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J . H A R M A T T A 
SINO—INDICA 
I 
I t is a well-known fact t h a t the oldest d a t a on the relations between 
India and China have been preserved in the Buddhis t t radit ion. According to 
these Emperor Ming-ti introduced Buddhism in China officially between 64 
and 67, and it is said t h a t on this occasion one of the Indian missionaries, 
named Käsyapa Mâtanga, also referred to a t radi t ion according to which in 
the dis tant past King Asoka had already built Buddhis t sanctuaries in China.1 
Scientific criticism has, however, proved tha t this t radi t ion is nothing else 
bu t a religious legend, and t h a t we can count with t he broader expansion of 
Buddhism in China only from the middle of the second century.2 The beginning 
of this period is marked by the arrival in China of t he Par th ian prince An-shï-
kao, an eminent Buddhis t missionary, in 148.3 Although according to this t h e 
authent ic historical tradit ion of Buddhism begins only in the second century, 
i t can still not be doubtful , t h a t in China there were Buddhist communities 
also earlier.1 Therefore we must suppose t ha t t he first relations between 
India and China were consti tuted much earlier, a t the latest during the reign 
of Emperor Wu-ti , where af ter the occupation of t he Silk Route the Chinese 
s tar ted their large-scale caravan t r ade towards Central Asia. So this s ta tement 
is very plausible indeed, yet we know hardly anyth ing about the details of th is 
impor tan t historical process. Therefore in the followings I should like to draw 
the at tent ion to a few da ta which elucidate a t least to a certain extent t h e 
formation of Sino-Indian historical relations in the Saka and Kusäna periods. 
In the history of the expansion of Buddhism the age of Asoka was of 
decisive importance. According to Asoka's rock edict № I I the Buddhist 
missionary ambitions spread not only over India, b u t also over the island of 
1 S c o e.gr. R . GROUSSET: His to i r e de l ' E x t r e m c - O r i e n t . I . Pa r i s 1929. 243 foil.; 
TAN YUN-SHAN: Sino-Indian Rela t ionship , in t h e following w o r k : V. G. NAIR: Professor 
T a n Yun-Shan and Cu l tu ra l Rela t ions be tween Ind ia and Ch ina . Commemora t ion Volume. 
San t in ike t an 1958. 71 foil . ; E . Zürcher : T h e Buddh i s t Conques t of Ind i a . Leiden 1959. 
1 9 foil . ; recently S. L. M A I . H O T R A : S ino- Indian Rela t ions . Vishv. I n d . J o u r n . 1 ( 1 9 6 3 ) 
162 foil. 
2
 I I . MASrERO: L e songe et l ' a m b a s s a d e de l ' empereu r Ming. B E F E O 10 (19190) 5. 
3
 G R O U S S E T : op. cit. 2 4 4 . 
4
 P . P E L L I O T : B E F E O 6 ( 1 9 0 6 ) 3 9 3 foil. 
1* 
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Ceylon, and the countries of the Greek ruler Antiochos and Iiis neighbours 
(K: Tambapamni Amtiyoge nama yonaläjä ye cä amne tassä Amtiyogassä 
sümamtä läjäno). An eloquent monument of the expansion of Buddhism to-
wards Iranian Central Asia is the bilingual (Greek-Aramaic) inscription of 
Asoka f rom Qandahar,5 to the inhabi tan ts of the westermost par t of the 
Maurya Empire, the peoples yonakamhoja mentioned in rock edicts N"s V 
and X I I I , who spoke Greek and I ranian. Thus it seems to be very likely tha t 
Buddhism reached to those parts of Western India and Eastern I ran which were 
inhabi ted by Greek and Iranian population already during the reign of Asoka. 
A really favourable situation for the spreading of Buddhism towards 
Inner Asia arose when the Graeco-Bactrian Kingdom, af ter the decline of the 
Mauryan Empire, grew into a large s ta te which besides Bact i ia included also 
pa r t s of Western India , Eastern Iran, and Central Asia. During the existence 
of t h e Graeco-Bactrian Kingdom Buddhism undoubtedly reached such import-
an t centres of this s ta te , as Käpisa—Begram. This is clearly shown by those 
Kharos th i inscriptions which were found during the French excavation of 
Begram. As it is known, the cultural layer of Begram is divided into three 
d i f ferent levels. Among these level NG I, on the basis of the coins found in it 
(coins f rom the period from Eukra t idas to Hermaios), can be dated to the 
Age of the Graeco-Bactrian Kingdom and its successor states, level № II 
to t h e Kusäna period, and level № I I I to the early Sassanian epoch.® At 
Begram the following Kharosthi inscriptions were found: 
Level № I: R . Ghirshman, Bégram, p. 46, fig. 22 = pl. X X I X . B. G. 
444 (see here fig. l a -b ) . The inscription is engraved on a small earthen object 
of unknown purpose, Ghirshman did not publish its photograph, he gave only 
a drawing of it. On the basis of t he drawing it can be concluded tha t the 
inscription was preserved in a somewhat damaged condition. Since in the case 
of another Kharosthi inscription, on which Ghirshman published a drawing 
as well as a photograph, the drawing differs f rom reality in several points, 
we can count with a certain inaccuracy also in the drawing of the inscription 
discussed. The first three remainders of strokes can most easily be completed 
5
 S e e D . S C H L U M B E R G E R — L . R O B E R T — A . D U P O N T - S O M M E R — Ë . B E N V E N I S T E : 
J A 246 (1958) 1 foil. 
6
 R . GHIRSHMAN: Bégram. Reche rches archéologiques e t h i s to r iques sur les 
K o u c h a n s . Le Caire 1946. 24, 26, 31. 
F i g . 1 a - b 
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into the aksara pu. The remainder of the и mäträ can be observed well. The 
next letter f ragment could most probably be the aksara na. The third letter 
is clearly a me ak. ara. Since, however, the e mäträ did not remain in full, 
we can also think tha t originally the stroke marking the e mät rä continued also 
far ther downwards, and thus actually there stood a mi ak. ara here. The fourth 
7 Lj f t j l 
Fig. 2 
letter fragment can be interpreted as a ta or ra aksara or it can possibly be 
restored as ira aksara. Thus a f te r t h e reconstruction of the defectively pre-
served letters of the inscription (see fig. 2) we get the following legend: 
pu-na-me\mi-ta\ra\lra-sa 
Of the possible readings of the inscription only puvamitasa and punamitrasa 
seem to be most probable. These coidd be the genitive cases of the names 
Fig. 3 F ig . 4 
*Punyamita- and *Pvnyamitra-, meaning <<of fiim morals» and «friend of mo-
ral». Knowing the role of the word pvnya- in the Buddhist terminology, it 
seems to be very likely tha t this inscription has preserved the name of a 
Buddhist person. The nearest parallel to this can be found in the inscription 
of the Paris cornelian gem7 which originates from the same period, and con-
tains the name Punamata ( < *Punyamata-). I t is not impossible either t h a t 
the stroke interpreted as the remainder of the г mäträ in the Begram inscription 
is only an accidental scratching, and thus in fact there is only a ma aksara in 
the inscription. In this case the name occurring in the Begram inscription is 
exactly identical with tha t of t he Paris cornelian gem. Bu t whether the name 
Punyamita-, or Punyamata- occurs in the earliest Begram Kharosthi inscription, 
this inscription clearly shows the presence of Indian, and a t the same t ime 
Buddhist influence in this impor tan t centre of the Graeco-Bactrian Kingdom. 
As it is shown by the other Kharos th i inscriptions from Begram, this connec-
tion with India existed also in the subsequent centuries. 
7
 See ST. KONOW: K h a r o s h t h î In sc r ip t i ons wi th t h e excep t ion of those of Aáoka . 
C l l n d Vol. I I . P a r t I . Ca lcu t t a 1929. 7, № IV. 
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Level № II: R . Ghirshman, Bégram, p. 57, fig. 23 = pl. XXXVII I . 
В. G. 169 (see here fig. 3). This inscription is engraved in a similar earthen 
object, as the former one. Judging on the basis of Ghirshman's drawing, these 
letters have been preserved in a rather perfect state, bu t between the two 
published drawings there are minor differences, and this part ly renders the 
reading of the 2nd and 4 th letter uncertain, and part ly creates distrust as to the 
authent ic i ty or fullness of the forms of the other letters. On the basis of fig. 23 
of Ghirshman we can read the inscription as follows: 
;pa-ia-me-de-sa 
At the same time on the basis of Ghirshman's pl. XXXVII I . B. G. fig. 169 
(see here fig. 4) we get the following reading: 
In this case we have also evidently to deal with a name standing in the genitive 
case, t he exact form of this, however, is very difficult to be determined. The 
first pa r t of the name could be paèa- < *päsa-, or paya- < *päya-, bu t 
neither of these is a very frequent element of the personal names. In the second 
par t of this name first of all the root vowel -e is curious, instead of the -a or -i 
to be expected, bu t t he form meda- or medi- ( = OInd. medi-), and rnera-
or meti- ( < OInd. metr-), respectively, would also be difficult to be interpreted 
as t he second element of the name. These dificulties can only be solved by 
supposing, that in the inscription the lower parts of the letters broke down, 
or became indistinct, and on account of this Ghirshman in his autography 
could not reproduce t h e letter forms correctly. This supposition is strongly 
supported by the fact, t h a t in the figure of pl. XXXVII I . B. G. 169 the whole 
lower pa r t of the aksara sa is missing. We must apparently suppose the same 
also in the case of the other letters. On the basis of this consideration we can 
propose the following reading of the inscription: 
In the first element of the name reconstructed in this way (see fig. 5) we can 
see the word püjä-, a n d in the second the word miti-, and taking into consi-
derat ion the role of the word püjä- in the terminology of the Buddhist inscrip-
tions, we can very likely see a Buddhist also in the bearer of this name. 
Level № I I I : R. Ghirshman, Bégram, p. 61 pl. XVI 9 = pl. XXXVII . 
B. G. 240a (see here fig. 6a, b, c).This inscription can be read on a glass paste 
pa-ya-jne-lejre-sa 
Fig . 5 
r 
ргР -ya-v mi-tP-sa 
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médaillon, of which, however, only about the half has been preserved, a n d 
thus the beginning of the inscription is defective. Ghirshman gave the reading 
of the remaining par t in the form ]ta-ma-sa, this however does not agree 
either with his own autography, or with the letters to be read on the photo-
graph. Disregarding now the autography of Ghirshman,8 on the basis of a 
highly magnified reproduction of the photograph we can give the following 
reading of the inscription (cf. fig. 6a) : 
]-vraA-bo-ya-sa 
T h e reading of the first aksara is somewhat uncertain, because its right side 
pa r t is broken down, and besides it seems as if its remaining horizontal s tem 
p - ' ^ ^ w 
Fig. 6 a, b, с 
would be crossed by an i mäträ . I t is possible, however, t h a t this is only the 
chipping of the glass paste, because similar or irregular lines can be observed 
also around the other aksaras. At any rate the end of the inscription can quite 
clearly be read as Jboyasa, and this is apparently the second par t of a name, 
whose nearest parallel can be found in the name Miraboyana- of the Takht-i-
Bâhî inscription.9 This is the Prakr i t form of the Iranian name Mihrbözan, 
or Mihrbüzan (Old Iranian * M iOm-baufana- and * MiOrabufana-, respectively). 
This Iranian name, however, had also a variant Bôzmi/tr (Old Iranian *Tiau]n-
miOra-),10 and on the basis of this we can count by all probabil i ty also with 
a form *Mihrb5z (Old Iranian * M iOra-baufa-). The adoption of this in Prakr i t 
8
 G H I R S H M A N also publ ishes t w o d rawings of t h e médail lons, a n d on both he a l so 
ind ica tes inscript ions. On t h e u p p e r f igure t wo a k s a r a s can be seen: ~\-ma-sa, and on t h e 
lower , on which t h e script is upside down, ]-.-.;/а-л« can be read (only t r aces of t h e f i r s t 
t w o akça ras can be seen). I t is possible t h a t G H I R S H M A N ' S f igures show the f ron ta l s ide 
a n d the reverse side of t h e médai l lon, and t h a t t he re are really inscr ip t ions on b o t h , 
b u t we f ind no clcar reference to th i s in t he book. T h e inscription t o be read on the p h o t o -
g r a p h pl. XVI . 9 agrees a t a n y ra te w i t h t he lower f igure pl. X X X V I I . B . G . 240a, b u t t h e 
f o r m and p lacement of t h e le t ters on t h e l a t t e r d i f f e r a l i t t le f rom t h e original . 
9
 ST. KONOW: K h a r o s h t h i Inscr ip t ions , 57 foil. № X X . T h i s p a r t of the inscr ip-
t ion was read and in te rpre ted by K O N O W a s follows: saputradhitara Mira Boyanasa 
«together wi th his son a n d daugh te r , in h o n o u r of Mira the Saviour» (p. 62). Bu t f i r s t 
of al l t he mean ing of t h e word boyana- < I r a n i a n *bö)an < *baujana- — as it is shown 
by t h e n a m e MtOooflovÇàvyç - was n o t «saviour», b u t «saved», a n d on t h e other h a n d , 
a f t e r t h e word saputra- t he re is s imply no suff ic ient space for t h e word dhitarasa r e a d 
by KONOW. The mos t l ikely reading a n d i n t e r p r e t a t i o n of the u n d o u b t e d l y diff icult p lace 
seems to bo as follows: saputrasaéi miraboyaпа.ча «together with his son , á r i Miraboyana», 
or «together witli h is son (in honour of) á r i Miraboyana». 
10
 In an inscr ipt ion f rom Bori, see FR. ALTHEIM: L i t e r a tu r u n d Gesellschaft i m 
ausgehenden A l t e r t u m . I I . Hal le /Saale 1950. 46 foil. A L T H E I M is m i s t a k e n , when ho 
m a i n t a i n s t h a t in t h e I r an i an l anguages we h a v e no d a t a on t h e t y p e of naming repre-
s e n t e d by the n a m e Bözmihr «save (him), Mi6ra». 
8 J . H A Ii M ATTA 
would be * Miraboy a-, t h a t is such a form of name, into which the inscription 
УrcAboyasa can be restored without any difficulty. I t is t rue tha t the reading 
of the first ak. ara as ri (or eventually ti) cannot be excluded either, and thus 
in itself the restoring Ti]rrPboyasa would not be impossible either. But the 
derivations of the root *baug- «to redeem» do not occur as names in compounds 
with the name of the god Tlr, and even if theoretically we cannot completely 
reject the possibility of a name *Tiribauja-, in the Begram inscription we can 
still count most probably with the name *Miraboya-. 
Level № III : R . Ghirshman, Bégram, p. 72, fig. 28 = pl. XIX. 4 = pi. 
XLVI. B. G. 132 (see here fig. 7). This inscription can be read also on such 
an earthen object, as the first two inscriptions. Of t he Begram Kharosthi 
inscriptions this one has been preserved in the best condition, and on the basis 
of the published photograph it can be read with full certainty. Ghirshman 
read the inscription as Dliumritamitrasa, this however cannot be accepted 
with the exception of the last two aksaras. On the basis of the photograph 
the reading of the inscription is clearly as follows: 
This inscription also contains the genitive ease of a personal name. The name 
Samgharamksitra- is t he Prakrit form of the name Samgharaksitr- «defender 
of the samgha-», with inetymological те- and with the gliding over of the -tr-
roots into the declension of the -a- roots which can be observed also in other 
cases.11 Samgharamksitra- is a typical Buddhist name which is known already 
f rom the Kharosthi inscription of Bedadi. On this Konow read the form Samgha-
raksidasa,12 but on the published photographs the penult imate ak, ara seems 
quite clearly to be ira- (see here fig. 8),13 so tha t the form of the name was 
1 18ee e. gr. dhitra, malm (nominat ives) , ST. KONOW: K h a r o s h t h i Insc r ip t ions . 
12
 ST. KONOW: K h a r o s h t h i Insc r ip t ions . 88, No. X X X I V . 
13
 See wi th K O N O W (op. cit.) t he t w o r igh t side f igures of photograph pl. X V I I . 4. 
A b o u t t he fac t t h a t t h e a k s a r a in quest ion c a n n o t be da, a s r e a d by KONOW, we can be 
conv inced a t once, if wo compare i t w i t h t h e da of t he s u b s e q u e n t word dana. N. G. 
M A J U M D A B : J P A S B 1 9 (1923) 347 read t h i s a k $ a r a more cor rec t ly a s ta, bu t wi th K O N O W , 
on t h e second figure f r o m t h e r ight of p h o t o g r a p h pl. XVII . 4 t h e p a r t of the i ra d e n o t i n g 
r c a n also be seen well . 
Fig . 7 
sam-gha-ram-ksi-tra-sa 
C X I V . 
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here also apparent ly Samgharaksitra-. This Begram inscription therefore does 
not only prove tha t the Indian influence in Eastern Iran continued also in the 
early Sassanian period, bu t it renders also doubtless the survival of Buddhism 
there. 
I I 
These short Kharosthi inscriptions of Begram elucidate some very inter-
esting aspects of the historical connections between India, Central Asia and 
China. In connection with these inscriptions two characteristics can be observed. 
In Eastern Iran and Inner Asia the Indian influence is very closely connected 
Fig . 8 
with the Iranian population. When Indian merchants and administrative off i-
cials, as well as Buddhist monks appear in these territories, at the same t ime 
Iranians appear in North-Western India . In the Kharosthi inscriptions there 
about 30 per cent of the persons bear Iranian names. The other impor tan t 
feature of the Indian relations with Inner Asia and China is tha t with these 
the spreading of Buddhism goes side by side from the very beginning. This 
organic connection of the Iranians and Indians, as well as Buddhism in t he 
relations developed with China through Inner Asia, can be observed f rom the 
period of the Graeco-Bactrian Kingdom at least to the end of the K m ä n a 
period. 
The appearance of the Kharosthi script and an Indian Buddhist n a m e 
in the earliest level of Begram indicates, t h a t the expansion of Indian influence 
and Buddhism towards Inner Asia could start already very early, probably 
already about 200 B. C. This date precedes considerably the starting of regular 
caravan trade on the Silk Route s tanding under Chinese control, but p u t in 
a proper historical connection it may be understood easily. Strabon preserved 
the report of Apollodoros of Artamita, according to which the Graeco-Bactrian 
kings spread their realm up to the Seres (ZrjQeç) and the Phryni (0QVVOI, 
in the manuscripts: 0avvoi).u There was much dispute in scientific l i te ra ture , 
whether the people's name HijQeç mentioned by Apollodoros can be mean t 
the Chinese, and tha t af ter all how these two ethnical denominations can bo 
identified. A. K . Narain15 recently revived an idea of A. Cunningham,1 6 
" S t r a b o n X I . 11. 1. 
13
 A. K . NARAIN: T h e Indo-Greeks . O x f o r d 1957. 170 foi l . 
16
 A. CUNNINGHAM: Coins of A lexande r ' s Successors in t h e E a s t . London 1884. 
148 foil. 
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according to which in the quoted passage of Strabon on the basis of the reading 
Pvgcov of some manuscripts, instead of SrjQwv we have to read PVQWV, and this 
in t u r n can be identified with Su-lê, the Chinese name for Kâsyar, and the 
people's name 0QVVOI with the country name P'u-li ( = Yasin) known also 
f rom Chinese sources. Other investigators raised the objection against the 
identification of the Seres and the Chinese t h a t the more detailed description 
of Apollodoros on the Seres preserved by Pliny (?i. h. VI 88) contains such 
elements (tall, red-haired, blue-eyed people, they pursue mute commerce, 
etc.) which can by no means be applied on the Chinese, bu t rather on the 
Indo-European tribes living near the western border of China.17 
Since the report of Apollodoros is of essential importance for the forma-
tion of the relations between India and China, we have to examine the questions 
connected with it more thoroughly. First of all we must s tate t h a t the descrip-
t ion of Pliny on the Seres (n. h. VI 88) does not come from Apollodoros, b u t 
according to the evidence of another passage of Pliny (n. h. VI 54 — 55) this 
was taken over by him from the work of Amometus,18 who wrote a book on 
the Ut tarakuru , the Asian Hyperborei. Pliny compares the work of Amometus 
t o t he book written by Hekataios of Abdera on the Hyperborei, and this gives 
a clear orientation as to its character. This was obviously a Utopian and 
mythological geographico-ethnographical work which used real geographical 
and ethnographical da t a only to seem authentic . Therefore as to the identi-
f icat ion of the Seres we must completely disregard the da t a of PUny taken 
f rom Amometus. Consequently there is no obstacle to ident ify the Seres of 
Apollodoros with the Chinese. 
As regards the identification of the Seres (or Syres) with Su-lê, and the 
Phryn i with P'u-li, this proves to be impossible immediately, if we examine 
the Chinese forms of names more closely f rom the phonological point of view. 
The phonemic form of Su-lê, or more correctly Shu-lê ШЩ in the T 'ang 
period could be *Siwo-la/c,19 and in the north-western T'ang dialect *Siu-hy.20 
T h e fac t that the name of Käsyar sounded really like this, can be proved also 
by i ts Tibetan transliterations: Éviig, Su leg.21 This name, however, can by 
no means be identified either with the form Pfjçeç or with the supposed variant 
ZVQOI. Similar difficulties arise also in connection with the identification 
17
 See A. HERRMANN: Das Land der Seide lind Tiber im L ich te d e r Ant iken . Leipzig 
1938. 27 foil.; U. HENNIG: Z f R 2 (1935) 90. 
18
 Thus correc t ly a l r eady FR. ALTHEIM: Weltgeschichte Asiens im griechischen 
Ze i t a l t e r . I. Halle/Saale 1947. 05. 
19
 B. KALGREN: G r a m m a t a Serica. В M F E A 12 (1940) 90d + 928f. 1 quo te t h e 
C h i n e s 0 fo rms of n a m e s un i fo rmly according t o t h e t rans l i t e ra t ion sys t em of K A L G R E N . 
2 0
 Regard ing t h e nor th-wes te rn T ' a n g d ia lec t see L u o CHARNGPEIR: The N o r t h -
w e s t e r n Dialects of T a r n g a n d Five Dynas t i e s . Schanqhae 1933., a n d the r e m a r k s of 
G . I I A L O U N in t he w o r k of II . W. B A I L E Y : K h o t a n e s e Texts . IV. Cambr idge 1901. 171 
foi l . , ep . also t he r e m a r k s m a d e by B. C S O N G O R in one of m y p a p e r s : Acta An t . H u n g . 
10 (1902) 141. 
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of the Phryni and P'u-li. The phonemic form of the name P'u-li to be 
reconstructed on the basis of the Ts'ie-yün could be in the T'ang period 
* B'uo-lji,22 and in the north-western T 'ang dialect *B'uo-lji. This can be 
the transliteration of a foreign form of name *Bol-, and phonetically it can 
be compared with the Sanskrit name Bhautta- which as a geographical te rm 
marked the same territory as the Chinese P'u-li. Consequently we have to 
reject the identification of the name of the Phryni with this. 
Since the name of the Seres cannot be connected either with an Indo-
European tribe living near the western border of China, or with Kâsyar , 
and since this name in the Greek literature did not probably denote any other 
people than the Chinese, we must suppose tha t it was used to denote the 
Chinese already in the report of Apollodoros. As regards its origin a certain 
orientation can be given by the fact t ha t in the Greek geographical li terature 
this name was used later on only for the denomination of North-Western 
China, while South-Eastern China was known under the name Elvai. Therefore 
the name Eí/дед likely denoted at first only North-Western China, t ha t is jus t 
t h a t part of China, with which the Graeco-Bactrian rulers got in contact.23 
If the name Eygeg in the report of Apollodoros denominated the inhabi-
tan ts of the north-western par t of China, then the people or geographical name 
0QvvoL must also be sought in its vicinity. In fact we know in East-Turkestan 
a place-name, with which the name (PQVVOL can be identified.24 I t occurs in 
Saka texts as an important centre of the Buddha cult: brrüya blsai jasta be'y sa 
«the Buddha residing in BrrOya.»25 As it is shown by the variants Nina and 
Niria of the name Niya, among the dialects of East-Turkestan there were such, 
in which the -y-, -n- and -n- could alternate with each other. Thus we can 
suppose t h a t the name Brrüya also had the variants * Brrüna ~ *Brruna. 
As regards the beginning of the word, in Saka the initial br- developed from 
an earlier fr-, so tha t we can suppose the form *Früna- as the earlier form 
of the name Brrüya. This form explains well the place-names phru-no, phru-na26  
occurring in Tibetan texts, and the Greek <PQVVOI can be regarded as the exact 
transliteration of this form of name. 
Thus on the basis of all these we can identify the names Eygeg and 
0QVVOL mentioned in the report of Apollodoros with North-Western China, 
2 2
 B . K A L U R E N : G r a m m a t a S e r i c a . 1 0 2 / n ' + 5 1 9 / g . 
2:1
 We should l ike t o deal w i t h t h e origin of t he n a m e NijQEÇ a t ano the r p lace . 
21
 Since in Greek geograohica l l i t e r a tu re t h i s people 's n a m e occurs uni formly w i t h 
t he init ial Фп-, t h e con jec tu re Фпто1 in t h e t e x t of S t r a h o n mus t by al l m e a n s be r ega rded 
a s correct . The cor rup t ion of t he form of n a m e could t a k e place in t h e th i rd or f o u r t h 
c e n t u r y A. D., when t h e f o r m s of P and Л ( — p. ) s tood very nea r each o ther . 
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and with the inhabitants of Brrüya < *Früna of East-Turkestan. And from 
this we can further conclude tha t the Graeco-Bactrian kings have already 
taken under their control the section of the Silk Route leading up to China. 
In connection with this two questions arise: 1. what was the reason of the 
conquering ambitions of the Graeco-Bactrian rulers in Inner Asia ? and 2. 
to what t ime can we da te the Graeco-Bactrian occupation of the section of 
the Silk Route crossing in East-Turkestan ? 
As regards the f irst question, it is not difficult to f ind a reply on this. 
I t is generally known t h a t the Hellenistic states strived to find, occupy, and 
fur ther develop the important international commercial roads. This is clearly 
shown by the sea journey of Nearchos, the purpose of which was to discover 
the sea route of commerce between India and Persia.27 In general, international 
commerce which promoted the development of slave-holder commodity pro-
duction, became a decisive factor of economic life in the Hellenistic s tates. 
The ambition of the Graeco-Bactrian rulers for the acquisition of the Silk 
Route becomes comprehensible in this connection. If the importance of Indian 
commerce directed towards the Pontos area was clear already for Antiochos I, 
then the decisive significance of commerce between India and China to be 
carried on through Inner Asia, must have been even clearer for the Graeco-
Bactr ian rulers. There cannot be any doubt tha t the Graeco-Bactrian kings, 
who proved their political discernment on several occasions, have clearly 
realized the role of essential importance for their own country of commerce 
between India and China, these great and rich states, with a developed com-
modity production and, on account of t he highly centralized state organization, 
disposing over large supplies of goods. I t is not an exaggeration, if we say t h a t 
one of the main raisons d'être of the Graeco-Bactrian Kingdom, the Indo-
Scythian State, and the Kusâna Empire as a political power including North-
Western India and Inner Asia, was exact ly the pursuance of commerce between 
India and China (as well as the West). 
Regarding the t ime of the conquests by the Graeco-Bactrian kings in 
East-Turkestan, the report of Apollodoros preserved by Strabon gives also 
some orientation, in as much as in connection with the successful expansion 
of the Bactr ian Greeks he mentions the names of two rulers, viz. Menandros, 
and Demetrios, son of Euthydemos. Tt is easy to decide which of the two rulers 
gained control over the Silk Route. I t is namely evident tha t the Graeco-
Bactrian rulers could extend their regime over East-Turkestan only before 
the defeat of the Yüe-cM by the Hiung-nu and their migration towards the 
27
 O n t h e e x p l o r a t o r y exped i t ion of P a t r o k l o s see r e c e n t l y W . W . TARN: T h e 
G r e e k s in B a c t r i a a n d Ind i a . 2 Cambr idge 1951 .488 foil .TARN, howeve r , denies w i t h o u t 
f o u n d a t i o n t h e ex i s t ence of t h e c o m m e r c i a l r o u t e be tween I n d i a , Oxos a n d t h e P o n t o s 
a r e a , s ince t h e use of t h i s is p roved b y r i ch a rcheolog ica l f inds , sec J . IIARMATTA: S t u d i e s 
on t h e H i s t o r y of t h e S a r m a t i a n s . B u d a p e s t 1950. 34. 
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West, since the first period of the Yûe-chï migration completely overturned 
the ethnic and political relations of Inner Asia, and its second phase destroyed 
already the Graeco-Bactrian Kingdom itself. We can place the first phase of 
the Yûe-chï migration between 174 and 160 B.C.,28 t hus the regime of the 
Graeco-Bactrian rulers over East-Turkestan can be placed only before this 
date . Thus it cannot be doubtful t h a t the conquest of East-Turkestan by the 
Graeco-Bactrian rulers could take place only under Demetrius, son of Eu thy -
demos (between 200—185 B. C.).29 
If the Graeco-Bactrian rulers tried to take the Silk Route under their 
control already in the first decades of the second century B .C . , then natural ly 
we must suppose tha t the importance of this commercial route leading to 
China at this t ime was already known in Inner Asia. From this it follows 
on the other hand tha t there must have been at least indirect commercial 
relations — if not a direct caravan t rade — between China and Central Asia 
a l ready before the reign of Demetrios I , tha t is already in the second half 
of the third century B. C. The recent Soviet archeological investigations fully 
jus t i fy this conclusion.30 
In this connection we can f ind the solution of two old problems, viz. the 
origin of the words cin and cina-, the former being the I ranian and the lat ter 
the Old Indian name for China, and the origin of Xumdän, the Iranian name 
for the Chinese capital. Scientific research has recognized already long ago 
t h a t the above mentioned Iranian and Indian names for China, and the 
European forms derived from the same can be traced back to the name of the 
s ta te Ts'in, or the Ts'in dynasty.3 1 Similarly the supposition also came up 
t h a t Xumdän, the Iranian name for Ch'ang-an, the capital of the Western Han 
Dynasty , originates from Hien-yang, the name of the capital of the Ts'in 
dynasty. 3 2 The main difficulty of these suppositions was t h a t they could be 
correct only if there existed certain relation between India, Inner Asia and 
China already at the time of the Ts'in dynas ty (221—207). For the supposition 
of such relations, however, some basis was rendered only in the period a f te r 
Demetrios by the nickel alloys of supposedly Chinese origin to be traced in the 
Graeco-Bactrian coins.33 
As we have seen, however, the conquests of Demetrios in East-Turkestan 
already suppose the commercial relations between China of the Ts'in period 
and Inner Asia, and thus from a historical point of view there is no obstacle 
28
 See J . HARMATTA: Studies on t h e H i s t o r y of t he S a r m a t i a n s 27. 
29
 On the basis of o ther a r g u m e n t s s imi la r resul ts were received also by F R . A L T H E I M : 
Weltgeschichte Asiens im griechischen Zei ta l te r . I . 348 foil. 
30
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31
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32
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for t he supposition t h a t the names Ts'in and Hien-yang became known to t h e 
I ran ian peoples of Inner Asia in the last decades of the thi rd century В. C. I t is 
namely an ascertained fac t tha t both names came to India, as well to other 
peoples, such as the Par th ians and the Persians, only through the Iranian 
languages of Inner Asia.34 A clear evidence for this is the phonetical cor-
respondence of the name Ts'in and the old Indian cina-. The name Ts'in Щ 
in t he th i rd centuryB. C. could be in the pronunciation of the dialect of Chang-an 
*dz'iën,35 and in the north-western dialects *dz'in. If the Indians had taken 
over this name directly f rom the Chinese, they would have certa'nly rendered 
the initial consonantal group dzh- surely not as c-, bu t as jh-, and thus the form 
of the name in Old Ind ian would have been *jhina- and not cina-. In the Iranian 
languages of Inner Asia, thus first of all in the Sogdian, however, there were 
no aspirated affricates, and so for the rendering of the initial dzh- they could 
choose only between c- and )-. Among the two alternatives, for the rendering 
of dzh- (which developed later on into tsh- also in the Chinese), phonetically 
giving rather the impression of a voiceless sound, apparently the с corresponded 
more properly, and t hus the form of the name of China in Sogdian became 
cin (written суп-), the adoption of which in Old Indian was cina-. 
The pronunciation of Hien-yang leSc Ш, the name of the capital of the 
Ts'in dynasty, to be restored on the basis of the Ts'ie-yün, could be in the 
T'ang period *уьт-гапд, while its pronunciation in the Chou period could be 
*G' em-diang In the north-western T'ang dialects we can suppose the form 
*Xvm-iä, the antecedent of which in the Ts'in period can be very likely recon-
s t ructed in the form *G'em-diä which is still closer to the form of the Chou 
period. I t is evident t h a t the Sogdian form *Xumdän (in writing 'hwmt'n and 
ywmt'n-) of this name can be explained only from the latter. The natural 
rendering of the f inal -dia of the Chinese form of the name is -dän in Sogdian, 
the initial syllables G'em- and Xum-, however, seemingly differ from each 
other considerably. The explanation of the correspondence of the initial 
Chinese G'- ~ Sogdian X- is tha t in Sogdian there was no aspirated Ich- or g h-, 
but only spirant y- and and of these for the rendering of the aspirated 
Chinese G'- phonetically the x w a s more convenient. As regards the divergence 
of the vocalism, this is actually only virtual. In fact in the Shi king the archaic 
Chinese final -em belongs to the same riming class with the finals -эт and 
34
 The supposi t ion accord ing to which 'eres sïnïm, occurr ing in the Old Tes t amen t 
(Yes. 49, 12), would d e n o t e China, ( thus recent ly also S. L . M A L H O T R A : op. cit. 103), 
m u s t be regarded as imposs ib le f rom the viewpoint of phonemic deve lopment . The a u t h e n -
t ic n a m e of China in T a l m u d i e a l Aramaic is pr syn, in t h e word drsyn «cinnamon», 
a n d a lso th i s name c a m e i n t o the Aramaic u n d o u b t e d l y t h r o u g h I r an ian media t ion , 
see Zs . TELEGDI: Phone t i c s of t he I r an ian loan-words in t he T a l m u d i c l i te ra ture . B u d a p e s t 
1933. 50. 
33
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- im, 3 7 what could only be possible if the phonetical impressions created by 
these finals were approximately identical, or at least similar. Thus it is easy t o 
understand tha t the Sogdians rendered this short, presumably reduced sound 
af ter the velar % and before the labial m. as u. 
On the basis of all these we can imagine the relations between China 
and India developing through Inner Asia, so tha t the Iranian peoples of Inner 
Asia had commercial relations with China already in the third century, and the 
name of the Ts'in dynasty and its capital, Hien-yang became familiar to them in 
this period. In the first decades of the second century B. C. the Graeco-Bactrian 
ruler Demetrios took the Silk Rou te leading through East-Turkestan under 
his control, and created for the f irst t ime the possibilities for the direct com-
mercial relations between India and China. The name of the Ts'in dynas ty 
reached India at this time in the form cïna- through Iranian mediation, and 
it is not impossible tha t the name Xumdän of the Ts'in capital became also 
known already a t this time. As a result of this Sino-Indian commerce the infil-
trat ion of the Indians started into the important centres of the Graeco-Bactrian 
Kingdom, and simultaneously with this Buddhism also sets out on i ts 
t r iumphal march through Inner Asia. 
I l l 
These relations of India with China leading across the Graeco-Bactrian 
Kingdom could exist undisturbed only as long as the Yüe-chi migration in 
the sixties of the second century B. C. did not confuse essentially the ethnic and 
political conditions of Inner Asia. Somewhat later, about 133 B. C., the fall 
of the Graeco-Bactrian Kingdom38 rendered the maintenance of commercial 
relations with China even more difficult. The difficulties of the travel of Ch'ang 
Kien indicate well enough the conditions of the period. The development of 
commercial and cultural relations between India and China star ted again, 
now already on a large scale, only when the political relations of the I ranian 
peoples living in the territories of Central and Inner Asia became consolidated 
again, and the Indo-Scythian, and then the Kusäna Empire came to existence, 
and at the same time the Han Empire took the Silk Route under its control 
for a long time. 
The fact, tha t already at the beginning of this new period, or at the middle 
of the first century B. C., also the Indian merchants themselves reached China, 
was clearly pointed out by an interesting find of Sir Aurel Stein along the 
Chinese limes. Beside the watch-tower № XV, in the rubbish heap marked 
a. Ill, Stein found a stripe of silk bearing a Brâhmï inscription which da tes 
37
 See 13. KALGREN: G r a m m a t a Ser ica . 28, op. also 22. 
38
 Rega rd ing the d a t e see J . HARMATTA: Studies on t h e His tory of t h e S a r m a -
t i ans . 28. 
16 J . H AHMATTA 
perhaps from the middle of the first century B.C., because the two dated Chinese 
documents found a t t h e same place originate f rom 61. and 53 B. C., respect-
ively.3 9 The inscription is as follows: 
f
aPstasya pata gis ti saparisa 
As a result of the effor ts of M. Boyer, R. Hoernle, G. Grierson, and A. Stein, 
t h e inscription has become partly intelligible, viz.: «piece of aista: 46 gisfi».40 
Since H . Liiders def ined the meaning of the word pata more precisely as 
«(silk)roll», «(silk)length»,41 we can correct this translation to «aista's (silk)roll: 
46 gisfù. The word aista, however, has remained mysterious up to the present 
day , what is the more interesting, because its equivalent has been known for 
several decades from t h e Prakri t documents of Krorayina. The word agisdha ~ 
akisdha ~ agista occurs several times, thus in document № 207, in a list of 
goods: kosava 4 2 akisdha 1 thavamnae 4 1 «6 (long-haired) blankets, 1 akisdha, 
5 homespuns». In several other documents (N'*s 431 and 432) t he word agisdha 
occurs also along with the word kojava «long-haired blanket». On the basis of 
th is Lüders determined its meaning in «blanket» or «carpet».42 Since in the 
Kroray ina Prakrit t h e sounds -k- and -g- s tanding between two vowels can 
become -y-, or can disappear,4 3 there cannot be any doubt t h a t the word 
aista is a possible va r i an t of the forms agista, akisdha. 
Regarding the origin of the word agista Lüders expressed his conjecture 
t h a t as regards its form this word seems to be rather of Iranian than of Indian 
origin. In fact we can look for the origin of this word in the Iranian languages 
of Inner Asia. On the basis of the forms aista, agista, akisdha, etc. the source 
of th is word can be reconstructed in the form *akista- which creates the impres-
sion of a verbal noun with the suffix -ta-. The verb akis- remaining after the 
separat ion of the suff ix -ta- is also known from Sogdian, where it occurs in 
Buddh i s t texts in t h e forms "kys-, "k'ys-.u The meaning of the verb "ky§-
is in Sogdian «to draw, to hang»,45 and similarly the verbal noun *äkist-
fo rmed from it could have the meaning «drawn, hanged». From this basic 
meaning of the word *äkist most plausibly the meanings «curtain, blanket 
hanged on the wall, wall cover» can be derived. This could be the meaning of 
t h e word aista ~ agista, and thus the oldest Brähmi inscription found in Inner 
Asia can be translated as follows: «wall cover silk roll: 46 gisti». 
39
 A. STEIN: S e r i n d i a . H . Oxford 1921. 699, 701 foil. 
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This for tunate find of A. Stein has two important historical lessons from 
the viewpoint of the relations between India and China. On the one hand i t 
clearly proves tha t around the middle of the first century B. C. Indian merchants 
visited China already regularly, and on the other hand it also shows t h a t 
the Indian merchants collaborated most closely with the Iranian merchants 
of Inner Asia. Only this can be the explanation for the fact t h a t a Sogdian 
loanword appears already in this earliest Inner-Asian Brähml inscription, 
and tha t also in the Krorayina Prakr i t dialect almost all the expressions denot-
ing textiles, as e. (jr. agis iha, tavastaga, narnata, thavamna, etc.10 are of Iranian 
origin. As a mat ter of fact this natural ly follows from what we could s ta te 
already on the basis of the Begram Kharosthi inscriptions about the en t ry 
of Indian merchants and Indian Buddhism into Central and Inner Asia. 
This close collaboration of the Iranian — especially the Sogdian — and 
the Indian merchants lasted up to the end of the Kusäna period. One of the 
most important document for this, and for Indian merchants acting in China 
in general, is another famous f ind of Sir Aurel Stein, № I I of the Sogdian 
«Ancient Letters», the dating of which according to my recent investigations, 
must be placed not to the beginning of the fourth century, as it is generally 
thought today,17 bu t to 196 A. D. In the text of the letter reconstructed by 
me we can read the folio wings: 
35 'YKZY MN kc"n 
36 s'rth wyt'rt 'HRZY wr whwëfmy fN[w] 'hw m'4P[w] HNm't 'HRZY 'YK 
37 't srg pr"gt-nt 'HRZY wr 'pn[§t'n]t 'PZY 'yntkwt 'PZY swglykt 
38 'HRZY MN Ibz wysp mrt-'nt 
«. . .When from Ku-tsang 
the caravan went away, thereafter downwards it was the sixth month t h a t 
it arrived in Lo-yang. Afterwards down both the Indians and Sogdians 
became ruined, and all died of hunger.» 
From this tragic report now the most important thing is t h a t the Indians and 
Sogdians organized joint caravans to China which points to the fact tha t their 
economic interests were closely connected. Naturally in the course of colla-
boration not only the Indians adopted the Sogdian and Saka names of the 
articles, but many Indian cultural words were borrowed also by the Sog-
dian and the Saka. Thus we find in the Sogdian «Ancient Letters» for exam-
ple the Indian loanwords lekha- and prastha-.*8 
48
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I V 
We find so to say the reflection of the data f rom East-Turkestan in t he 
Kharosth! inscriptions of North-Western India originating from the Saka and 
Ku..aria periods. P a r t of these inscriptions were set by Iranians, who came to 
Northern India from dis tant lands. Their major i ty consisted very likely of 
merchants, who carried on most of their business transactions just along the 
commercial route between India and China. The recognition of the meaning 
of these inscriptions f rom the viewpoint of the relations between India and 
China was rendered difficult up to the present time by the lack of the identi-
fication of the expressions and place-names of Iranian origin occurring in them. 
One of the most interesting inscription of this character is the inscription 
of the Taxila silver scroll49 of the year 136 of the older Saka era (that is from 
70/71 A. D. according to our calculation). On this a person from Bactria records 
his pious foundation, and also marks his dwelling place: 
Lines 1 — 2 
Urasakena Imtavhriaputrana Bahaliena Noachae nagare vastavena 
t h a t is 
«By Urasaka, of the Imtavhria sons, the Bactrian, 
resident in the town of Noachaa.» 
Urasaka bearing an I ranian name hehl it necessary to mention the place of 
his residence apparent ly because he was not a local inhabitant . On the basis 
of the denomination «Bactrian» it is most plausible to seek the city of Noachaa 
in Bactria. However, we must not understand under this denomination neces-
sarily only Bactria proper, but also the territory of Central Asia under the 
Kut äria regime. The name of the town Noachaa could not be identified as yet, 
bu t if we reconstruct i ts earlier phonemic form, which could serve as the basis 
of this apparently präkritized form, then this strange sounding town name 
becomes at once familiar. As the antecedent of the name Noachaa- we can 
suppose the form *Nava6yaka~, in which we can immediately recognize t h a t 
town name recorded f rom the terri tory of Central Asia which appear in Greek 
sources in the form Nautaka. This town situated in the most distant northern 
par t of Bactria, or already exactly in Sogdiane was the home of Urasaka 
occurring in the silver scroll of Taxila. 
Thus the inscription of the Taxila silver scroll clearly reflects those rela-
tions which existed under the earlier Kusäna rulers between India and the 
remotest territories of Bactria along the commercial route. Even more distant 
relations are referred to by an interesting group of those Kharosthi inscriptions 
which are connected into a unit by the fact tha t these were set by an organi-
zation, whose members call themselves sahaya or sahayara «companions». 
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Beside this expression there is always also another denomination which appa-
rently defines the character of this society, Konow, however, did not succeed 
to clarify the meaning of any of these denominations. Regarding this I only 
want to say here t h a t the obscure expressions are the denominations of certain 
commercial branches, and are mostly of Iranian origin. 
Among these inscriptions f rom the viewpoint of our subject the most 
important is now the inscription of the Peshawar Museum50 of the year 168 
of the older Saka era. The tex t of the inscription is as follows: 
1 Sam 1 100 20 20 20 4 4 . Jethamase divase j)amchadars3e 
2 Khudaniami sahayana bravaêakurana danarymu-
3 khe кие khanavide viharami 
«In the year 168, in the month of Jyais tha, on the fifteenth day 
as a present of the companions pursuing commerce in Khu(m)dani 
this well was caused to be dug in the vihära.t> 
We must differ from Konow's reading in three points. In line 2 in the word 
Khudaniami we must read undoubtedly ni (or eventually na), and not chi. 
Konow was evidently mislead by the circumstance tha t in line 6 of t h e 
Mänikiäla inscription the form Khudachiena can be read, and he thought 
t h a t the same must s tand also here. Besides this, similarly in line 2 instead of 
Konow's reading sahayara we have to read sahayana and lastly in the place 
of Konow's form travaèakurana, which cannot be explained, the reading 
bravasakurana seems to be more correct which can be interpreted easily. 
Paleographically there is no obstacle for this reading, because on the one 
hand the aksaras ta and ba are very similar to each other even in the mos t 
carefully written inscriptions, and on the other hand because in our inscription 
this is its only occurrence, so t h a t we have no basis of comparison in t h e 
inscription itself for the distinction of the two characters. 
The word bravasakura- can be held the development of an Old I ranian 
compound *frava%éa-krna- meaning «pursuer of commerce» in a Saka dialect, 
in which the continuation of the initial jra- was bra-. In this from the form 
*frava%sa-krna- according to phonemic law the form *bravaèèakurra- > *bra-
vaêakura- could develop which occurs in the inscription. The form Khuda-
niami must undoubtedly be interpreted as a locative with the suffix -ami 
which was added to the place-name Khudani. The place of this name in the 
order of words contradicts to its being linked to the word vihara, as i t was 
done by Konow. Thus we can hold it only the denomination of the place of 
activity of the company. The form Khudani according to the orthography of 
the Kharosthi script can s tand in the place of Khu(m)dani, and exactly agrees 
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with t h e Iranian name Xumdän of the Chinese capital. I t is very likely, tha t 
the inscription was set by such a company of merchants which acted in the 
Chinese capital, and carried on business transactions between India and 
China. 
We can similarly see the name of t h e Chinese capital also in the word 
Khudachiena of the Mänikiäla inscription.51 This occurs in the inscription as 
the a t t r i bu t e of a personal name: Vespaèiena Khudachiena «by the Khudachia 
Veêpaèia». Since a Vespasi occurs in the inscription also before, the compilator 
of the inscription wanted to distinguish the two persons with similar names 
by the at t r ibute Khudachia-. The original form of the word Khudachia- can 
be reconstructed in the form *Khumdamchika- , and this is nothing else than 
the adjec t iva l form *Xumdänciy «of Xumdän», of the Iranian name Xumdän 
for t he Chinese capital, supplied with the Iranian suffix -ciy. Thus the Vespasia 
in quest ion acted apparent ly in the Chinese capital, and arrived f rom there in 
Nor the rn India. 
These data of t he KharosthI inscriptions, whose number can still be 
increased considerably, however laconically, but still clearly show the import-
ance of the commercial relations between India and China in the Kusäna 
period. As it is proved by these inscriptions, those Indian and Iranian mer-
chants who carried on commerce between India and China were Buddhists. 
Thus th rough them Buddhism was also spread everywhere in Inner Asia and 
China along the commercial routes. If the interpretation of the inscription 
of t he Peshawar Museum proves to be correct, then we can most probably see 
a Buddh i s t community acting in the Chinese capital also in the «companions 
pursu ing commerce in Khumdanh. 
T h e meaning and size of Indian cultural influence in this period is most 
clearly indicated by the fact tha t parallel with Indian commerce also Bud-
dhism spread in a wide circle among the I ranian peoples dwelling between India 
and China, and these did not only par t ic ipate in the negotiation of the Indian 
goods, b u t played an important role also in the propagation of Buddhism. 
The bes t example for this is the case of the Par th ian prince An-shï-kao who 
arr ived in China in 148. The phonemic form of the name An-shï-kao >f tttnï 
to be reconstructed on the basis of the Ts'ie-yiin is *ân-siâi-kâu.52 In the sec-
ond century we must count more probably with this possibility, than with 
a fo rm standing close to the form *'ân-siad-kog of the Chou period (from the 
e ighth century B. C.). The form *'ân-éiâi-kâu, taking into consideration the 
Chinese transcription practice of the H a n period,53 can be the transliteration 
of an Iranian name *Arsa(y) Kav. The first element of this is identical with 
the n a m e of the Par th ian ruling dynas ty , and the other is a well-known title 
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of rulers which is known also from the Persian and the Sogdian in the forms 
kay and kav, respectively.54 Thus An-sh'i-kao was probably a member of the 
dynasty of the Arsacids. The importance of the Indo-Iranian relations and the 
great influence of Indian Buddhism can be demonstrated most clearly perhaps 
by the fact, t ha t the member of one of the most eminent ruling dynasties of 
the age devoted his life to Buddhist mission sarvasatvaya hidasuhae «for the 
welfare and happiness of all beings». 
94
 Regard ing t h e t i t le kav see W. B. HENNING: H a n d b u c h der Or ienta l i s t ik . 
I . Ab t . IV. Bd. 1 Absch. 53. 

J . Z S I L K A 
DAS PROBLEM DER TMESIS IN DER ILIAS 
A) E I N I G E A L L G E M E I N E F R A G E N D E R G E T R E N N T E N (TMESIS-) 
U N D Z U S A M M E N G E S E T Z T E N (KOMPOSIT-) F O R M E N 
a) Zusammenhang zwischen getrennten Formen und Kompositen 
Tmesis wird die Erscheinung genannt, dass einige Verben, die im klassi-
schen Griechisch in zusammengesetzten Formen vor uns stehen, in der Uias 
noch getrennt als Präverbium und einfaches Verb auf t re ten . Als Erklärung 
dieser Erscheinung sind verschiedene Auffassungen ents tanden. Nach antiker 
Meinung sind diese Formen durch Trennung der Komposita zustande gekom-
men. Darauf weist auch die Benennung hin: Tmesis bedeutet eigentlich das 
Verfahren, wodurch diese Formen entstehen sollen; nämlich: Zerschneiden. 
Aber in der modernen Grammatik kommt immer mehr die Meinung zur Gel-
tung, dass die Tmesis-Formen in der Entwicklung der Verbalformen einen 
Zustand vertreten, wo die zusammengesetzten Formen noch nicht entstanden 
sind.1 
Diese letztere Annahme ist aus dem Gesichtspunkt bedeutend, dass sie 
nicht von primären zusammengesetzten Formen ausgeht; sie versucht zwischen 
den verschiedenen Formen ein bestimmtes historisches Verhältnis festzustellen. 
Doch weist sie eine Mangelhaftigkeit darin auf, dass sie den Grund nicht zu 
erschliessen vermag, wo die Voraussetzung für die Ents tehung der zusammen-
gesetzten Formen aus den Tmesis-Formen liegt; sie best immt nicht die Krite-
rien, nach denen ein Verb hier in einer zusammengesetzten Form, dort in einer 
Tmesis-Form auftreten kann. Die Stockung beim Tmesis-Problem ergibt sich 
eben daraus, dass man die Bedeutung der Tmesis-Formen mit derselben der 
zusammengesetzten Formen gleichgesetzt hat, vielmehr ha t man eben diese 
Ident i tä t als den Prüfstein für Tmesis-Formen betrachtet .2 
Zugleich hat man aber erkannt , dass sich die Bedeutungen der Tmesis-
Form und der zusammengesetzten Form nicht genau decken. Hoffmann 
z. B. hat bei einem Verb wahrgenommen, dass zwischen den Bedeutungen der 
beiden Formen ein gewisser Unterschied besteht. Diese Beobachtung diente 
ihm aber nur dazu, die Tmesis bei der betreffenden Form abzustreiten.3 
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Auch Wackernagel ist von dem richtigen Standpunkt ausgegangen, dass das 
Adverbium innerhalb der Tmesis-Form — dem Präverbium der zusammen-
gesetzten Form gegenüber — eine relative Selbständigkeit besitzt.4 Später 
aber ist er — mit Bezugnahme auf Brugmann und eine unsichere Feststellung 
von Debrunner5 — im Gegensatz zu seinem ursprünglichen Standpunkt zur 
Schlussfolgerung gekommen, dass das Präverbium und das Verb innerhalb 
der Tmesis-Form ebenso aufs engste zusammenhängen wie bei den Komposita. 
Ein Verständnis des Zusammenhanges zwischen den Tmesis- und den 
zusammengesetzten Formen kann nur auf dem Verständnis der Beziehung 
zwischen dem Präverbium und dem Verb innerhalb der Tmesis-Form beruhen. 
Diesbezüglich wurden folgende Fehler begangen: entweder absolutisierte man 
die relative Selbständigkeit des Präverbiums, das manchmal zur Verneinung 
der Tmesis geführt ha t (Hoffmann); oder man hat den Zusammenhang zwischen 
Präverbium und Verb übertrieben, das mit der Verneinung des Bedeutungs-
unterschieds identisch ist (Wackernagel). Diese beiden einseitigen Standpunkte 
haben ein tieferes Verständnis der Beziehung zwischen den Tmesis- und den 
zusammengesetzten Formen auf Grund der Bedeutung unmöglich gemacht. 
Andrerseits erfahren wir of t , dass Sprachforscher, wenn sie auch die 
Tmesis-Form annehmen, mit ihrem eigenen Grundprinzip in Widerspruch 
geraten. Wenn wir nämlich die Bedeutung der zur Frage stehenden Tmesis-
Formen gründlicher untersuchen, stellt es sich heraus, dass sie sich mit der 
Bedeutung der entsprechenden zusammengesetzten Formen nicht genau deckt. 
Aus den angeführten Beobachtungen ergibt sich, dass zwischen den 
Bedeutungen der beiden Formen unbedingt eine gewisse Ähnlichkeit besteht. 
Jedoch führ t ein tieferes Verstehen der Bedeutungsbeziehung zwischen beiden 
Formen unvermeidlich zugleich zur Erkenntnis der innerhalb der Ähnlichkeit 
bestehenden Unterschiede. 
Auf Grund der Tmesis- und zusammengesetzten Formen desselben Verbs 
bzw. seiner Bedeutungen können folgende Typen beobachtet werden: 
1. Es gibt Fälle, wo die Bedeutungen der Tmesis- und zusammen-
gesetzten Formen einen bestimmten Unterschied zeigen: die Bedeutung der 
Tmesis-Form ist konkret , sinnlich; dieselbe der zusammengesetzten Form 
abs t rak t (oder übertragen). Z. В.: 
P6 TCEQI . . . ßalve — «gehen um jemanden herum»: 
:E21 negißfjvcu = «um jemanden herumgehen» ~ 
~ «jemanden beschützen» 
2. Es gibt Fälle, wo die Bedeutung der zusammengesetzten Form ebenso 
konkret , sinnlich bleibt wie dieselbe der Tmesis-Form (bzw. der einfachen 
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Form). Diese letztere Gruppe scheint mit der erstgenannten im Gegensatz zu 
stehen; als ob in diesem Fall die Übereinstimmung zwischen Bedeutung und 
Form nicht bestehen würde. Man muss aber den Zusammenhang, der zwischen 
der Ausbildung der zusammengesetzten Formen mit einer abstrakten Bedeu-
tung, und der Abstraktion der Bedeutung der Präverbien (<- Adverbien) 
allgemein besteht, in Betracht ziehen. Das Präverb (-<- Adverb) verliert an 
seinem sinnlichen, anschaulichen Charakter auch bei zusammengesetzten For-
men mit einer sinnlichen Bedeutung; es vertr i t t dieselbe Stufe der Abstraktion 
wie die zusammengesetzten Formen mit einer abstrakten Bedeutung. So gibt 
es zwischen der 1. und der 2. Gruppe keinen wichtigen Unterschied. Es handel t 
sich bloss darum, dass der Unterschied zwischen dem Prä verb und dem Adverb 
in der 1. Gruppe klarer, und unter schärferen Bedeutungsverhältnissen als in 
der 2. Grujipe ausgedrückt wird. Hier nämlich bringt die Abstraktion der 
Bedeutung des Präverbs eine sichtliche Veränderung des ganzen Bedeutungs-
inhalts des Verbs mit sich. Z. В.: 
P6 log nsgl ПатдохХсд ßalve $av&ùg Mevéhaoç. 
In diesem Ausdruck «gehen um jemanden herum» verwandelt sich die konkrete 
Bedeutung «gehen . . . herumi> in eine abstrakte «wwigehen»,so dass die ursprüng-
liche konkrete Beziehung des Adverbs aufhört , und zugleich das ganze Verb 
seinen sinnlichen Charakter verliert: 
«um jemanden herumgehen» ~ «jemanden beschützen» 
z. B. 
E21 oviУ exh] negißf/vai àôeXcpeiov xxajuévoio-
wo — wie wir sehen werden — auch die Veränderung der Verbalrektion (loc. -> 
-> gen.) der Veränderung der Abstraktionsstufe des Adverbs und des Verbs 
folgt. 
Ganz anders ist die Lage bei den zusammengesetzten Formen mit einer 
konkreten (sinnlichen) Bedeutung. Z. В.: 
0115 xib ô'eig à/urpoxéooj Aïoyyôeog 
ägyar' eßrjxrjv. 
Hier hat der Ausdruck eig . . . agyar' eß/jxrjv die Bedeutung: 
«sie t reten irgendwo hinein», 
wo sich die Bedeutung des zu einem Präverb werdenden Adverbs bei der 
zusammengesetzten Form auf folgende Weise gestaltet: 
il03 ni д*aiy elaßaivov 
«hinein(-treten)». 
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Die Bedeutung der entstandenen zusammengesetzten Form bleibt nach wie 
vor sinnlich, aber die Bedeutung des Präverbs hat ihre Konkrethei t , Sinnlich-
keit, wie beim Verb лeQißijvai («umgehen» ~ «beschützen») eingebüsst. 
Im Verhältnis zum ganzen Verbalbestand scheint die Gruppe, bei der 
die Zusammensetzung mit der Abstraktion in der Bedeutung verbunden ist, 
eine Ausnahme zu sein; und so hat auch der Zusammenfall der beiden Erschei-
nungen (Wortbildung und Bedeutungsveränderung) den Anschein einer Aus-
nahme. Aber auf Grund der obigen Feststellung ist diese Gruppe von den 
anderen zusammengesetzten Verben wesentlich nicht verschieden, ja sie ist 
sogar fü r sie, was ihr Wesen betrifft , in erhöhtem Masse charakteristisch. 
Da der Bedeutungsunterschied zwischen dem Adverb und dem Verbalpräfix 
in der 2. Gruppe nicht so klar ist, müssen wir uns im Folgenden bei der Unter-
suchung des Bedeutungsverhältnisses der Tmesis- und zusammengesetzten 
Formen mit der 1. Gruppe ausführlicher beschäftigen. 
Zum dritten Typ gehören die Tmesis-Formen mit einer abstrakten 
Bedeutung, bei denen das selbständige Verbalpräfix bereits keinen Sinn ha t ; 
die einstige adverbiale Bedeutung ist nicht mehr substituierbar. Z. В.: 
K99 . . . ÙTÙQ (pvlaxyg enl náyxv káOwvrat. 
Diese Tmesis-Formen konnten, weil kein klarer Zusammenhang ihrer Bedeu-
t u n g mit irgendwelcher sinnlich-anschaulichen Bedeutung mehr besteht, nur 
auf sekundäre Weise, durch Trennung von fertigen zusammengesetzten Formen 
zustande kommen. 
b) Der syntaktische Charakter der V erbalkomposila 
Auch in bezug auf den grammatischen Charakter melden sich bereits 
bei den zusammengesetzten Formen den einfachen gegenüber wesentliche 
Veränderungen. Namentlich verändert sich of t die Rektion. Z. В.: 
veva> «nicken» (intr.) — 0175 . . . yoi . . . xarévevae Koovíojvjvíxyv «ver-
sprochen», «zusagen» (tr.) 
In anderen Fällen kann die Veränderung der Aktionsart (oder des Genus) 
beobachtet werden. Z. В. : 
rpevyw «laufen» (imp.) — êÇetpvy- «entlaufen» ~ «entfliehen» (aor.) 
Beide Veränderungen bestehen of t nebeneinander. Das Verb «laufen» 
(impf.) z. B. steht ursprünglich mit einem lokalen Genitiv (irgendwoher), 
und nur später, nach der Ents tehung der Bedeutung «ent-laufen» ~ «ent-
fliehen» (aor. comp.) t r i t t der accusativus objectivus an die Stelle des lokalen 
Genitivs. 
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An die grammatischen Veränderungen schliesst sich sehr of t eine Ver-
änderung in der Bedeutung des Verbs an — aber nicht immer. In solchen 
Fällen ist die grammatische Verbundenheit der Bedeutungsveränderung, bzw. 
die semantische Verbundenheit der grammatischen Erscheinung klar. Mit 
anderen Worten heisst es also, dass auf beiden voneinander scheinbar unab-
hängigen Gebieten der Semantik und der Syntax dieselbe Tendenz zur Geltung 
kommt. Daraus folgt aber auch, dass die einander gegenseitig bedingenden 
Erscheinungen auf beiden Gebieten, wenn sie auch einzeln und scheinbar 
voneinander unabhängig auftreten, so doch in absentia einander gegenseitig 
bedingen. Z. B. die ursprüngliche Bedeutung des Verbs ßaXXco ist : «werfen 
jdn. oder etwas» : 
N629 nvo . . . ßaXeeiv (év vrjvqí) . . . 
0403 avràç à'ex ôlfpQOV ßaXeco . . . 
Die ursprüngliche Rektion des Verbs ist ein lokaler Kasus auf die Frage: 
«Wohin?» — gewöhnlich der Akkusativ. Die präpositionale Wortfügung лдод, 
êç . . . -f acc. ist das Fortleben des ursprünglichen Zustandes. Z. В.: 
Л144 . . . ÔOVQI ßaXwv лоо; arfjâoç-
A108 ßeßXrjxei ngôç orfjûoç-
Л381 veiarov êç xeveœva ßaXwv . . . 
Für die zusammengesetzten Formen desselben Verbs sind mehrere neue Züge 
charakteristisch : 
es wird eine neue Verbalrektion möglich: 
«werfen jdn. (wohin?) > «bewerfen jemanden» 
inzwischen entwickeln sich neue Bedeutungen: 
E879 TavTrjv А ост' еле'С nooTißdXXeai 
ovre ri eqyw «schimpfen» 
ol7 . . . 6 yàn лegißdXXei . . . jpvr]orï]Qaç ôiógoiai . . . «übertreffen» 
(gleichzeitig verwandelt sich das lokale «Wohin?» — in einen Objektsakkusativ). 
Die abstrakten Bedeutungen der zusammengesetzten Formen und der 
Objektsakkusativ ( < «Wohin?») kommen also parallel zustande. Zugleich 
kann es aber auch an der einfachen Form beobachtet werden, dass ein Objekts-
akkusativ ( < «Wohin?») auch neben einer konkreten Bedeutung vorkommt: 
E188 . . . xai /ULV ßaXov . . . 
0121 mnoiv r/vi' eyovTa ßiXe . . . 
Die Veränderung der Rektion ents tand also auch neben einer konkreten 
Bedeutung. 
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O f t fällt die Veränderung der Aktion (Impf. -> Aor.), des Genus (Act. -> 
-> Med./Pass.) oder des Kasus mit der Entstehung der zusammengesetzten 
Verbalformen zusammen. Manchmal können auch mehrere Veränderungen 
in diesem Vorgang konvergieren. Aber dieselben Veränderungen können auch 
einzeln unabhängig voneinander aus dem Gesichtspunkt der Aktionen, der 
Genera verbi und der Kasus untersucht werden. Sie vertreten ja einzeln je 
ein Moment der Veränderung im Aktions-, Genus- und Kasussvstem. Aber 
der W e r t der besprochenen grammatischen Veränderungen kann auf die unmit-
te lbars te Weise aus der mit ihnen bzw. mit der Ents tehung der zusammen-
gesetzten Formen verbundenen Veränderung der lexikalischen Bedeutung 
abgelesen werden.* 
c) Zusammenhang zwischen Präverbien und Präpositionen 
I n der Uias sehen wir oft , dass dasselbe Wort (Adverb) entweder als 
P r ä v e r b mit einem Verbalsimplex oder als Präposition mit einem Substantiv 
ve rbunden erscheint. Beim oben angeführ ten Hoffmann6 wird es vorgeschlagen, 
dieses Wort, da die Verbindung zwischen Präverb und Verbalsimplex noch 
sehr locker ist, womöglich als Präposit ion aufzufassen. Doch scheint die Auf-
fassung keine genügend begründete zu sein. Um die Frage zu verstehen, sollen 
zwei Gesichtspunkte in Betracht gezogen werden: was macht die Ents tehung 
der Präpositionen notwendig; was f ü r eine Beziehung besteht zwischen Prä-
posit ionen und Präverbien? 
Nach der allgemein angenommenen Meinung drücken die präpositionalen 
K a s u s ursprünglich sogenannte lokale Beziehungen aus — die flektierten Kasus 
dienen hingegen vielmehr zur Bezeichnung von sogenannten logischen oder 
grammatischen Beziehungen. Andrerseits — wie wir sahen — ist die Erschei-
n u n g der Verbalkomposita nicht nur mi t der Entstehung abs t rakter Bedeutun-
gen, sondern auch mi t abstrakteren Beziehungen verbunden. Diese Feststel-
lung is t aber nicht nu r für die zusammengesetzten Formen mit abstrakter, 
sondern auch für dieselben mit konkre ter Bedeutung gültig (sehe ßäXkco). 
Der Kreis dieser Erscheinung erstreckt sich also über die Grenzen der zusam-
mengesetzten Formen mit abst rakter Bedeutung hinaus; sie durchdringt auf 
G r u n d einer Wechselwirkung zwischen einfachen und zusammengesetzten 
F o r m e n sozusagen den ganzen Verbalbestand. 
Die flektierten Kasus drücken ursprünglich sowohl lokale als auch 
grammatische Beziehungen aus. Als nun der Bestand der logischen und 
grammatischen Beziehungen mächt ig angewachsen war, und die alten f k k -
* Mit diesen F r a g e n beschäf t igen w i r u n s in den folgenden K a p i t e l n in bezug auf 
A k t i o n e n , Genera u n d K a s u s noch a u s f ü h r l i c h . 
6
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tierten Kasus eher zur Bezeichnung dieser Beziehungen dienten, wurde zur 
Bezeichnung der lokalen Beziehungen ein neues Mittel nötig. Um dem Mangel 
abzuhelfen, zeigte sich die Verbindung eines Adverbs ( > Präp.) mit der flek-
tierten Form eines Substantivs, also der sogenannte präpositionale Kasus 
geeignet. Die Trennung zwischen formalem Charakter bei den lokalen und 
logischen Beziehungen hat also die Verschiebung in den Proportionen der 
ursprünglich zur selben Form gehörenden lokalen und logischen Beziehun-
gen, — der masslose Zuwachs an logischen Beziehungen verursacht. 
Die Ents tehung der Präpositionen ist also mit derselben der Präverbien 
eng verbunden. Die beiden Prozesse können als keine grundverschiedenen 
Erscheinungen einander gegenüber gestellt werden; sie sind im Gegenteil 
Erscheinungen derselben Tendenz in verschiedenen Beziehungen.7 Dieselbe 
Form (Adv.) wandte sich in ihrer neuen Funktion — was ihre Abstrakthei t 
betr iff t — nach zwei verschiedenen Richtungen: 1. als Präverb verschiebt sie 
das Verb in eine abstraktere Bedeutungs- und Beziehungssphäre; 2. als Prä-
position dient sie in erster Reihe zur Bezeichnung sinnlicher, lokaler Bezie-
hungen. 
Jene Fälle also, wo es nicht entschieden werden kann, ob wir es mit 
Präpositionen oder Präverbien zu t u n haben, weisen im allgemeinen aufs 
deutlichste auf den Zusammenhang zwischen Präpositionen und Präverbien 
hin — darauf, dass das Adverb in diesem Übergangszustand Ursache und Folge 
zugleich ist. Da die beiden Faktoren auch genetisch aufs engste verbunden 
sind, ergibt sich die Unsicherheit, die uns manchmal bei der Übersetzung 
erfasst, aus keinem mangelhaften Sprachgefühl, sondern aus den objektiven 
Möglichkeiten einer sprachlichen Assoziation. 
B ) D I E B E S T I M M U N G D E S V E R H Ä L T N I S S E S 
Z W I S C H E N T M E S I S - F O R M E N U N D K O M P O S I T E N 
a) Entsprechung der Tmesis-Formen und Komposita mit konkreten 
und abstrakten Bedeutungen 
Die Tmesis- und zusammengesetzten Formen einiger Verben, gleichwie 
die konkreten und abstrakten Bedeutungen derselben weisen eine regelmässige 
Entsprechung auf: 
Tmes. : Komp. = konkr. : abstr. 
7
 Man k a n n also m i t de r Konzopt ion F . D E S A U S S U R E S ü b e r nouo O r d n u n g dor 
E lemente , die parallel m i t dor Ausb i ldung dos P räve rbs und de r Präposi t ion a u s dorn 
Adve rb zus tande k o m m t , n ich t e inve r s t anden sein: «Un ordre par t icul ier , ind i f fé ren t 
à l 'origine, dû peut -ê t re à une cause fo r t u i t e , a permis u n n o u v e a u groupement . . л 
(Cours de l inguis t ique générale . Pa r i s 1931.). 
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An dieser Stelle wird es nicht unternommen, den inneren Zusammenhang 
zwischen Tmesis- und zusammengesetzten Formen festzustellen; wir beschrän-
ken uns ausschliesslich auf die Beobachtung eines äusseren Momentes: auf 
den Zusammenhang zweier voneinander unabhängigen (oder vorläufig als 
unabhängig betrachteten) Bedeutungen mit bestimmten Formen. Selbst inner-
halb dessen wird nicht so sehr die Beziehung der Tmesis-Formen zur Abstrak-
tion, sondern vielmehr die Bedingtheit der zusammengesetzten Formen von 
den abstrakten Bedeutungen wahrscheinlich gemacht. Ζ. B. 
Verb T m e s . (konkr.) K o m p . (abstr . ) 
μετατρέπομαι Athene e r sche in t h in t e r Achilles, 
sie g re i f t in seine Locken . D a 
A 199 
Οάμβησεν ό' Άχιλενς, μετά 
δ' έτράπετ', αντίκα ό' έγνω 
— «sich umwenden» 
A 160 
. . . των οντι μετατρέπε) οι3(5' άλεγί-
ζεις· 
I 630 
. . . ουδέ μετατρέπεται φιλότητος 
εταίρων 
«sich u m e t w . kümmern» 
νπο — είκω 
— είκομαι 
a 374 
. . . εΐκοι δ' υπό βώλλος άρότρω· 
simpl . Ε605 . . . όπίσσω / εϊκετε . . . 
diese Ausdrücke bezeichnen also 
v o r l ä u f i g sinnliche M o m e n t e : 
«jm. ausweichen», «jm. a u s d e m 
Wege gehen» 
A 293 
ή . δειλός . καλεοίμην, / εί δη σοΙ πάν 
έργον νπείξομαι, δττι κεν εϊπης. 
hier ist die B e d e u t u n g hingegen 
a b s t r a k t : «jm. gehorchen» 
παρίστημι Ε 112 
πάρ δέ στάς βέλος . . . 
έξέρυσ' ώμου· 
Ε 809 
σοι δ' ι) τοι μεν εγώ παρά ίσταμαι 
ηδέ φυλάσσω 
die B e d e u t u n g : 
«stehen n e b e n jm.» 
Ε115.. κλϋΟί μεν, αίγιόχοιο Διός τέκος, 
άτρυτώνη, εί ποτέ μοι και πατρί φίλα 
φρονέουσα παρέστης / δηίω έν πολέ-
μα) . . . 
hier ha t die B e d e u t u n g ohne e inen 
Nebens inn «stehen neben jm.» 
berei ts ke inen Sinn. E s kann n u r 
bedeu ten « j emandem b e i s t e h e n » ^ 
^ « jemandem helfen». 
μεταπρέπει 0 172 . . . μετά δέ πρέπει άγρομέ-
νοισιν 
Ebl l ing , Lex . Horn. : с. d a t i v o 
plurál is e o r u m , in te r quos al iquis 
excelli t 
Das V e r b h a t also eine a b s t r a k t e 
B e d e u t u n g : «hervorragen» übe r 
die U m s t e h e n d e n ; «überragen» 
die LTmstehenden 
Π 596 ολβω τε πλοντφ τε μετέπρεπε 
Μνρμιδάνεσσιν. (834 έγχεϊ . . .) 
Hier schliesst d a s πλου τω die in 
einer s inn l ichen Bedeu tung ver-
s t andene «Hervorragung» aus . 
b) Zahlenverhältnis der Tmesis-Formen innerhalb der Verben mit ausschliesslich 
abstrakter, sodann mit sinnlicher und abstrakter Bedeutung 
Im folgenden wird die Feststellung des vorangehenden Punktes 
Tmes. : Komp. = konkr. : abstr. 
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durch statistische Angaben unters tütz t . Diesmal halten wir eher die Seite 
tmes. : konkr. vor Augen. 
Wir haben das Verhältnis zwischen den in der Ilias mit abstrakter Bedeu-
tung vorkommenden Verben und denselben mit sinnlicher Bedeutung in bezug 
auf die Tmesis-Erscheinung einer Untersuchung unterworfen. Als Ergebnis 
dieser Untersuchung haben wir etwa 175 Verben mit abstrakter und teilweise 
zugleich sinnlicher (abstr. + konkr.) Bedeutung gefunden. Bei diesen haben 
wir in 61 Fällen beobachtet, dass das Verb mit konkreter, in 6 — 7 Fällen, dass 
es mit abstrakter Bedeutung in der Tmesis-Form vorkommt. Das Prozent-
verhältnis zwischen abstrakten und sinnlichen Bedeutungen in der Tmesis-
Form kann auf folgende Weise veranschaulicht werden: 
Tmes. konkr . 
= 34 % 
abstr. bzw. (konkr. -f- abstr.) Verb ' 
Tmes. abstr . 
= 3 °/ 
abstr. bzw. (konkr. -j- abstr.) Verb 
Die Anteilquote der Tmesis-Formen mit abstrakter Bedeutung wäre 
noch mehr zusammengeschrumpft, wenn wir sie allen — in einer Tmesis-Form 
vorkommenden — Verben gegenüberstellen würden. Absolute Zahlen in Be-
t racht gezogen, das heisst, wie of t Tmesis-Formen bei allen Verben mit abstrak-
ter und konkreter Bedeutung in der Ilias vorkommen, könnte der Anteil der 
Verben mit abstrakter Bedeutung nur mit Bruchzahlen ausgedrückt werden. 
Blosse Zahlenangaben weisen also darauf hin, dass die Beobachtung 
im vorigen Absatz 
Tmes. : Komp. = konkr. : abstr. 
eine sich wiederholende, häufige Verbindung ausdrückt. 
c) Tmesis-Er scheinungen mit konkreter Substantiv-Ergänzung, 
die sich der abstrakten Bedeutung der Komposita nähern 
Im Vorangehenden haben wir uns auf eine äusserliche Beobachtung 
beschränkt: 
Tmes. : Komp. = konkr. : abstr. 
und diese Beobachtung mit statistischen Angaben unterstützt . 
Auf Grund all dessen werden tmes. : konkr., comp. : abstr. auf eine 
mechanische und äusserliche Weise verbunden; die Frage des inneren Zusam-
menhangs zwischen Tmes. : Komp. und konkr. : abstr. haben wir gar nicht 
aufgeworfen. Doch um diese äusserlichen Verbindungen in begründete Zusam-
menhänge zu verwandeln, müssen die inneren Zusammenhänge zwischen den 
besprochenen konkreten und abstrakten Bedeutungen klargemacht werden. 
3 2 .Т. ZSILKA 
Von den Verben mit abstrakter (bzw. mit abstrakter -f- konkreter) 
Bedeutung ausgegangen, haben wir die Tmesis- und zusammengesetzten For-
men bei denselben Verben beobachtet und auf diese Weise den Weg zu einer 
genaueren Bestimmung der konkreten Bedeutungen der Tmesis-Formen geöff-
net . So konnten nämlich die Bedeutungen der Tmesis- und zusammengesetzten 
Formen unmittelbar verglichen werden. Wenn wir hingegen die Eigentümlich-
keiten der Bedeutungen der Tmesis-Formen in sich selbst zu bestimmen 
versucht hätten, hä t t e es nicht immer zu einem Erfolg geführt. Wir hätten 
nämlich entweder den Unterschied, der sie von der konkreten Bedeutung 
t rennt , nicht wahrgenommen, oder aber im Gegenteil den Wert der Stufe 
ihrer Abstraktheit übertrieben. 
In B) a ) , b ) haben wir das Moment herausgegriffen, das die Tmesis-
und zusammengesetzten Formen voneinander trennt (also konkr.: Tmes.; 
abstr . : Komp.). Nun möchten wir Beispiele wählen, wo unter gewissen Umstän-
den ein Berührungspunkt zwischen den einfachen bzw. Tmesis-Formen mit 
konkreter Bedeutung, und den zusammengesetzten Verben mit abstrakter 
Bedeutung entsteht. Dies erfolgt im Falle, wenn ein Verbalsimplex + ein 
(konkretes) Substantiv innerhalb einer syntaktischen Struktur als Vorstufe 
der Bedeutung eines zusammengesetzten Verbs erscheint. Am klarsten sind 
die Beispiele, wo wir zu allen Momenten der Entwicklung über Belege ver-
fügen, d. h. 
'-Adv. -f Verb simpl. (konkr.) + Subst. (konkr.)] > Komp. (abstr.) 
Tmesis 




. . . Πάτροκλο) δ γ' έπ οφρύσι 
νενσε . . . ' . . . στορέσαι . . . λέχος 
ι 468 
αλλ' εγώ ουκ εϊων, άνά δ' όφρνσι 
νενον έκάστω,/κλαίειν 
in diesen Fä l l en : [επί, άνά . . . 
όφρνσι νεύω] = «jemand n ick t m i t 
seinen Augenb rauen zu», « j e m a n d 
zieht seine Augenbrauen auf» > 
έπινενω, άνανενω . . . = «einwilli-
gen» «zustimmen», «versprechen», 
«eine B i t t e abschlagen» (siehe Π 250 
252 . . .) 
Л 735 
. . . ήέλ.ιος φαέ&ων νπερέσχεΟε γαίης 
ζ 107 
πασάων Ő' υπέρ ή γε κάρη έχει ήδέ 
μέτωπα 
die O r d n u n g der E n t w i c k l u n g : 
(υπέρ . . . έχει . . . κάρη . . .) > comp. 
D i e weitere B e d e u t u n g s e n t w i c k l u n g bes teh t dar in , dass die n e u e 
B e d e u t u n g des K o m p o s i t u m s : «hervorragen» — immer m e h r a k t i v 
w i r d : «überragen» ( t r . ) , paral le l d a m i t v e r d r ä n g t der acc. ob j . ( je-
m a n d e n ) den lokalen Gen i t iv m i t der B e d e u t u n g «Woher?»: 
Aisch. Pers . 70!). ώ βρ .των πάντων υπεροχών δλβον ευτυχεί πότμω 
E u r . H i p p . 1365 ό σωφροσύνη πάντας υπεροχών 
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Wenn aber die Entwicklungsphasen auch Lücken aufweisen, falls sich 
ein verbum simpl. + substantivum konkr. finden lässt, das innerhalb eines 
syntaktischen Zusammenhanges den Verbalbegriff, der mit einer ausgebildeten 
Bedeutung in einer zusammengesetzten Form auftr i t t , in einer sinnlichen 
Form enthält, wird die Hypothese einer dazwischenliegenden Tmesis begründet: 
[*Adv. -f- Verb simpl. (konkr.) -)- Subst. (konkr.)] > Komp. (abstr.) 
* Tmesis 
Verb Tmes . (bzw. s impl .) + Subst . (konkr . ) K o m p . (abstr .) 
διαπρήσσω 
Ω 264 о 47 219 
. . . πρήσσωμεν όδοϊο 
D e r a b s t r a k t e Begriff der «Vollen-
dung» wird mi t d e m sinnl ichen 
M o m e n t «den W e g durchgehen» 
(r icht iger «aus d e m W e g h inaus-
gehen») v e r k n ü p f t . Wie es die 
K a s u s v e r ä n d o r u n g e n bezeugen, 
war es dieses M o m e n t , das das 
K o m p o s i t u m beeinf luss t h a t t e .  
В 785 . . . ωκα διέπρησσον πεδίοιο. 
( διαπρήσσω) 
Ξ 282 Ψ 501 . . . ρίμφα πρήσσοντε 
Später a b e r w i rk t die z u s a m m e n -
gesetzte F o r m auf die e in fache 
zurück: 
А 483 . . . διαπρήσσονσα κέλευθον. 
Die E r s c h e i n u n g des a b s t r a k t e n 
logischen o. g r ammat i s chen Ob-
j e k t s a k k u s a t i v s a n Stelle des Geni-
tive mi t lokaler B e d e u t u n g weist 
darauf h in , dass «. . .durchgehen» 
bereits «vollenden» bedeu t e t , ob-
wohl sich der a b s t r a k t e Verba l -
bogriff noch in der u r sprüngl ichen 
U m g e b u n g bef inde t , aus der er 
en twachsen ist . 
Die e infache u n d z u s a m m e n g e -
se t z t e F o r m s t ehen also — was 
die B e d e u t u n g u n d d a s Verha l t en 
de r K a s u s be t r i f f t — in e inem 
verwicke l ten Wechse lve rhä l tn i s 
zue inander . 
καταμάρπτω 
Φ 564 
και με . . . μάρψμ ταχέεσσι πόδεσσιν. 
ve rb , s impl. -f- s u b s t . = «einho-
len», «ereilen». 
II 598 Ε 65 
. . . μ ív κατέμαρπτε διώκων 
die B e d e u t u n g dos K o m p o s i t u m s : 
«einholen». 
In anderen Fällen ist die mit einem konkreten Substantiv verbundene 
Tmesis-Form vorhanden, die zusammengesetzte Form wird aber vermiest; 
zugleich gibt es eine Simplex-Form mit abstrakter Bedeutung, aber ohne ein 
Substantiv, in Verbindung mit dem sich die abstrakte Bedeutung hätte ent-
wickeln können. In diesen Fällen ist mit einer auf die Simplex-Form geübten 
Rückwirkung der Bedeutung eines hypothetischen Kompositums zu rechnen: 
[Adv. -f Verb simpl. (konkr.) -f- Subst. (konkr.)] > *Komp. (abstr.) > simpl. 
3 Acta Antiqua X I I / 1 - 2 . 
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V e r b 
αφαιρεομαι 
Tmos . (bzw. simp].) + 
S u b s t . (konkr . ) 
Y 435 
. . . θεών έν γοννασι κεϊται, / αϊ κέ 
σε . . . άπό θνμόν ελωμαι 
K o m p . (abstr . ) 
(Ε 576 
ενθα ΓΙνλαιμένεα έλέτην άτάλαντον 
"Αρηϊ) 
Die B e d e u t u n g des Wor te s αίρέω is t in unzäh l igen Fäl len: «inter-
ficio» . . . d ie S implex-Form k o m m t mi t θνμόν zusammengese tz t 
nie vor . 
Die S i m p l e x - F o r m konn te v o n selbst diese B e d e u t u n g nicht errei-
chen, d a h e r m u s s folgende En twick lungs re ihe vorausgese tz t werden. 
άπό θνμόν έλείν > * K o m p . (abs t r . ) > simpl. — wir müssen also m i t 
einer auf die S implex-Form g e ü b t e n B ü c k w i r k u n g des Kompos i -
t u m s r e c h n e n . 
In bestimmten Fällen ist es überaus lehrreich, die Bedeutungsverände-
rung des Präverbiums selbst zu beobachten: 
P ä v e r b . T m e s . (bzw. simpl.) + S u b s t . (konkr.) K o m p . (abstr .) 
περί — 
ε 36 οι κέν μιν περί κήρι θεόν ως 
τιμήσουσιν 
η 69 ώς κείνη περί κήρι τετίμηται . . . 
περί κήρι τιμάω — «im H e r z e n 
herum» ~ «vom ganzen He rzen — 
lieben idn.» ebenso : 
N 430 την περί κήρι φίλησε πατήρ... 
ξ 433 
. . . περί γαρ φρεσίν αϊσιμα ήδη. 
Ζ. Ар. 65 
περιτιμήεσσα γενοίμην 
den obigen, k o n k r e t e n F a k t o r , d a s 
W o r t κήρι weggelassen: περί — 
«sehr», «überaus» . . . 
περιφίλητος, ov = «sehr geliebt» 
App . Civ. 4, 85. 
К 247 
. . . έπεί περίοιδε νοήσαι. 
Γ 34 
. . . ύπό τ ε τρόμος ελλαβε γνΐα 
Ξ 506 
. . . πάντας ύπό τρόμος ελλαβε γνΐα 
Auf G r u n d dos Ν 612 ist k lar , 
dass sich γνΐα auf die B e i n e 
bez ieh t : 
οι! γαρ ίτ εμπεδα γνΐα ποδών ήν 
όρμηθέντ ι 
Seh. BZ μερικώς oi πόδες 
Spä te r a u c h se lbs tändig: 
Ε 862 
τους δ' αρ' ύπό τρόμος είλεν 
'Αχαιούς . . . 
W i r d also γνΐα weggelassen, bez ieh t es sich i m m e r mehr auf de η 
inneren Z u s t a n d des Z i t t e rns zugleich: 
τρομέω = «zittern» (konkr.) > «fürchten» (abs t r . ) ebenso: 
К 95 
γνΐα. 
. τρομέει δ' ύπό φαίδιμα Χ 241 . 
άπαντες· 
τ οίον γαρ νποτρομεουσιν 
Ύπό w i rd v o n der Zeit an , d a es m i t dem V e r b «beben» zusammen-
gese tz t sich der Bedeu tung «fürchten» nähe r t , gee ignet zur Zusammen-
se tzung m i t al len anderen V e r b e n mi t der B e d e u t u n g «fürchten»: 
А 406 
τόν και ύπέδεισαν μάκαρες θεοί (Bri-
a reum) 
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Päve rb , Tmes . (bzw. simpl.) -f Suőst . (konkr . ) K o m p . (abs t r . ) 
Also k a n n es a u c h m i t Verben 
zusammengese tz t werden , die m i t « 
neben deren k o n k r o t e n B e d e u t u n 
Ρ 533 
τους ύποταρβήσαντες έχώρησαν πάλιν 
αϋτις 
m i t der B e d e u t u n g «fürchten» 
zit tern» n ich ts gemein haben , u n d 
g auch υπό ke inen Sinn h a t . 
Auf Grund der analysierten Beispiele erhält die konkrete Bedeutung 
der Tmesis-Formen eine präzisere Bestimmung. Die Bedeutung der Tmesis-
Formen ist keine einfach und eindeutig konkrete; sie nimmt eine Übergangs-
lage zwischen der konkreten Bedeutung der einfachen Form und der abstrakten 
Bedeutung des Kompositums ein. Das Verständnis für den dynamischen Cha-
rakter der zur Tmesis-Form gehörenden Bedeutung, ferner für den organi-
schen Zusammenhang zwischen der Bedeutung der Tmesis-Form und des 
Kompositums verwandelt das äusserliche und mechanische Verhältnis der 
Übergangsbedeutung zur Tmesis-Form — ferner dasselbe der Tmesis-Form 
und des Kompositums zueinander in eine innerliche Beziehung. Wenn nämlich 
die Verbindung von zwei oder drei Elementen nicht mit der Summe derselben 
identisch ist, muss dieses Plus auf irgendeine Weise festgesetzt werden. Das 
Adverb kommt mit dem Verb in einen engeren Zusammenhang; die Tmesis-
Form kommt zustande (sehe E. a.). Das heisst: 
[. . .Adv. . . . Verb simpl.] > [ . . . (Adv. -»• Prä verb.) . . . Verb simpl.] 
Da sich aber die neue Bedeutung nicht mehr bewegt, erstarrt das Adverb 
und das einfache Verb ebenfalls zu einer endgültigen morphologischen Ver-
bindung. D. h. 
[ . . .(Adv. -> Präverb.) . . . Verb simpl.] > [Verb comp. (Präverb. -)- Verb 
simpl.)] 
Die Endformel des Ergebnisses lautet also: 
Tmes. : Komp. = konkr. (bzw. Übergangs-) : abstr. 
C) E I G E N T Ü M L I C H K E I T E N D E R A B S T R A K T E N B E D E U T U N G E N 
D E R Z U S A M M E N G E S E T Z T E N F O R M E N B E I M V E R B 
a) Die Unbestimmtheit der abstrakten Bedeutungen bei Komposita; 
die engbeschränkte Abstraktion der Komposita mit abstrakter Bedeutung 
Wie wir es im Absatz B) beobachtet haben, nehmen gewisse — mit 
Tmesis-Formen gebildete —· syntaktische Verbindungen in bezug auf ihre Bedeu-
tung eine Zwischenlage zwischen der Simplex-Form mit sinnlicher Bedeutung 
3 * 
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und dem Kompositum mit abstrakter Bedeutung ein. Auf denselben Über-
gangszustand weisen auch diejenigen Komposita hin, deren Bedeutung zwar 
abst rakt ist, sie sich jedoch nicht über den Kreis erstrecken, wo sie abstrahiert 
wurden. Diese Verben sind auf Grund zweier Kriterien zu erkennen: 
1. Sie kommen mit Substantiven vor, mit denen sie in Tmesis-Form 
zusammengesetzt wurden; als Komposita werden sie in Verbindungen konkre-
tisiert, in denen sie als Tmesis-Formen abstrahiert wurden. 
2. Innerhalb der Kasus-Rektionen kann entweder ein Wechsel oder 
eine Inkongruenz zwischen der neueren Rektion und der durch die gegen-
wärtige Situation durchschimmernden älteren Bedeutung beobachtet werden, 
z. В.: 
X 205 λαοϊσιν δ' άνένευε καρήατι δϊος Άχιλλενς, / ονδ' εα Ιέμεναι έπι "Εκτορι πικρά 
βέλεμνα 
Wie wir es im Vorangehenden gesehen haben, schreiten im allgemeinen Tmes. 
(simpl.) + Subst. (konkr.) einer abstrakteren Verbalbedeutung zu: [ανά . .. + 
-f- όφρνσι -f- νενω] — «die Augenbrauen aufziehen» > άνανενω (comp.) = 
= «eine Bitte abschlagen», «verbieten». Das Kompositum mit abstrakter 
Bedeutung kehrt durch das hinzugefügte καρήατι in denselben Kreis zurück, 
aus welchem es abstrahiert wurde. Das neben dem Kompositum etwa pleona-
stisch erscheinende καρήατι verleiht dem Verb — das zwar auch ohne dies 
besteht (ζ. Β. Π 252) — einen gewissen Übergangschar akter. 
δ ιαπρήσσω 
В 785 . . . διέπρησσον πεδίοιο. — Α 483 β 429 . . . διαπρήσσουσα κέλευθον. 
Die Simplex-Form πρήσσω -f- όδοϊο «den Weg durchgehen» usw. Das 
Moment «des Durchgehens» enthält in etwa materieller Form den Kern des 
abstrakten Begriffs «vollenden» usw., dessen Form das Kompositum zeigt: 
δ ιαπρήσσω. Die Bedeutung des einfachen Verbs πρήσσω -(- όδοϊο (gen.) ist mit 
derselben des Kompositums διαπρήσσω -(- δδόν (κέλευθον . . .) nicht identisch: 
im ersteren Fall nähert sich eine sinnliche (konkr.) Bedeutung einer abstrakten; 
im letzteren wird eine abstrakte Bedeutung konkretisiert. Der Zusammenhang 
des Kompositums διαπρ. mit der Bedeutung des Simplex περάω (durchgehen) 
wird mehr und mehr unterbrochen; und damit wird auch seine Verbindung 
mit dem Substantiv όδοϋ usw. eine zufällige — die Wahrscheinlichkeit seines 
Vorkommens nimmt ab. Im weiteren wird dieses Kompositum mit abstrakter 
Bedeutung «vollenden», «beendigen« mit όδοϋ usw. sehr selten verbunden. 
Bei Homer aber wirkt die grundlegende sinnliche Bedeutung, wenn auch als 
Konkretisierung einer abstrakten Bedeutung, noch immer mit beim abstrakten 
Sinn des Kompositums. Wie wir im obigen (s. φεύγω) erwähnt haben, muss 
zwischen der Abstrahierung der Bedeutung des Verbs und der Rektion desselben 
mit einer Bedingtheit gerechnet werden: simpl. bzw. Tmes. (konkr.) : 
DAS PROBLEM DER TMESIS IN DEI! ILIAS 3 7 
: Komp. (abstr.) = Gen. (Iocalis): acc. obj., dennoch ist aucb neben dem Kom-
positum ein Genitiv zu finden. Das Vorkommen des Kompositums in seiner 
ursprünglichen Umgebung (neben κέλε&υος usw.) sowie der Wechsel bei den 
Kasus (gen./acc.) weisen da rau fh in , dass die grundlegende sinnliche Bedeutung 
immer noch bei der abstrakten Bedeutung des Kompositums mitwirkt. 
παρατρέχω 
Ψ636 "Ιφικλον δε πόδεσσι παρέδραμον (h. XIX. 16. τον παραδράμοι εν μελέεσσιν 
όρνις) 
Die Tatsache, dass das Komposi tum παραδρ. mit acc. obj. steht, weist 
darauf hin: πόδεσσι konkretisiert nur die abstrakte Bedeutung «übertreffen». 
Andererseits, dass es in der Ilias und der Odyssee nur mit πόδεσσι konkretisiert 
wird, zeigt, dass die Bedeutung «übertreffen» noch an eine bestimmte Umge-
bung gebunden ist; es enthält den neuen, abstrakten Begriff noch in einer 
materiellen Hülle. Seine Bedeutung wurde zwar abstrakt , doch erstreckt es 
sich nicht über die Grenzen des Kreises hinaus, innerhalb dessen es abstrahiert 
wurde. 
υπερβάλλω 
Ψ637 δονρί δ' νπειρέβαλον Φνληά τε και Πολύδωρον. 
Ψ843 . . . υπέρβαλε σήματα πάντων. Ψ847 τόασον παντός αγώνος υπέρβαλε· 
Auch das Verb υπερβάλλω t r ä g t noch immer die Kennzeichen der Umge-
bung an sich, der es entrissen wurde. An die abstrakte Bedeutung «übertreffen», 
die sich bei Aisch., Plat. , Lys. f inden lässt,8 knüpf t sich hier noch ein konkretes 
Moment: «übertreffen» ~ «über-werfen». Der Wechsel der Kasus: Ψ847 
(παντός αγώνος): Ψ843 (σήματα πάντων) = («weiter hinauf werfen») von 
etwas (Kasus loc.) : («überwerfen» ~ «übertreffen») jemanden (acc. obj.) — 
ferner die Schwankung bei der Person und beim Gegenstand innerhalb des 
acc. obj. σήματα: Φυλήα können als ein Ausläufer dieses Übergangszustandes 
aufgefasst werden. 
υπερέχω 
Γ210 στάντων μεν Μενέλαος ύπείρεχεν . . . ώμους 
Aus der Konfrontierung von ζ 107 (πασάων δ' υπέρ . . . κάρη έχει . . . 
μέτωπα) und Λ 735 (ήέλιος — ύπερέσχεΟε γαίης) ergibt sich, dass sich das Kom-
positum von der Simplex-Form darin unterscheidet, dass es den Begriff κάρη, 
usw. in sich schliesst. Die Entwicklung der Bedeutung: 
[halten (simpl.) -f- den Kopf. usw. 4- weiter hinauf -j- über etwas] > 
> «hervorragen» (Komp.). 
8
 Aisch. Pers . 283 υπερβάλλει γαρ ήδε συμφορά το μήτε λέξαι μήτ' έρωτήσαι πάθη 
Lyn. p. 165. 1. τιμή άλλήλου; P l a t . Pol . p. 283 Ε . τό την μετρίου φύσιν υπερβάλλον. 
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Das ώμους neben dem Kompositum dient zur Konkretisierung der 
Bedeutung «hervorragen», «übertreffen». Die Konkretisierung aber geht auf 
demselben Gebiet vor sich, auf dem die Abstraktion zustande gekommen ist. 
Das ώμους usw. neben dem Kompositum weist darauf hin, dass die alte Lage, 
aus der sich die Bedeutung «übertreffen» entwickelt hat , immer noch durch-
schimmert, dass die Bedeutung des Kompositums noch immer nicht genug 
ausgeprägt ist. Aber das neben dem Kompositum («hervorragen») stehende 
ώμους ist mit dem κάρη (ζ 107) syntaktisch nicht gleichwertig; der Objektsak-
kusativ ist in einen Akkusativ der Relation übergangen. Die Eigentümlichkeit 
der syntaktischen Seite des Ausdrucks ist die ungleiche Lage des Akkusativs. 
Die Untersuchungen bekommen in diesen Fällen eine umgekehrte Rich-
tung. Im Vorangehenden (В. c.) haben wir nämlich im allgemeinen die Ent -
wicklung des Komplizierten aus dem Einfachen beobachtet, nun wiesen wir 
aber auf die Möglichkeit hin, wo auch das Mass der Abstrakthei t bei einem uns 
völlig abstrakt scheinenden Begriff problematisch werden kann; unter dem 
Allgemeinen durchschimmert noch ein früherer, besonderer Gehalt. 
b) Abstrakte substantivische Ergänzung 
fordernde Verbalkomposita mit abstrakter Bedeutung 
Im Absatz В) c) haben wir das Moment betont, wo die Verbindung von 
sinnlichen Verbal- und Substantivbegriffen den Kern einer entschieden 
abstrakten Bedeutung bei einem Verbalkompositum aufweist — aber noch 
in einer konkreten Form, so dass sie als Übergang von der Simplex-Form mit 
ausgeprägt konkreter (sinnlicher) Bedeutung zum Komposi tum mit eindeutig 
abstrakter Bedeutung dient. 
Im Absatz C) a) aber wurde gezeigt, wie der Übergangscharakter noch 
manchmal bei der Bedeutung der Komposita fühlbar ist. Mit all dem st immt 
die Tatsache überein, dass eine bestimmte Ergänzung auch bei den die Tmesis-
Form nicht mehr aufweisenden Komposita mit abs t rakter Bedeutung zu 
finden ist. Hier sind aber die zusätzlichen Substantive abstrakt: θυμός, 
φρην . . .; daher dürfen sie mit dem C) a) Typ nicht verwechselt werden. 
Lange Zeit hindurch herrschte die Meinung, dass diese Verbindungen 
als eine in bezug auf die Bedeutung indifferente, pleonastische Erscheinung 
anzusehen wäre. Es wurde nämlich beobachtet, dass dieselben Verben später 
und teilweise bereits bei Homer ohne Ergänzung vorkommen. Die richtige 
Wertung dieser Erscheinung wurde zuerst von Fulda9 gegeben, der auf Grund 
einer präzisen, analytischen Arbeit nachgewiesen hat , dass diese Ergänzungen 
ursprünglich eine wichtige Funktion versehen haben: sie befestigen den abstrak-
ten Bedeutungsgehalt der Verben. Z. В.: 
9
 Α . F U L D A : U n t e r s u c h u n g e n übe r die Sprache de r homer ischen Gedichte. Duis-
b u r g , 1866. 
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Verb Simpl. K o m p . (konkr.) + Subs t . (abstr .) 




t r . «statuo, inst i -
tuo», in t r . «sto» 
ö 730 
. . . έπιστάμεναι σάφα 
θν/ιω (δμωαί). 
Δ 40 4 




m i t t o , officio u t 
qu id m o v e a t u r , 
d imi t t o 
Β276 
. . . μιν άνήσει θυμός 
. . . / νεικείειν . . . 
Η152 
άλλ' έ/ιέ θυμός άνηκε . . . 
πολεμίζειν (Μ307 Χ256) 
Ebel ing , Zex. Horn. : in-
st igo, incito (me tapho ra 
a b oquo s u m p t a , a u t 
cane venat ico) 
s impl . med . cup idus s u m , 
desidero . . . 
0450 






των . . . σύνθετο θνμω/ 
βονλήν . . . 
α328 
τον . . . φρεσι σύνθετο 
. . . άοιδήν 
Α76 Ζ334 ο318 
π259 . . . έρέω, σϋ δέ 
σύνθεο . . . 
έφορμάομαι 
δρμάω 
t r . «excito» in t r . 
«surgo», «ruo» 
N73 
έμοι . . . θυμός . . . / 
μάλλον έφορμάται πολε-
μίζειν . . . 
6713 
αντον / θυμός έφορμήθη 
ϊμεν 
φ399 




«in n u m e r u m ha-
beo» 
Λ407Ρ97. . .τίήμοι 
ταντα φίλος διελέξατο 
θυμός; 
N292 
άλλ' αγε μηκέτι ταϋτα 




. . . έκλάθετο φρεσίν 
fjoiv / . . . καταβήναι . . . 
Π602 
άλκής έξελάθοντο . . . 
c) Die Entstehung von neuen Assoziationsgruppen 
Die in C) a) b) gehörenden Verben bilden eine spezielle Gruppe inner-
halb des Bestandes der Komposita mit abstrakter Bedeutung. Ihr charakte-
ristisches Merkmal ist, dass sie zwar unbedingt jenseits vom Konkreten stehen, 
aber diesseits des AI strakten noch nicht weit fortgeschritten sind. Oft hat das 
Verb selbst noch keine abstrakte Bedeutung; es gewinnt diese nur innerhalb 
einer lexikalischen Verbindung: 
a) entweder zusammen mit einem abstrakten Substantiv (θυμό;, 
ψρήν . . .), das die Abstraktheit des Verbs etwa befestigt; 
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b) oder mit einem konkreten Substantiv, aus dessen Kreis die Bedeutung 
des Verbs abstrahiert wurde, und aus dessen Umgebung sie sich noch nicht 
völlig losgerissen hat. 
Der Zustand der abstrakten Bedeutungen, in dem die neuen Begriffe 
noch mit bestimmten lexikalischen Strukturen verbunden sind, kann als 
abstr. l bezeichnet werden — anderen Fällen gegenüber, wo dieselben Bedeu-
tungen schon selbständig auftreten (abstr.2). Ζ. B. 
V e r b Sinnl ich (konkr . ) Abs t r . j Abs t r . , 
συντίθεμαι • z u s a m m e n s e t z e n Η44τών . . . σύνθετο Α 76 





Ψ637 δουρί δ' ύπειρέβαλον 
Φυληά τε και πολόδωρον. 
P l a t . Gorg. p . 475 В . 
υπερβάλλει то άδικε ιν 
τοϋ άδικεΐσθαι Zys. ρ. 165. 
1. τι/ifj άλλήλους 
Innerhalb der neuen abstr.
 x Bedeutungen werden Verben assoziativ aufs 
engste verbunden, die nach ihren früheren (konkr.) Bedeutungen sehr weit 
voneinander entfernt waren. Ζ. B. 
«übertreffen» ~ «über-laufen», «üher-werfen» usw. 
Also parallel mit der Entstehung der Verbalkomposita entstehen nicht nur 
neuere Bedeutungen, auch das Verhältnis der lexikalischen Elemente zueinan-
der verwandelt sich. Die Verben παρατρέχω («weiterlaufen» ~ «übertreffen») 
und υπερβάλλω («über-werfen» ~ «übertreffen») enthalten den Begriff «des 
Übertreffens» in dem abstr.1 noch in einer eigentümlichen Form. Beide Verben 
nähern sich einer abstrakteren (abstr.2) Bedeutung, die sich auf der Aufhebung 
von eigenartigen Elementen bei «weiter-laufen» und «über-werfen» und auf 
der Zusammenfassung von ihren allgemeinen Charakterzügen beruht: 
παρα-τρέχω k o n k r . —з— ' abs t r . , 
νπερ-βάλλω k o n k r . — - ! abstr .2 ι —-
— 
Der Entstehungsprozess des abstr.2 wird endlich abgeschlossen, als die 
Starrheit der lexikalischen Struktur des παρατρ. undύπερβ. aufhört, beide lexi-
kalischen Strukturen miteinander vertauscht werden können. Ζ. B. 
Soph. El. 715. . . . όμοϋ όέ πάντες αναμεμιγμένοι / φείδοντο κέντρων ουδέν, ως 
ύπερβάλοι / χνόας τις αυτών και φρνάγμαΟ' ιππικά. 
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Wo nach den Regeln der lexikalischen Struktur in den Homerischen Gedichten 
nur παρα-τρέχοι (παρα-δράμοι) stehen könnte. 
D) V E R H Ä L T N I S Z W I S C H E N K O M P O S I T A 
MIT Ü B E R T R A G E N E R B E D E U T U N G U N D T M E S I S - F O R M E N 
Wie es sich in C) b) herausgestellt hat, können die Grenzen zwischen 
abstrakten und übertragenen Bedeutungen nicht scharf gezogen werden; 
die übertragenen Bedeutungen bilden of t eine eigenartige Gruppe der abstrak-
ten Bedeutungen. Daher ist es lehrreich, das Verhältnis zwischen Verben mit 
übertragener Bedeutung und Tmesis-Formen zu untersuchen. 
Was statistische Angaben betr iff t : in der Ilias f inden wir an die 670 
Verben in Tmesis-Form; von denen kommen etwa in 48 Fällen Tmesis-Formen 
in Verbindung mit einem abstrakten Substantiv vor. Das be t rägt also etwa 7%. 
Wenn wir die konkreten und übertragenen Bedeutungen beim selben 
Verb — in bezug auf die Tmesis-Form — untersuchen, stellt es sich heraus, 
dass sich hier eine bestimmte Tendenz geltend macht: neben einem konkreten 
Substantiv kann zwar das Verb ebenso in einer Tmesis-Form wie auch im 
Kompositum vorkommen, neben einem abstrakten Substant iv hingegen s teht 
das Verb im allgemeinen nur in der Form eines Kompositums. Ζ. B. 
Ξ350 έπι δε νεφέλην έσσαντο — Α149 άναιδείην έπιειμενε 1372 αΐέν άναιδείην έπι-
ειμένος, Θ262 Σ157 Αϊαντες θοϋριν έπιειμένοι άλκήν 
α144 ν160 ες δ' ήλθαν μνηστήρες — ο407 πείνη δ' ον ποτε δήμο ν εισέρχεται Ρ157 
(μένος) Άνδρας έσέρχεται 
Ε730 έν δε λέπαδνα/. . . έβαλε Ω787 έν δ' έβαλον πυρ ξ519 έν δ' οίων . . . δέρματ' 
έβαλλεν Τ393 έν δέ χαλινούς/ γαμφηλής έβαλον — Γ 139 ιμερον έμβαλε Ουμω Ξ151 
Άχαιοϊσιν μέγα σθένος έμβαλ' έκάστω/ καρδίη 
κ242 παρ ρ ακνλον βάλανόντε βάλεν . . ./ έδμεναι Θ504 παρά δέ σφισι βάλλετ 
έδώδην Ε369 παρά δ' ά μβρόσιον βάλεν εΐδαρ — 1322 έμήν ψυχήν παραβ αλλά μένος 
πολεμίζειν 
ΑΙ42 π349 ες δ' έρέτας . . . άγείρομεν — 0240 Φ417 έσαγείρετο θνμόν 
Α525 Φ180 εκ δ' άρα πάσαι χύντο χαμαϊ χολάδες — ΤΊ259 σφήκεσσιν έοικότες 
έξεχέοντο 
Τ316 . . . παρά δε'ιπνον έΟηκας δ05 και σφιν νώτα βοάς παρά . . . Οήκεν — β237 
σψάς . . . παρθέμενοί κεφαλάς γ74 ψνχάς παρθέμενοι 
Nachdem, wie wir sehen, das Verb sich neben einem Substant iv mit abstrakter 
Bedeutung der Zusammensetzung näher t den — neben Substantiven mit 
konkreter Bedeutung stehenden — Tmesis-Formen gegenüber, muss die Origi-
nalität der Tmesis-Formen neben Substantiven mit abs t rakter Bedeutung 
problematisch werden. 
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Ε) F O R M A L E E I G E N T Ü M L I C H K E I T E N D E R T M E S I S - F O R M E N 
a ) 
Bisher haben wir die Erscheinung der Tmesis ausschliesslich aus dem 
Gesichtspunkt der Bedeutung untersucht. Wir haben festgestellt, dass Tmesis-
Formen semantisch eine Übergangslage zwischen Simplex-Formen mit konkre-
ter , und Komposita mit abstrakter Bedeutung einnehmen. 
Die Zusammengehörigkeit des Adverbs (-> Präverb.) und des Verbs 
wurde bisher nur auf Grund der Bedeutung bewiesen. Die Bedeutung dieser 
beiden Elemente ist nämlich innerhalb der Tmesis-Form nicht mit der Summe 
der beiden Elemente identisch, es muss also mit einer über die syntaktische 
hinausreichenden Zusammengehörigkeit gerechnet werden. Aber die Frage, 
ob dieser Übergangszustand der Bedeutung auch durch die Form ausgedrückt 
wird, wurde bisher nicht aufgeworfen. Die Tmesis ist doch keine entschieden 
fassbare Form, bis es nicht gelingt zu beweisen, dass innerhalb deren das 
Adverb (-> Präverb) eine feste Lage einnimmt. 
Der Kern der neuen abstrakten Bedeutungen bei Verben ist häufig durch 
syntaktische Zusammenhänge fassbar. Die Zusammengehörigkeit des Adverbs 
und des Verbalsimplex wird zuerst ebenfalls durch syntaktische Mittel (Wort-
folge) ausgedrückt. Syntaktisch gibt es zwei Mittel um die Zusammengehörig-
keit des Adverbs und des Verbalsimplex auszudrücken: 
I. Die Einkeilung des Adverbs und des Verbalsimplex zwischen zwei 
miteinander enger zusammengehörende Teile des Satzes — so, dass das Adverb 
(-> Präverb) und das Verbalsimplex wie die entsprechenden Satzteile durch 
die Konstruktion hindurch ehiastisch einander gegenübergestellt werden. 
II. Die Konzentration der enger zusammengehörenden Teile des Satzes 
zwischen Adverb und Verbalsimplex. 
Am häufigsten kommt der Typ I vor. Dadurch, dass hier die Tmesis 
innerhalb des Chiasmas eng zusammengehörende Teile t rennt , verleihen die 
getrennten Teile des Satzes den noch nicht zusammengehörenden Teilen der 
Tmesis ebenfalls das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Was also die syntak-
tisch enger zusammengehörenden Teile formal verlieren, das verleihen sie dem 
der Bedeutung nach bereits zusammengehörenden, aber formal noch ungebun-
denen Adverb. -(- Verbalsimpl. 
Beim Typ II hingegen dadurch, dass mit dem Adverb. (->· Präverb.) 
eine Reihe der zusammengehörenden Begriffe beginnt und sie mit dem Verbal-
simplex abgeschlossen wird, stabilisiert sich die Zusammengehörigkeit der 
beiden Teile. 
Sowohl der Typ I wie auch der Typ II zeigen, dass das Adverb keine 
freie Lage mehr hat, es meldet sich bereits eine Tendenz, der Zusammengehörig-
keit des Adverbs (Präverb.) und des Verbalsimplex auch der Form nach einen 
Ausdruck zu verleihen. 
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b) Relative Selbständigkeit des Chiasmas, 
als dichterischen Mittels gegenüber der Tmesis 
Einige (7 — 8) Verben mit abstrakter Bedeutung, und etwa 48 Verben 
mit übertragener Bedeutung stehen — scheinbar im Gegensatz zum in А) c) 
behaupteten Zusammenhang 
Tmes. : Komp. = konkr. (bzw. Übergang-) : abstr. 
Sie haben nämlich eine Tmesis-Form, obwohl ihre Bedeutung unbedingt 
abs t rakt bzw. übertragen ist. Auffallend ist es aber, dass sie alle ausnahmslos 
in den Formen erscheinen, die wir in T. und II. besprochen haben: (chiastische 
Formen der Tmesis mit übertragener Bedeutung) 
1. subs t . a d j . s u b s t . 
" a d j T a d v · subs t . verb , s impl .
 l l d j . 
. . φίλον δ' από νόστον έλωνται. (Π82) 




a d v . 
асе. 
н о т . 
. πεσών άπό θνμόν δλεσσεν (Θ270) 
. εν δέ θεός πνενση μένος . . . (ΤΪ59) 
a d v . 
gen. 
Besitz 
ve rb , s impl . 
a d v . 
. . επί ξνρον ίπταται ακμής (К 173) 
. . πόσιος και έδητνος έξ ερον εντο (Α469) 







verb , s impl . 
I 
4. nom.-ace . 
da t l 
I  
a d v . 
d a t . 
nom.-ace . 
I I 
verb , s impl . 
I 
nom.-acc . 
d a t . 
I 
. μητρί φίλη επί ήρα φέρων . . . (Α572) 
. επί Τρώεασιν άλεξήσειν κακόν ήμαρ (Ϋ315 Φ374) 
(die z u m T y p I I gehörenden Tmes i s -Formen) : 
[praev. (subst . + ad j . ) verb , s imp l . ] 
[praev. (nom. + acc.) verb , s imp l . ] 
[praev. (dat . + nom.) verb, s imp l . ] 
[praev. (dat . + acc.) verb , s impi . ] 
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Din bei Ve rben m i t übe r t ragener B e d e u t u n g beobach te t e chiast ischo S t r u k t u r 
m a c h t sich auch bei sämt l i chen Tmes i s -Fo rmen m i t a b s t r a k t e r B e d e u t u n g ausnahmslos 
g e l t e n d : 
φίλου άπό πατρός άμαρτών (Χ505) 
έθέλει περί πάντων εμμεναι άλλων (Α287 258 N631) 
εκ γάρ με πλησσουσι παρήμενοι (ο231) 
\ I I ι 
ι I 
εκ δέ οί ηνίοχος πλήγη φρένας (N394) 
άτάρ φυλακής επί πάγχυ λάθωνται (Κ99) 
(Aigisthos) υπό <5' εσχετο μισθόν (6525 N368) 
Die Chiasmen bei Verben mit abstrakter Bedeutung, die auf einer Tmesis-
F o r m gebaut wurden, weisen darauf hin, dass wir bei Homer mit einer 
breiteren, bewussten Verwendung der Möglichkeiten, die f rüher instinktmässig 
verwendet wurden, rechnen müssen. 
c) Der Wirkungskreis des Cliiasmas 
als einer selbständig gewordenen Tmesis 
Den früheren Fällen gegenüber, wo die sprachlichen Tatsachen und die 
auf ihnen beruhenden dichterischen Mittel sich einander angeschmiegt 
haben, wurde in den letzten Fällen (bei Tmesis-Formen mit abstrakter Bedeu-
tung) das dichterische Mittel selbstbezweckt; es wurde dem Grund, auf 
dem es entstanden ist, gegenübergestellt , weil inzwischen die sprachliche Grund-
lage selbst gewissermassen überholt wurde. 
Nun wird die Frage aufgeworfen: in welchem Masse das selbständig 
gewordene Chiasma produktiv wurde, in welcher Beziehung die alte und neue 
Grundlage zueinander stehen; wie soll der Wirkungskreis dieser neuen K r a f t 
innerhalb gewisser Grenzen best immt werden. 
Bei der Lösung des Problems soll einerseits berücksichtigt werden: 
1. In der Ibas zeigt sich bereits beim blossen Lesen eine weite Verbrei-
t u n g der Verbalkomposita. 
2. Wie wir es bereits in В) c) gesehen haben, ist der Zusammenhang 
Simpl.-Tmes.- u n d Komp.-Form nicht überall evident, o f t müssen wir uns 
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hypothetischen Formen zuwenden, um die Entwicklungsphasen rekonstruieren 
zu können. 
3. Tmesis- und Komposi t -Formen einiger Verben t re ten nebeneinander 
auf , wenn aucli mit einem gewissen Bedeutungsunterschied. 
4. Die Tmesis-Form beginnt dadurch, dass sie als Chiasma (also dichte-
risches Mittel) selbständig geworden ist, dem Komposi tum gegenüber einiger -
massen eine konservative Rolle zu spielen. 
All diese Tatsachen weisen darauf hin, dass sich die Komposi ta in einem 
sehr reifen Stadium der Entwicklung befinden, gegenüber den Tmesis-Formen 
sie das Übergewicht erlangt haben. 
Andererseits soll aber folgendes berücksichtigt werden: 
1. Bei den Verben mit abs t rak te r Bedeutung, wo die Abstrakt ion der 
Präposit ion unmit te lbar kontrollierbar ist, kommt die Tmesis nur sehr sel-
t en vor. 
2. Wo neben dem Komposi tum mit abstrakter Bedeutung auch die 
Tmesis-Form zu finden ist, t r i t t die Übergangsbedeutung auch aus der Situation 
klar hervor. 
Auf Grund des Zusammenhangs zwischen Komposi ta mit abs t rakter 
Bedeutung und Präpositionen ist es ersichtlich, dass die Rolle des Chiasmas 
als einer selbständig gewordenen Tmesis eine sehr beschränkte ist; sie kann 
höchstens den Gleichgewichtszustand, der zwischen den Übergangs- und 
abs t rakten Bedeutungen, gleichwie zwischen den entsprechenden Tmesis- und 
Komposit-Formen besteht, zur Schwankung bringen. 
Zwar hat der Bedeutungsgrund der Komposita das Übergewicht gegen-
über den Tmesis-Formen erlangt, die überwiegende Mehrheit der vorhandenen 
Tmesis-Formen ist dennoch semantisch begründet. J a sogar das aktive Kon-
t ingent der semantisch begründeten Tmesis-Formen des Verbalbestandes ist 
die direkte Vorbedingung für die selbständig werdenden Tmesis-Formen. 
Schliesslich: Zwar haben die Tmesis-Formen noch einen festen Bedeu-
tungsgrund, sie haben das letzte Stadium des Prozesses: Komposi ta zu werden, 
erreicht. Die Tmesis ist eine Übergangserscheinung — das bezieht sich aber 
auf semantische Zugehörigkeit, und nicht auf das augenblickliche, quant i ta t ive 
Verhältnis zwischen Tmesis und Komposita . Zugleich sind aber diese beiden 
Definitionen der Tmesis innerhalb gewisser Grenzen miteinander in Einklang. 
Dazu nämlich, dass die Tmesis als Erscheinung eine historische Gültigkeit 
besitze, ist ein Minimum im quant i ta t iven Verhältnis zwischen Tmesis und 
Komposi ta nötig. 
E X K U R S Ü B E R D E N G E H A L T D E R P R Ä P O S I T I O N öiá 
A 
Die homerische Präpos i t ion διά beze ichne t eine e igenart ige Beziehung, dio k a u m 
a ls eine einfache Fo r t s e t zung der Kasusboz iohungen der mit ihr ve rbundenen S u b s t a n t i v e 
au fzu fas sen ist. Zugleich k o m m t inne rha lb der präposi t ionalen S y n t a g m e n die u r sp rüng-
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l iehe F u n k t i o n der K a s u s (Gen./Ace.) durch die lexikalische B e d e u t u n g der Subs tan t ive , 
u n d den g rammat i schen E igenscha f t en der mi t den p räpos i t iona len Syn tagmen ver-
b u n d e n e n Verben e n t s p r e c h e n d noch zum A u s d r u c k . Das S y n t a g m a zeigt also je n a c h 
den d a s S y n t a g m a b i ldenden lexikalen u n d g rammat i s chen B e d e u t u n g e n eine schwan-
k e n d e S tab i l i t ä t . 
[Διά + (Subst, + Gen. ) ] 
Die Bedeutung des S y n t a g m a s ist , solange die u r sp rüng l i che separat ive , lokale 
B e d e u t u n g des Genit ivs s ich gel tend m a c h t , solange also a u c h d a s A d v e r b eine re la t ive 
Se lbs tändigkei t ha t , u n d so de r Z u s a m m e n h a n g zwischen den Gl iedern des S y n t a g m a s 
loser i s t : 
«Woher? (Gen. sep.) -f- zwischen, du rch . . . (Adv.)» 
Auf dieser S tufe wird d a s S y n t a g m a ausschliesslich n u r mi t egressiven aorist ischen Verb-
f o r m e n ve rbunden : 
«Woher? (Gen. sep.) -f- zwischen, d u r c h (Adv.) + V e r b (Aor. = „aus-")» 
D e r Gen i t i v gibt also d e n R a u m des le tz ten Momen t s beim verba len Prozess an . 
Geni t iv und Aoris t h a b e n also u rsprüng l ich e inen v e r w a n d t e n Charak te rzug : 
de r Gen i t i v (sep.) bezeichnet denselben, plötzl ichen zeitweiligen Raumbegr i f f (lokale 
Beziehung) , innerhalb dessen d a s egressive Aor i s tmoment des Verbs vor sich gehen k a n n . 
I n de r I l i as f inden wir διά -(- (Subst . + Gen.) d e m noch werdenden , gärenden Z u s t a n d e 
de r Präpos i t ionen e n t s p r e c h e n d relativ häuf ig mi t solchen aor i s t i schen Verben v e r b u n -
den . Z. B. 
Δ 481 . . . αντίκρυ δέ δι' ω μου . . . έγχος / ήλθεν . . . 
Ρ49 Χ327 χ16 άντικρν(ς) . . . δι' ανχένος 
ήλνθ' άκωκή. 
Ξ495 (δόρυ δ' όφθαλμο Ιο διαπρό) / και διά Ινίου ήλθεν • . . 
Υ473 . . . εϊθαρ δέ δι' οϋατος ήλθ' έτέροιο 'αιχμή χαλκείη . . . 
Λ97 (ουδέ στεφάνη δόρυ οί σχέβε χαλκοβάρεια,) αλλά 
δι' αυτής ήλθε και δστέου . . . 
Δ502 . . . ή δ' έτέροιο διά κροτάφοιο πέρησεν αιχμή . . . 
Γ357 Η251 διά μεν άσπίδος ήλθε . . . εγχος 
N519 Ξ451 . . .δι ώμου δ' δβριμον εγχος / έσχεν . . . 
I n n e r h a l b des S y n t a g m a s διά + (Subst. + Gen.) i s t die u r sp rüng l i che egressive Bedeu-
t u n g des Genit ivs bei d e r Beschreibung «der Verwundung» a m meis t en w a h r n e h m b a r . 
N a c h der Form a b e r erscheint dasselbe S y n t a g m a häuf ig m i t e inem lexikalischen 
Geha l t , der sich ans Verb n i ch t durch e in B r u c h m o m e n t («heraus»-Aor.) anschl iess t . 
I n d iesen Fällen ist d ie B e d e u t u n g des Verbs : «in die R i c h t u n g h inaus- (gehen . . .)», 
es beze ichnet also eine i m p e r f e c t a Aktion. D a s separa t ive M o m e n t (aus-) erblasst all-
mäh l i ch , der Genit iv ve r l i e r t seine Bedeu tung , d a das «hindurch- (διά)» (auf die F r a g e 
«Wo?») selbst zur Beze i chnung der Lage g e n ü g t : 
«Woher? (Gen. sep.) zwischen, d u r c h (Adv.) V e r b (Aor. = , , a u s - " ) > 
> «Wo? -f d u r c h + Verb . (Impf.)» 
D a s he i ss t : 
«Woher?» (Gen. sep.) > «Wo?» : V e r b (Aor.) > V e r b (Impf.) 
Doch ä n d e r t sich die F o r m des K a s u s n ich t . 
1467 Ψ33 . . . συ ες . . . / . . . ταννοντο 
διά φλογός Ήραίστοιο 
κ118 αντάρ ό τεϋχε βοήν διά αστεος· . . . 
Λ754 τόφραγάρ οΰν έπόμεσθα διά . . . πεδίοιο 
μ206 αντάρ εγώ διά νηός ιών ωτρυνον εταίρους 
μ420 αντάρ εγώ διά νηός έφοίτων . . . 
Χ309 δς τ'εΐσιν πεδίονδε διά νεφέων έρεβεννών 
Γ263 τώ δέ διά Σκαιών πεδίονδ' εχον ώκέας Ιππους. 
Ε752 τή ρα δι αύτάων κεντρηνεκέας έχον ίππους. 
Η340 (πνλας ποιήσομεν) . . .' δφρα δι' αύτάων ιππηλασίη οδός είη. 
Ε545 (γένος δ'ήν εκ ποταμοίοβΛλφειοϋ,) δς τ ευρύ Λέει Πνλίων διά γαίης 
1478 φεϋγον έπειτ άπάνευθε δι' 'Ελλάδος εύρυχόροιο 
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Das Vorangehende zusammengefass t : das Verhäl tnis d e r Bedeu tungse lemente des 
«Woher? (Gen. sep.) + durch , zwischen» wird durch das Verhä l tn i s der beiden E l e m e n t e 
a l s einer E inhe i t zu e inem dr i t t en E l e m e n t vermi t te l t : 
>· 
[Gen. (sep. = „Wohe r?" ) -f- zwischen, durch) -·— Verb (Aor. = „ a u s - " ) ] 
[Gen. ( = „ W o ? " ) 4- zwischen, durch) -«-• Verb ( Impf . ) ] 
[Διά + (Subst . + Akk . ) ] 
Die u r sprüngl iche lokale B e d e u t u n g dos neben dem <5ιά s t e h e n d e n Akkusa t iv s i s t 
ebenfa l l s g re i fbar : 
«Wohin? (Akk. direct . ) + zwischen, durch . . . (Adv.)» 
A u c h der lokale A k k u s a t i v konn te u r sp rüng l i ch nu r m i t ingressiver , aoris t iseher Ver-
b a l a k t i o n v e r b u n d e n werden: 
«Wohin? (Akk . di rect . ) + zwischen, d u r c h . . . (Adv.) + V e r b (Aor. = „zu-")» 
Doch is t d ie Bedeu tung des loka len Akkusa t ivs n ich t so k la r u n d a l lgemein, 
wie die des Geni t ivs . Ζ. B. 
ζ 50 βή δ' Ιέναι διά δώμαθ' . . . 
σ341 βάν δ' ΐμεναι διά δώμα . . . 
Wenn sich d a s Verb mi t d e m S y n t a g m a «Wohin? (Akk. di rect . ) + zwischen . . .» 
n ich t innerhalb eines ingressiven M o m e n t s v e r k n ü p f t , wird die Bedeu tung «Wohin? 
(Akk. direct.)» unve r s t änd ig ; das διά - [ - . . . Akk . n i m m t die neue B e d e u t u n g «zwischen», 
«durch» («Wo?») a n . Das heisst : 
«Wohin? (Akk . direct .) > «Wo?»: Aor. > Impf . Ζ. B. 
A'230 όππότε κέν μιν / γυ'ια λάβτ] κάματος 
πολέας διά κοιρανέοντα· 
ρ 72 ξείνον άγων άγορήνδε διά πτόλιν. 
κ540 αντάρ εγώ διά δώματ 'ιών 
ώτρυνον εταίρους 
η 40 (τόν ουκ ένόησαν) / έρχόμενον κατά 
άστυ διά σφέας· 
Ψ846 ή δέ θ' έλισσομένη πέτεται διά βοΰς άγελαίας· 
D a s Verhä l tn i s der Bedeu tungse lemente zusammengefass t : 
[Akk . (direct . = „Woh in?" ) + zwischen, durch) » » V e r b (Aor. = „h ine in" ) ] 
[Akk. ( = „ W o ? " ) + zwischen, durch) Verb ( Impf . ) ] 
Die Verwendung des «Wohin?» > «Wo?», u n d d a m i t zugleich auch die Verwen-
d u n g der imper fec ta Akt ion s t a t t des Aor is ts könn te auch ande re syn t ak t i s che T a t s a c h e n 
fö rde rn . Die Zeile ζ50 βή δ' ίέναι διά δώμαθ'. . . . ges t a t t e t ζ. Β. e ine zweifache Assozia t ion: 
βή — δ' ίέναι — <5«ά δώμαθ'. . . 
also: Aor. und «Wohin?» 
oder : βή—δ' ίέναι διά δώμαθ'. . . 
also: I m p f , und «Wo?» 
Neben διά k o n n t e also der A k k u s a t i v , wie der Geni t iv — al lgemein — n u r neben 
e inem Verb m i t aor i s t i scher Akt ion s t e h e n ; das «Woher?» oder «Wohin?» > «Wo?» 
(präziser «durch e t w a s . . .») wird m i t de r Veränderung der Verba lak t ion v e r b u n d e n : 
Aor . > Impf . 
Die Verblassung des Bodeu tungsun te r sch ieds zwischen den S y n t a g m e n «διά -f-
+ (Subst . -(- Akk.)», «διά + (Subst. + Gen.)» beweisen auch d ie Kor rek t ionen d e r 
G r a m m a t i k e r oder Scholien: 
vom lokalen A k k u s a t i v bemerk t E u s t a t h i o s (1574,53) 
άσννεθες τοις μεθ' "Ομηρον 
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Ar i s t a r chos aber pflegt zu bemerken , dass A k k u s a t i v s t a t t Geni t iv s t e h t . Z. В.: 
K469 τώ δε ßdryjv προτέρω διά τεντεα και μέλαν αϊμα 
ή δ. δ. άντϊ τον δι έντέων και αίματος 
Ähnl i ch 
Κ296 οί. . . I βάν ρ' ΐμεν . . . διά νύκτα μέλαιναν 
ebenso: Κ394 Κ468 Ω366 653 μ284 
sch. BQ. εκ νυκτών ι] εν ννξΐν ή μετά τάς 
νύκτας, δ έστι δρθρου . . . ή κατά τάς νύκτας 
Β56 . . . ήλθεν δνειρος / άμβροσίην διά νύκτα . . . 
ebenso: Κ41 142 Ω363 ι404 
sch . BL άντί τοϋ διά νυκτός 
ζ50 βή δ' ιέναι διά δώ/ιαθ' . . . σ341 βάν δ' ίμεναι διά δώμα . . ., κ546 . . . διά δώματ 
ιών... usw. N o n r e c t e E u s t . 1776,46 τό σύνηθες βαίνειν διά δωμάτων και διά δώματος 
q u o d non leg i tur a p u d I lom. , sed mel ius a d d i t "Ομηρος δε ίσοδυναμεϊν οϊδε τη κατά 
την διά πρόθεσιν ( I l o m . I . 298 — Ebel ing) 
I n den a n g e f ü h r t e n Fäl len ist im a l lgemeinen der über l ie fe r te der Or ig inal text , 
er berücks ich t ig t n ä m l i c h innerha lb der p räpos i t iona len S y n t a g m e n die ursprüngl iche 
B e d e u t u n g der Kasus , f ü r d ie bei den Scholien der S inn schon ve r schwunden i s t . Die ange-
f ü h r t e n Beispiele s ind a l so a u s dem G e s i c h t s p u n k t e bezeichnend, wie die Scholien inner-
h a l b d e r vorliegenden S y n t a g m e n die K a s u s v e r s t a n d e n haben. In bezug auf Homer abe r 
b r ingen sie insofern e ine In fo rma t ion , d a sie von der bei i hm ande r swo beobach te ten 
E r s c h e i n u n g (der Ve rmischung tier beiden S y n t a g m e n ) , die sich s p ä t e r in weit höherem 
Masse for t se tz te , zeugen. 
Die Bemerkungen d e s Eus t a th ios (1776,46) u n d des Scholions BQ (K 297) weisen 
zugleich da rauf hin, d a s s s ich der Geni t iv n ich t in seiner u r sp rüng l i chen Bedeu tung ver-
b re i t e t h a t . Der Gen i t iv t r a t in der oben b e o b a c h t e t e n Bedeu tung «Wo?» a n die Stelle 
des Akkusa t ivs , seine V e r b r e i t u n g liegt a lso a n völlig fo rmalen G r ü n d e n . 
Zugleich realisiert s ich diese Verwandlung selbst bei Homer n i ch t n u r in dem k a u m 
vernehml ichen Vorgang: 
Akk. > «Wo?» 
Gen. > «Wo?» 
nebs t e iner völlig u n v e r ä n d e r t e n Form. Die Verblassung der Funkt ionsversch iedenhe i t 
zwischen accusa t ivus d i rec t ion is und gen i t ivus separa t ionis boi d e r neuen Bedeutung , 
k o m m t in der gegensei t igen Verwechslung de r beiden selbst bei H o m e r zum Ausdruck . 
Z. В . : 
Ψ806 ψαύση δ' ένδίνων διά τ εντεα και μέλαν αίμα 
wo s t a t t des A k k u s a t i v s . . .εντεα. . .αίμα. . . mi t Recht ein G e n i t i v e rwar te t werden 
k ö n n t e . 
II247 εξ δέ διά πτνχας ήλθε δαίζων χαλκός 
άτειρής, / εν τη δ' έβδομάτη ρινώ σχέτο. 
N u r ausser wenn διά. . .ήλθε zu den ech ten Tmes i s -Formen gehör t , d ie also durch eine 
T r e n n u n g zus tande g e k o m m e n sind, u n d so die Verbalrokt ion t r a n s i t i v ist — könn ten 
wir au f G r u n d der a n g e f ü h r t e n Beispiele s t a t t des Akkusa t ivs e inen Geni t iv e rwar ten . 
U m so mehr , d a se lbs t n e b e n einer K o m p o s i t - F o r m , wenn von e iner Verwundung die 
R e d e is t , der Geni t iv s t e h t : 
Y99 . . . βέλος . . . ονδ' άπολήγει / πριν χροός άνδρομέοιο διελθέμεν. 
Μ62 άφραδέως διά τάφρον έλαννομεν ώκέας ίππους. 
Vom t rans i t iven K o m p o s i t u m zu einer Tmes i s -Form, und so zum accusa t ivus ob jec t ivus 
u n s zu zuwenden, sche in t unbegründe t zu sein, selbst neben der Ivomposi t -Form s teh t 
n ä m l i c h ein Geni t iv : 
Π318 . . . λαπάρης δέ διήλασε . . . έγχος· 
Κ564 . . . τάφροιο διήλασε . . . ίππους 
DAS PROBLEM DER TMESIS IN' DER ILJAS 4 9 
E s s c h e i n t wohl w e i t a u s wahr sche in l i che r , d a s s selbst de r D i c h t e r m i t de r se lben U n e n t -
sch los senhe i t ge rungen h a t , wio Sehol У.: 
?/ 6iá TÚ/fQov ëXavvopev ij ênl xdipgov, u s w . 
Der reale Z u s t a n d d e r a n g e f ü h r t e n S y n t a g m e n u n d de ren v o n d e n K o m m e n t a t o r e n 
geze ichne tes Bild weisen e inen w e s e n t l i c h e n U n t e r s c h i e d a u f , a b e r e in gewisser G r u n d 
f ü r d i e s e n U n t e r s c h i e d i s t be re i t s in d e r S p r a c h e Horners zu f i n d e n . 
В 
Bishe r u n t e r s u c h t e n w i r d ie E r s c h e i n u n g a u s d e m G e s i c h t s p u n k t e de r f l e x i o n s -
f ä h i g e n K a s u s . J e d o c h b e d e u t e t d iese lbe E r s c h e i n u n g a u s d e m G e s i c h t s p u n k t d e r prü-
pos i t i ona l en Kasus e in n e u e s P r o b l e m . N a c h d e n obigen F o r m e l n : 
[ (Gen. ( = „ W o " ! ) + zwischen , d u r c h ) — V e r b ( Impf . ) ] 
I A k k . ( - „ W o " ? ) + zwischen , d u r c h ) — V e r b ( Impf . ) ] 
s teh t es v o r uns k la r , d a s s d e r U n t e r s c h i e d zwi schen der u r s p r ü n g l i c h e n s e p a r a t i v e n u n d 
d i r e k t i v e n B e d e u t u n g d e r F l e x i o n s e n d u n g e n e in m i n i m a l e r geworden is t , u n d die F u n k -
t ion d e r be iden S y n t a g m e n iden t i s ch w i r d . D ie neue p r ä p o s i t i o n a l e B e z i e h u n g b i lde t 
ih ren Ge l i a l t d u r c h d ie A u f h e b u n g v o n gegense i t igen (lokalen) B e z i e h u n g e n aus . 
I n n e r h a l b de r bid + . . . Gen . u n d bid + . . . A k k . vo rb la s s t en d ie u r s p r ü n g l i c h e n 
l o k a l e n Momen te («Woher?», «Wohin?») n i c h t u n a b h ä n g i g v o n e i n a n d e r . Die A u s b i l d u n g 
d e r n e u e n p r ä p o s i t i o n a l e n B e d e u t u n g g i n g i n n e r h a l b de r beiden S y n t a g m e n g le ichze i t ig 
u n d gegense i t ig bed ing t v o r s ieh : 
[{bid . + Gen.) > (bid . . . + Gen . ) ] — [{bid*. . . + Akk . ) > {bld.. . + Akk . ) ] 
Bei d e r P r ä p o s i t i o n vnó k a n n dieselbe E r s c h e i n u n g b e o b a c h t e t w e r d e n . Sie s t eh t u r s p r ü n g -
l ich m i t Gen i t iv , A k k u s a t i v u n d D a t i v . Be i d i e s e n p r ä p o s i t i o n a l e n S y n t a g m e n i s t d ie 
u r s p r ü n g l i c h e lokale B e d e u t u n g d e r F l e x i o n s e n d u n g e n noch h ä u f i g w a h r n e h m b a r . Z. В . : 
i463 ngwxog vn' àgveiov Xvóprjv . . . 
(vie l le icht k o m m t «Wo?» in d e n f o l g e n d e n S te l len v o r : 
V7 vn' ó'/empi Q5 76 vnó Çvyôqpiv 
Q543 Ь39 o'i b' Innovg piv ëXvoav vnó gvyov íbgióovxag 
A 2 73 . . . vnó те onéog rjXaoe pfjXa. 
&271 avxàg ó avxiç iwv, ndiç wç vnó prjxéga bvoxev 
Gle ichze i t ig k a n n a b e r b e o b a c h t e t w e r d e n , d a s s e inerse i t s die o r ig ina le s e p a r a t i v e u n d 
d i r e k t i v - l o k a l e B e d e u t u n g des G e n i t i v s u n d A k k u s a t i v s in b e s t i m m t e n Fä l len ve rb l a s s t , 
a n d e r e r s e i t s k o m m t d e r D a t i v (»Wo?«) a u c h i n K o n t e x t e n vor, wo m a n a u f G r u n d d e r 
B e d e u t u n g e n e inen A k k u s a t i v bzw. G e n i t i v e r w a r t e n würde . Z. В . : 
vi26 noaai b' vnó Xinagoímv ébrjoaxo vjû.à nébiXa 
Z244 . . . ëXvaav vrp' iigpamv ibxéag innovç 
Dieser U m s t a n d weis t d a r a u f h in , da s s d i e R o l l e d e r B e d e u t u n g d e r F l e x i o n s e n d u n g e n 
a u c h be i d e n S y n t a g m e n vnó + (Subs t . + G e n . / A k k . ) a b n i m m t ; f e r n e r , d a s s n i ch t n u r 
bei bid (Subs t . -f- G e n . / A k k . ) die V e r b l a s s u n g v o n s epa ra t i ven u n d d i r e k t iven M o m e n -
t e n e i n a n d e r gegensei t ig bed ing t e r s c h e i n t , s o n d e r n a u c h bei den v e r s c h i e d e n e n p r ä p o -
s i t iona len S y n t a g m e n die \ ' e r b l a s s u n g e ine r s e i t s d e r s epa ra t i ven a n d e r e r s e i t s de r d i r e k -
t i v e n E l e m e n t e z u s a m m e n h ä n g t : 
[(dtd * G e n . ] > [<5td . . . -f G e n . ) ] — [(did Ü T j ^ A k k . ) > (bid Г. . +\-Vkk.)] 
« t » « î * 
[(vnó . . . + Gen.) > (vnó . . . + G e n . ) ] — [(vnó . . . + Akk. ) > (bnó . . . + A k k . ) ] 
I m Bisher igen s a h e n wir , d a s s p r ä p o s i t i o n a l o S y n t a g m e n ih re B e d e u t u n g d u r c h 
A u f h o b u n g v o n u r s p r ü n g l i c h e n s e p a r a t i v e n u n d d i r ek t iven M o m e n t e n (1er F l e x i o n s e n d u n -
gen h e r a u s g e b i l d e t h a b e n . Zugle ich g e h t bei d e r B e d e u t u n g des G e n i t i v s u n d A k k u s a t i v s 
e ine in s ich selbst wesen t l i che , dorn E n t w i e k l u n g s p r o z e s s de r p r ä p o s i t i o n a l e n S y n t a g m e n 
ä h n l i c h e V e r ä n d e r u n g v o r s i e h . B e i m G e n i t i v , d e r u r sp rüng l i ch e ine s e p a r a t i v e B e d e u t u n g 
h a t t e , e n t s t e h t eine neue B e d e u t u n g , a n d e r e n S te l l e a u c h die d i r e k t i v e G r u n d b e d e u t u n g 
4 Acta Antiqua XI1 /1-2 . 
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gese tz t werden kann. U n d u m g e k e h r t , beim A k k u s a t i v en twicke l t sich eine, der u r sp rüng-
l ichen d i rek t iven B e d e u t u n g entgegengesetzte , separa t ive B e d e u t u n g . Diese neuen, den 
u r sp rüng l i chen gegensä tz l ichen Bedeutungen des Geni t ivs u n d des Akkusa t ivs s ind : 
der g e n i t i v u s object ivus u n d der accusa t ivus re la t ionis . 
Bei Homer k a n n d ie l e t z t e Stufe des En t s tehungsprozesses d e r Präposi t ionen beob-
ach te t werden, wo noch e ine gewisse Lockerhe i t innerhall) der p räpos i t iona len S y n t a g m e n 
f ü h l b a r i s t . Aber Verben m i t a b s t r a k t e r B e d e u t u n g , bei denen in e r s t e r Reihe der gen. o b j . 
u n d acc . rel. beobachte t w e r d e n können, weisen noch einige Zeichen auf , die a n d ie 
U n b e s t i m m t h e i t ihrer B e d e u t u n g h indeuten . A u c h diese Tat sache u n t e r s t ü t z t die A n n a h m e 
einer Synchronie bei den in bezug auf die präposi t ionalen S y n t a g m e n bzw. den A k k u s a t i v 
u n d G e n i t i v vor sich g e h e n d e n Veränderungen. 
So bedingen s ich i n n e r h a l b desselben präpos i t iona len S y n t a g m a s die Verblassung 
der verschiedenen (Gen. : Akk . ) , und zwischen den verschiedenen Syn tagmen (Gen. : 
: G e n . / A k k . : Akk.) d iese lben flexioneilen Bez iehungen gegensei t ig. All dies hängt a u f s 
engs te d a m i t zusammen , dass selbst Zeichen gegensätzl icher f lexioneller Beziehun-
gen e i n a n d e r gegenseitig en tsprechende , eine de r u r sprüngl ichen entgegengesetzte Bezie-
h u n g entwickeln . Verände rungen also, die i n n e r h a l b der S y n t a g m e n u n d bei der Bedeu-
t u n g d e r K a s u s vor sich gehen , bedingen sich gegenseit ig: 
(mit -j- e inen d i rekt iven, mi t — einen s epa ra t i ven .Moment bezeichnend) . 
Dieser letztere Z u s a m m e n h a n g ist sogar bedeu tender , a ls d ie in t e r syn tagmat i schen 
Z u s a m m e n h ä n g e der P räpos i t ionen . Ohne diesen Z u s a m m e n h a n g s ind nämlich die inner-
h a l b d e r Syntagmen v o r s ich gehenden E r sche inungen n u r synchron i sch u n d ähnl ich , 
abe r n i c h t identisch u n d wesentl ich zusammengehörend . Die in der Bedeutung de r 
F lex ionsendungen s t a t t f i n d e n d e Veränderung ist dagegen n ich t n u r derselben bei de r 
B e d e u t u n g der p räpos i t iona len Syntagmen ähnl ich , sondern sie du rchdr ing t auch jene . 
Bei d e n präposi t ionalen S y n t a g m e n näml ich — wie wir sehen — fallen gegensätzliche 
lokale Beziehungen z u s a m m e n ; aber die neue Bedeu tung der Flexionsendungen weis t 
d a r a u f h in , dass dieselbe Veränderung bei de r F u n k t i o n jeder F lex ionsendung ebenfa l l s 
e i n t r i t t . 
D e r innere Z u s a m m e n h a n g zwischen präpos i t iona len S y n t a g m e n und floxionellen 
K a s u s k a n n auf folgende Weise dargeste l l t w e r d e n : 
Die En t sp rechung zwischen präposit ionalen S y n t a g m e n u n d der Akt ion der m i t 
i hnen au f t r e t enden Verben k a n n auf verschiedene Weisen e n t s t e h e n . Bisher haben wi r 
zwei A r t e n der E n t s p r e c h u n g e n gesehen: 
a) innerhalb des S y n t a g m a s mach t sich d a s ursprüngl iche separa t ive oder d i r ek t ive 
M o m e n t der F lex ionsendungen geltend: d a s Verb s teht im in oder egressiven Aor i s t : 
|(áíd . . . + Gen.) + V e r b (Aor. egr . )] bzw. [(<5td. . . + Akk . ) + V e r b (Aor. ingr . ) ] 
V ( - ) ( + ) 
(<5m, VTZÓ . . . + Gen. /Akk.)** (Akk.: + , Gen . : —) 
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h) d a s ursprüngl iche separa t ive oder d i rek t ive Moment der F lex ionsendungen 
verschwindet : 
(«Woher?» bzw. «Wohin?» > «Wo?»; das Verb s teht im I m p f . ) 
{[(ám . . . + Gen.) + V e r b (Aor. egr . ) ] + [(ám . . . + Akk.) + Verb (Aor. ingr . ) ]} > 
> [(ám . . . + Gen. /Akk. ) 4- Verb ( Impf . ) ] 
E s gibt abe r auch Fälle, wo die Akt ion des Verbs ein Aoris t ist , obwohl i n n e r h a l b 
des S y n t a g m a s die ursprüngl iche B e d e u t u n g der Flexionsendungen sich nicht ge l t end 
mach t (also seine Bedeu tung : «Wo?»): 
[(ám . . . + Gen. /Akk. ) 4- ao r . ] 
Z. В . : 
Л495 E562 566 681 P3 87 124 592 Ylll 
ßrj ôè ôià лдо/iáywv . . . 
M191 P293 
. . . ènatÇa; ôi' ó/u'?.ov 
X 4 9 5 
ygfjvç ô' avr' (biißij ôid óiúfiara . . . 
K469 
TIÛ ôè ßdttjv лдотедш ôid т' èvzea xai piéXav alfia 
Aber die Akt ion des Verbs ist in diesen Fällen schon n ich t unbedingt egress iv 
bzw. ingressiv; sie d ient zum Ausdruck des, von allen ak t ione l len Momenten u n a b h ä n -
gigen, reinen Verbalbegriffs . E s ve rände r t sich also nicht n u r e ine Sei te des wei teren Syn-
t a g m a s (präposit ionales S y n t a g m . + Verb.) . Wie [(ám . . . - ) - Gen . oder Akk.) 4- I m p f . ] 
zu einem K a s u s füh r t e , wo im wesent l ichen lokale Untersch iede verschwunden s i nd , 
f > 
das [(óta . . . + Gen. oder Akk.) 4 -Verb (Aor.)] weist auf eine neue Bedeutung des Aor i s t s 
hin . Der Aorist ha t näml ich bisher eino ingressive oder egressive, also eine ebenso kon-
kre te Akt ion , wie es das I m p e r f e k t oder Pe r f ek t bezeichnet . J e t z t hingegen beze ichnet er 
frei von den konkre ten in- oder e -Momenten eino punk tue l l e Akt ion , die eine Akt ions -
losigkeit a u s d r ü c k t , und im a l t en Sinn keine eigentl iche Akt ion m e h r is t . 
Die .Veränderung der S y n t a g m e n ám . . . 4" Gen. und ám . . . 4" Akk. , g le ichwie 
des zu ihnen gehörenden Aorists zeigt die folgenden Z u s a m m e n h ä n g e : 
I (ám Г7Т + Gen.) 4- (ám ' . . - ) - A k k . ) ] > (ám . . . + G e n . / A k k . ) = V e r b (Aor. egr. bzw. 
ingr.) > V e r b (Aor. pune t . = Aor. (ingr. 4- ° g r 4 ) 
Auch zwischen dem punktue l len Aoris t und den lex ika len Bedeu tungen b e s t e h t 
ein merkwürd ige r Zusammenhang . Diese F rage abe r wird hier n u r be rühr t , d a die lexi-
kalische U n t e r s u c h u n g des Aoris ts eine se lbs tändige Behand lung fo rde r t . 
Bei H o m e r decken sich die zu den Aor is t — und I m p e r f e k t — Akt ionen gehören-
den lexikalen Bedeu tungen nicht immer genau . Gewisso lex ika ié Bedeu tungen t r e t e n 
en tweder nu r in Aoris t -Akt ion au f , oder fal ls sie auch in I m p e r f e k t - A k t i o n v o r k o m m e n , 
s te l l t es sich auf G r u n d von q u a n t i t a t i v e n Angaben heraus , dass die be t re f fende B e d e u t u n g 
im Aorist e n t s t a n d e n i s t . Diese u m den Aoris t en t s t ehenden Bedeu tungen gehören lexi-
kalisch zu e iner abs t r ak t e r en , a l lgemeineren Bedeu tungsg ruppe . Die g r a m m a t i s c h (im 
Vergleich m i t d e m Imper f ek t ) a b s t r a k t e r e Bedeu tung des Aor is ts d ien t also zu r a k t i o -
nollen F o r m von a b s t r a k t e r e n lexikalen Bedeu tungen . 
4 * 
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ZUM PROBLEM 
DER GRIECHISCH KARTHAGISCHEN BEZIEHUNGEN 
Der Kampf zwischen den Griechen und der Kar thagern wird of t als ein 
Kampf der griechischen Kultur gegen die östliche Barbarei, als eine Folge 
rein nationaler Gegensätze interpretiert . Nach Mommsen wollten sogar die 
Kar thager . . . «mit einem Schlage die Freiheit und die Zivilisation vom Ange-
sicht der Erde vertilgen». Dies ist im Grossen und Ganzen, wie ich unten zeige, 
der Standpunkt der Mitarbeiter der deutschen Zeitschrift «Historia» und ihres 
Schriftleiters Prof. Dr. H. Bengtson in seiner «Geschichte Griechenlands». 
Tch bin im Gegenteil überzeugt, dass dieser S tandpunkt der wirklichen 
Sachlage nicht entsjrricht, was ich im folgenden auch zu beweisen versuche. 
Audiatur et altera pars. 
I 
Das älteste Ereignis, das wir hier behandeln wollen, ist die Himera-
Schlacht (um 480 v. Chr.). Die zeitgenössische Quelle — Pindars I. Pythische 
Ode erwähnt diese Begebenheit sehr kurz. Hier wird der Himera-Sieg mit den 
gleichzeitigen bei Salamis, Kithairon (bei Plataiai) und Cumae, d. h. mit den 
Siegen über die Perser und über die Etrusker, zusammengestellt. Alle diese 
wären Siege gewesen, die «Hellas von der peinvoller Sklaverei befreit hätten» 
('EXXáb' êÇéXxwv ßagelag ôovXelaç). Diese Worte zeigen nur, wie Gelon und 
sein Hof den Sieg offiziell bewerteten, im höchsten Falle aber wie d i e G r i e -
c h e n d e r B a l k a n h a l h i n s e i nach dem Zurückschlagen der Perser 
Gelons Sieg über die Karthager empfunden haben. 
Hierin empfindet man wohl keine grosse Übertreibung, nachdem ein 
Sieg im Kriege im Altertum in der Tat oft mit Unterwerfung, Ausbeutung 
und Versklavung der Besiegten endete. Doch daraus folgt noch keineswegs, 
dass «die weltgeschichtliche Bedeutung Gelons in der entscheidenden Rolle 
besteht, die die sizilischen Griechen unter seiner Führung als westliches Bollwerk 
des Ilellenentums gegen die Fremdherrschaft gespielt» hat ten.1 Die Ode ist 
doch im Siegestaumel geschrieben, und Pindar ist auch deshalb sehlechter 
1
 L . WIECKERT, R . E . , A r t . S y r a k u s u i , S p . 1485, v g l . 1488 . 
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Zeuge, weil er selbst während des Krieges unter den Persern gelebt hat te , 
perser freundlich gest immt war und musste jetzt seinen Patriotismus zur 
'Schau stellen. Jedenfalls ist es kennzeichnend, dass das Wor t ßaoßagoi bei 
ihm nicht vorkommt. 
Man liest die erbauliche pathetische Mitteilung von den Verhandlungen 
zwischen Xerxes und den Karthagern, die dem Xerxes geschworen hätten, 
gleichzeitig mit ihm ins Feld zu ziehen, in einer einzigen Quelle, bei einem 
spä teren Schriftsteller, dem Ephoros. Herodot schweigt darüber , sodass man 
gewiss einer solchen späten tendenziös gefäbrten Information keinen Glauben 
schenken würde, wenn dies nicht eine gewisse aprioristische geschichtliche 
Konst rukt ion zur Voraussetzung hät te , von einem grossen Plane, wonach die 
Semiten «sich die politische Vernichtung der Hellenen . . . zum Ziel gesetzt 
hät ten», wie sich H. Bengtson (S. 178) ausdrückt.2 Einem solchen Schluss 
haben schon seinerzeit K . J . Beloch3 und U. Wilcken4 widersprochen; trotzdem 
bemerk t Bengtson apodiktisch (S. 163, Anm. 1): «Herodots Schweigen ist kein 
durchschlagendes Gegenargument.» Warum doch? 
Also hat Ed. Meyer5 immer noch Recht, wenn er bemerkt : «Die einzige 
brauchbare Quelle ist Herodot, VII 165; der noch die Möglichkeit hatte, sich 
mit den Teilnehmern der uns angehenden Ereignisse persönlich zu unter-
hal ten . » 
Das Bild das Herodot entwirft , ist nun viel komplizierter als dasjenige 
das unsere Schulbücher malen. Theron, der Herrscher von Akragas, hat aus 
H i m e r a den Tyrannen Terillos verjagt . Jener war aber ein Gastfreund des 
karthagischen «Königs» Hamilkar, des Sohnes des Hannon; ausserdem war 
er Schwiegervater von Anasilaos, dem Tyrannen von Rhegion, der dem 
Hami lka r seine Söhne als Geiseln gab. Es waren also gerade diese Griechen, 
die das ungeheuere Heer unter der Führung vom genannten Hamilkar nach 
Sizihen luden.® 
Wie Diodor berichtet,7 ha t ten die Selinuntier schon vor dem Kampf 
bei Himera zu Hamilkar einen Boten gesandt mit der Mitteilung, dass ihre 
2
 U . W I L C K E N (Gr. Gesch.4 , 1939, S. 118) m a c h t die i nd i r ek ten G r ü n d e klar, die zu r 
A n n a h m e der Geschich t l i chke i t dieser K o n s t r u k t i o n ge führ t h a t t e n : «Eine in teressante 
P a r a l l e l e zu der E i n k r e i s u n g D e u t s c h l a n d s du rch die E n t e n t e u n d u n s e r m K a m p f m i t 
W e s t - u n d Ost f ront i m Wel tkr ieg». Seine Schlussfo lgerung u n t e n , A n m . 4. 
3
 Griech. Gesch. I I l2 , 72, A n m . 2: «Das ka r thag i sche U n t e r n e h m e n ist du rch die 
po l i t i s chen Verhältnisse Sizi l iens vo l l s tänd ig mot iv ie r t .» 
4
 S. 119: «(Dieser P l an ) ist n i ch t s a l s eino . . . K o m b i n a t i o n , d e n n de r viel ä l t e re 
H e r o d o t , der in U n t e r i t a l i e n längere Zei t gelebt u n d geforscht h a t (Thurioi) , ha t d o r t , 
w o m a n es doch h a t t e wissen können , n i c h t s d a v o n gehört .» 
5
 III, p. 397, 229. 3
 Tr)oM.oç • • • ènrjye . . . <Poivíxwv xai Aißvcov xai ' Ißrjgotv xai Aiyvcov . . . xai ZagôoviW 
TQIR/xovTa fivgidôaç. 
7
 X I , 21, 4: imaroXài . . . лада EEXIVOVVTÍWV, b alç f/v yeyga/i/ibov, Sri лgoç fjv ëygayiEV 
•fffiègav. 'AgtXxaç imotneîXai, TOVÇ тлеiç ngàç avrrjv ЕХЛé/iytovoiv n a c h d e n Wor ten : rjxov сило 
тrjç y.wgaç ЫЛЕ'К;. X I I I , 51, 1 : oi. . . EeXivovvrioi . . . Kagxrflovioiç . . . avvriyojna/ihoi /jóvoi 
TCOV ÏAXEXIOÎ TWV. 
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Reiterei in den Reihen des karthagischen Heeres kämpfen wird, und in der 
Wirklichkeit war Selinus der einzige sizilische Staa t , dessen Bürgertum als 
Ganzes (nicht nur die Verbannten) im J . 480 auf der Seite der Karthager 
kämpften. 
Man hat hier ein auch für die spätere Zeit typisches Bild vor sich, es handelt 
sich um einen Klassenkampf; eine von den streitenden Parteien (und zwar 
die aristokratenfeindliche, in unserem Fall — Gelonfeindliche) ist mit den 
Karthagern eng verbündet ; nachdem sie von den Gegnern besiegt worden ist, 
ru f t sie die Kar thager zu Hilfe. 
Es ist kein Zufall dass man während der ganzen 70 Jahre, die auf diese 
Ereignisse folgen, nichts von den Zusammenstössen zwischen Griechen und 
Karthagern hört. Zu dieser Zeit werden die Beziehungen zwischen Sizilien und 
den führenden Staaten Griechenlands — Athen und Sparta — immer enger.8 
Es lässt sich beobachten, dass schon dann die Athener zu den Karthagern 
und zu den sich an sie anlehnenden demokratischen Städten Siziliens freundlich 
gestimmt waren: «es war zwischen Athen und Kar thago nie zu einem offenen 
Konflikt gekommen. Es lässt sich sogar vermuten, dass die Beziehungen zwi-
schen ihnen seit der Mitte des V. Jah rb . weit freundlicher gewesen waren, 
als man gemeinhin annimmt».9 Mit Egesta, einem treuen Anhänger Karthagos 
(Thuc. 6, 2, 6), schloss Athen zweimal, in 458/457 und 42610 Verträge. «Offenbar 
t ra ten die Athener heim Abschluss ihrer Verträge (mit Segesta) nicht als 
Rivalen Karthagos auf und wurden von den Kar thagern . . . auch nicht als 
solche empfunden.»11 Auch «wussten die Karthager von den engen Beziehungen 
Athens zu den chalkidischen Städten Ostsiziliens»12. . . Doch war ihnen selbst-
verständlich jede Schwächung der syrakusanischen Koalition willkommen. 
Als im J . 416 das demokratische Egesta einem Angriff von Selinus, 
worin die aristokratische Partei zum Ruder gekommen war, ausgesetzt wurde, 
wandte es sich um Dilfe an Karthago, doch wollten die Karthager (vgl. unten 
S. 13) nicht mehr in einen Krieg einbezogen werden und wollten nichts von 
ihren Bitten wissen.13 Infolge einer solchen Politik Karthagos, wandten sich 
später die sizilischen demokratischen, von ihren aristokratischen Gegnern 
bedrängten Städte nicht mehr an Karthago, sondern an die Athener. 
Wenn man schon von agressiven Bestrebungen sprechen will, so waren 
in dieser Zeit, wie auch Gsell (о. c. I II , S. 2) mit Recht bemerkt hatte, nicht 
8
 Die B e m ü h u n g e n von S T . G S E L L (His to i re anc i enne de l 'Afr ique d u Nord , 2  
1928— 1929, III , p. 1, 2), wie auch G . G . L A P E Y R E und A. P E L L E G R I N : Car thage Pun ique , 
1942, S. 83 — 89) diese T a t s a c h e n h inwegzudeuten , verdienen m . E . keine Beach tung . 
Siehe K . F. STROHEKER: His tó r ia , IV, 1954, S. 167. 
9
 К . F . STROHEKER: His tór ia , а . а . О. 167; Dors. Dionysios I , Gesta l t u n d Ge-
schichte des T y r a n n e n von Syrakus , Wiesbaden, 1958, 52. 
19
 Oder 433/32? Siehe IG I2 19, SEG X . 7, 61 mi t K o m m e n t a r . 
"STROHEKER: H i s tó r i a , a . a . O . 165. 
12
 S T R O H E K E R : а . а . O . 
13
 Diod. XI I , 82,7: oi 'Eyeaxaioi . . . èÇénepipav ngeoßevxäg elç xrjv Kagyr/óáva, ôeôpevoi 
ßoTj6rjoar ov ngoaeyávxoiv ô' avzwv . . . 
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die Karthager , sondern die Athener agressiv, indem sie 415 einen grandiosen 
P lan der Bemächtigung des ganzen Siziliens, wie auch wohl der ganzen 
KagyrjÓovÚDv ànyyj (Thuk. VI, 90,1) auszuführen versuchten.14 Übrigens zweifeln 
M. Treu1 5 und ihm folgend Stroheker10 daran, dass diese Pläne im Ernst auf-
gestellt wurden; dem sollte die bei demselben Thukydides klar hervortretende 
Konzept ion eines Bündnisses mit Kar thago gegen Syrakus widersprechen, 
vgl. Alkibiades' Rede bei Thuc. 6, 17,6: ßagßdgovg . . .yàg noXXovg ëtjoyev, 
oî Evgaxoaicov [liaEL ÇvvemOijeovTcu avroïç. M. Treu, о. с. 48, sieht darin nichts 
als «eine vulgare Auffassung jeglicher Expansionspolitik, die f ü r die tatsäch-
liche Pläne der verantwortlichen Staatsmänner nicht viel beweist.» 
Ich, meinerseits, finde darin keinen Widerspruch : das Minimalprogramm 
des Alkibiades und seiner Partei mögen Bündnisse mit den sizilischen Städten 
u n d Karthago gewesen sein, und das Maximalprogramm die tatsächliche 
Hegemonie Athens innerhalb dieser Bündnisse und schliesslich: anoneigáoar, 
Tfjg Kagyyöoviwv àgyfjç xai avrcov (Thuk. VI, 90, 2). Selbstverständlich wäre 
es unklug, darüber offen zu sprechen, und den Karthagern die Möglichkeit 
zu geben, Vorsichtsmassregeln zu treffen; deshalb spricht Thukydides darüber 
entweder auf eigene Faust oder er legt diese Erklärung des sizilischen Zuges 
dem Alkibiades erst nach seiner Flucht in den Mund. Aber, wie dem auch sei, 
könn ten diese Pläne mit den Rassengegensätzen nichts zu tun gehabt haben, 
denn einerseits kämpf ten in dem athenischen Heer viele Barbaren,1 7 und 
anderseits waren nicht einmal die syrakusischen Aristokraten «panhellenisch» 
gesinnt : um Athens Agression Widerstand zu leisten, wandten sich die von 
Hermokrates geleiteten Syrakusaner ebenfalls an Karthago.18 Ausserdem, als 
sich die Lage der Athener in Sizilien sehr verschlechterte, schickten auch sie 
eine Triere nach Kar thago «wegen der Freundschaft , ob sie nicht irgendeinen 
14
 Thuk . VI, 15; 34,90; Plut . Alkib . 17, N i k 12, Aristoph., R i t to r 174, 1303 (mit 
d e m K o m m e n t a r von M Ü L L E R — S T R Ö B I N G , Aris tophanes und die historische Kr i t ik , 
Le ipz ig 1873, S. 9, 15). 
15
 História, I I I , 1954, S. 41. 
16
 História, a . a . O . 167. 
17
 Thuk. VII, 57,10: EixeXWV TU IÍ'/.ÉOV, xai TWV «fco EixeXia; Tvgarjvmv ré riveg . . . 
xai ' Idnvyeg. 
18
 Thuc. AT, 34,2 (Rede des I l e rmokra tes ) : ôoxeïôèpot xai êç Kagytjóáva . . . né/iyai. . . 
(oî) àei ÔIÀ (poßov sîrri /itj лоте 'AOrjvaîoi avrolg èni T>)V nôXiv 17.6Cooiv. T R E U ( S . 5 0 ) bemerk t 
d a z u : «Dass ein solches Gesuch an die Adresse des a l ten Erbfe indes u n d Rivalen, histo-
r isch bet rachte t , unwahrscheinl ich ist, liegt auf der Hand» . . .Diese T i r ade beweist n ichts 
und ist nur für T R E U S Geschichtsauffassung kennzeichend, — nicht m i n d e r kennzeich-
n e n d als seine und S T R O H E K E R S «geopolit ischen» Betrachtungen, z. В . M. T R E U : H i s tó r i a 
I I I , 1954, 8. 43: «Aber wenn m a n diese s t rategische Konzoption . . . au f die E rkenn tn i s 
dos polit ischen R a u m e s zurückführen da r f , dann wird m a n die Grenzen ers t dort suchen, 
wo d e r letzte re levante u n d noch erre ichbare .Machtfaktor jenes Grossraumes lag . . . 
bei Kar thago.» STROHEKER: Dionysos, S. 181: «Die agressive Po l i t ik des Dionysios» 
h a b e ihre «innere Berechtigung» wegon «der geopolit ischen Einhei t Siziliens», ebenda. 33: 
«Die Insel Sizilien . . . stellt eine . . . geopolitische Einhei t dar» . . ., 133: «Geopolitische 
E i n h e i t . . . Ein s t a r k entwickeltes R a u m g e f ü h l . . . terri toriale Auffassung» . . . usw. 
vgl . 69.: Dionysios sei . . . «der überlegene Einzelmensch». 
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Nutzen von den Karthagern erhalten könnten».19 Doch verliefen diese Ver-
handlungen ergebnislos: «die Karthager verhielten sich . . . neutral».20 
Der sizilische Zug vom J . 415 erschütterte den Glauben der sizilischen 
Demokraten an Athens Gerechtigkeit; die Ereignisse der Jahre 413 — 411 
erschütterten auch ihr Vertrauen an die Kriegsmacht der Athener, die am Aus-
gang des V. Jahrhunder ts nicht mehr imstande waren, ihnen Hilfe zu leisten. 
Je tz t wandten sich die sizilischen Demokraten wieder an Karthago. 
Dasselbe sieht man auch in den Jahren 409 —406.21 Auch in diesem Fall 
kämpften gegeneinander der alte Bündner der Peloponnesier, das aristokra-
tische Selinus, und der alte Bündner Athens, das demokratische Egesta. Dieses 
letztere rief schon im J . 416 (siehe oben S. 55) die Hilfe der Karthager an, 
doch haben damals die Karthager nicht helfen wollen; im J . 409, nachdem 
die Sachlage völlig verändert worden war, schenkte der karthagische Feldherr 
Hannibal, Sohn des Geskon, Egesta und anderen griechischen Städten Gehör:22 
jetzt, nachdem die Karthager zur Überzeugung gekommen waren, dass ihren 
Besitzungen eine unmittelbare Gefahr droht, sandten sie den soeben erwähnten 
Hannibal, in dessen Heer auch die ehemaligen Matrosen der athenischen Kriegs-
marine kämpften,23 nach Sizilien. 
K. J . Beloch24 sieht in dem Auft re ten der Syrakusaner eine panhelleni-
sche Unternehmung, um die Gefahr, die dem ganzen Griechentum drohte, 
abzuwehren: «Die Griechen Siziliens und Italiens erkannten jetzt endlich die 
ganze Grösse der Gefahr, die von Karthago her drohte, aus allen (sie !) S täd ten 
strömten die Kontingente nach Syrakus.» Die Bemerkung «sie !» gehört nicht 
mir, sondern Stroheker (S. 168 m. Anm. 6), der mit Recht hervorhebt: «Im 
syrakusanischem Heere . . . fehlten die Chalkidier von Naxos und Ka tane , 
die alten Bundesgenossen Athens (Diod. 13, 86, 4 f.). Dass Naxos und K a t a n e 
406 zum Sikeliotenheere keinen Zuzug leisteten, scheint bisher nicht auf-
gefallen zu sein . . .» Er meint auch (S. 169): «Naxos und Ka tane blieben abseits, 
wobei entsprechende Vorstellungen aus Athen, das sich eben um die kar tha-
gische Freundschaft bewarb, mitgespielt haben mögen». . . Andrerseits hat te , 
wie derselbe Forscher (S. 164) betont, auch diese patriotische Begeisterung 
19
 T h u c . VI , 88,6: xai ёлe/itpav . . . EÎq Kagxyőóva тдтуду negi (pt/.iaç, EÍ ôvvaivxà xi 
(IxpeXeiaOai, ёлЕ/iipuv ôè xai EÍg Tvgayviav. 
29
 ED. MEYER: Gesch . des A l t e r t u m s , Ш (IV) B a n d , S t u t t g . 1901, S. 519, § 658. 
21
 A u s f ü h r l i c h e r b e s p r e c h e ich d iese S a c h l a g e in m e i n e m A u f s a t z «Athen u n d 
K a r t h a g o » , «Vestnik D r e v n e j Istorii», 1947, N o 3, S. 122 — 225. 
22
 Diod . X I I I , 43,3: oi xr/v 'Eyeaiav oixovvTEÇ ngiaßeiq âméaxEiXav EÎÇ Kagxyôàva, 
ÔEÔPEVŐI ßoyOijoai xai xi)v TiôXiv avxoïg ÈyxEigiqovTEÇ. 54,6: nagaXaßwv ôè xovg лад' ' EyEcsxaUov 
argaxultxaç xai тоvg лада тот üXXcov av/i/uíxiov. Vgl. STROHEKER: Dionysios , 52: «Was At l ien 
b e g o n n e n h a t t e und a u f g e b e n muss te , s e t z t e K a r t h a g o for t .» Vgl . a u c h W I C K E R T : B E , 
A r t . S y r a k u s a i , Sp . 1505. 
29
 Diod. X I I I , 44,1: pExà ôè xijv ènâvoôov TWV ngEaßEvxwv Kagxyôàvioi roiq 'Eysaratoig 
ànèaTEiXav . . . ovxoi ô' yaav . . . xotç 'AOyvatoiç EÎÇ TOV лдод Evgaxooíovg лÓXE/IOV FIE/naOio/iévoi. .. 
24
 Gr iech i sche Gesch i ch t e , II2 , I, S t r a s s b . 1914, S. 407. 
5 8 S. L U R I A 
der meisten sizilischen Staaten mit der Gegenüberstellung der Griechen und 
Barbaren nichts zu tun : wenn die Syrakusaner die anderen Poleis Siziliens 
zur Verteidigung der «gemeinsamen Freiheit» (Diod. XII I , 81, 8) aufriefen, 
appellierte man an das Zusammengehörigkeitsgefühl der Sikelioten gegenüber 
dem Angriff einer fremden Macht und man griff damit auf jene Vorstellungen 
zurück, die Hermokrates im J . 424 auf dem Kongress zu Gela so überzeugend 
ver t re ten hatte, als er gegen die Athener au f t r a t - folglich wurde diese Strö-
m u n g gegen jeden Agressor gerichtet, ganz gleichgültig, ob er ein Grieche oder 
ein Barbar war.25 
Hannibal mit seinen griechischen Bündnern2 6 brachte dem Selinus eine 
vernichtende Niederlage, indem er die S tad t völlig zerstörte und ihre Einwohner 
grausam vernichtete (XIII, 57, 2 — 3) deswegen, weil «sie nicht imstande waren, 
ihre Freiheit zu bçwahren».27 
Doch war unter den Selonuntiern auch eine Partei vorhanden, deren 
Führe r (rwv netpevyÓTojv nQeaßevTrjg) Empedion «immer ein Anhänger der 
Kar thager war».28 Die Anhänger dieser Par te i wurden von ihren politischen 
Gegnern vor der Belagerung aus Selinus ver jagt ; jetzt nach der Zerstörung 
von Selinus, führ te Hannibal diese Verbannten zurück und übergab ihnen die 
Macht in der S tadt (Diod. XIII , 59, 3). 
Ein ebensolcher Parteikampf ist auch in Syrakus zu derselben Zeit zu 
beobachten. Während Hermokrates ein Verbündeter Spartas und Karthagos 
erbi t ter ter Feind war,29 war sein Hauptgegner Diokles versöhnlicher gestimmt. 
Nachdem Selinus zerstört worden war, brach Hannibal gegen Himera auf. 
Die Syrakusaner sandten zu Himeras Hilfe ein Heer unter Diokles' Führung. 
Doch verhielt sich Diokles ziemheh zweideutig: im Höhepunkt des Kampfes 
f ü h r t e er die syrakusischen Kämpfer von Himera weg; später wurde er von 
Syrakus verbannt.3 0 
Diese Erfolge der Karthager und Misserfolge der Syrakusaner und ihrer 
Verbündeter riefen einen Jubel in Athen hervor; die Athener empfingen mit 
25
 Wie wenig dieser sizilische P a t r i o t i s m u s mi t Panhel lenismus u n d Ba rba renhas s 
zu t u n ha t t e , ist a u c h d a r a u s klar , dass die S y r a k u s a n e r im J . 410 es f ü r ganz ans te -
h e n d hiel ten den se l inunt isohen Ar i s tok ra ten I l i l f e zu leisten und gleichzeitig den Frie-
d e n mit den K a r t h a g e r n e inzuha l ten : Diod. X I I I , 43,7: èôoÇe TOÎÇ Èvgaxooioiç ygcptaaadai 
zggeïv noàç pèv EeXivowziovç zgv avppa/tav, л goç, ôè Kagygôoviovç zgv eîggvgv. Vgl. W I C K E R T : 
R E Ar t . Syrakusa i , Sp. 1505. 
26
 Diod. X I I I , 5 8 , 1 : oi zoiç Kagygôovtoiç "EDgveç av/i/iayovvzeç . . . Siehe B E N G T S O N : 
а . а . О. 290. Uber die G r a u s a m k e i t e n der K a r t h a g e r und der Gr iechen siehe u n t e n S. 70ff . 
27
 Diod. X I I I , 59: о ôè 'Avvtßag йлехдЮд zovç . . . Eehivoovtiovç fir] ôvvapévovç тддеív 
rgp iXevOegíav леЛдаг zriz ôovheiaç XgxpcoOai. 
28
 Diod. X I I I , 59, 3: âei yág rá Kagygôoviwv gv лердоудхол; xai лдо zgç локюдх!ад 
zoiç TroAiraiç ovfißeßovXevxc'oQ /ид noè.cueïv Kag/gôovtoiç. 
29
 Nach G S E L L S (В. I I I , S. 4) r icht iger B e m e r k u n g «il s'était posé en champion e t 
en vengeur des Grecs». 
30
 Diod. X I I I , 59,9.61.75,5. 
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den grössten Ehrenbezeigungen die karthagische Gesandtschaft und schlössen 
eine Kriegsallianz mit Karthago.3 1 
Es ist auch bezeichnend, dass im späteren Friedensvertrag von 405 
(Diod. X I I I , 114,1) die Autonomie der griechischen S täd te Leontinoi und 
Messene von den Karthagern speziell gefordert wurde. 
I I 
Ein ganz ähnliches Bild ergibt sich beim Studium der Regierung jenes 
Dionysios, in dem man gewöhnlich einen Vorkämpfer fü r die panhellenische 
Idee gegen die barbarische Agression sieht. Es spricht dagegen u. a. der 
Umstand, dass Dionysios, wie Diodor (d. h. Tinlaios) hervorhebt, immer nicht-
griechische — sikelische und italische — Elemente begünstigte; Timaios betonte 
dabei den schroffen Gegensatz zwischen diesem Vorgehen und dem Anspruch 
des Dionysios als Vorkämpfer des sizilischen Griechentums gegen die Barbaren 
aufzutreten; deshalb hält er dieses patriotische Auftreten des Dionysios fü r 
eine blosse Pose (siehe oben S. 51 Anm. 1). Stroheker erklärt diese Äusserun-
gen durch die Voreingenommenheit und Dionysiosfeindlichkeit des Timaios.32 
Doch wie auch immer Timaics gestimmt war, s tützt sich sein Schluss auf zwei-
fellose Tatsachen und er ist deshalb unbestreitbar. Stroheker selber betont ja 
doch (Dionysios, 24), dass «Timaios für den Tatsachenkern seines Berichtes 
auf ein Werk zurückgreift, das ihm . . . die beste Orientierung zu geben ver-
mochte» und dass «die Kämpfe gegen den äusseren Feind (dem Dionysios) 
nur als Mittel zur Behauptung der Macht in Syrakus dienten» (S. 44), dass er 
zu diesem Zweck «unter skrupelloser Ausnutzung der Karthagergefahr» 
(S. 17) gelang. 
Bei einer solchen Sachlage ist es durchaus verständlich, dass sich das 
demokratische Rhegion entschieden weigerte, an dem «patriotischen» Kampf 
des Dionysios teilzunehmen, worauf Dionysios i. <T. 387 mit Hilfe von barba-
rischen Stämmen die «Blutsverwandten» des Rhegion belagerte, eroberte und 
grausam tötete.3 3 
Solche Bemerkungen sind im Munde des Timaios besonders wertvoll, 
da er doch, wie bekannt, Erzfeind der Kar thager war: er betonte immer, dass 
sie mit ihren Gegnern âovpnaOwç (Diod. XI I I , 111, 5) und ш/лшд (Diod. XIV, 
52,2) verfahren, dass sie aaeßeig seien (Diod. XIII, 52, 2) usw.34 Aber wie 
Laqueur3 5 bemerkt, es wäre unbillig, «die heftige Karthagerfeindschaft des 
31
 D a r ü b e r e ingehender in meinem S. 57 A n m . 21 zi t ierten Aufsa tz , sowie a u c h in 
den oben a n g e f ü h r t e n Arbei ten von M . T R E U u n d S T R O H E K E R (Dionysios 3 6 ) , welch 
le tz te re mi t Verdruss «die Uneinigkei t de rGr iechen» hervorheben.Siehe auch i l . B E N G T S O N : 
a. a .O. S. 244, wo in Anm. 3 die L i t e r a tu r d e r F r a g e angegeben is t . 
32
 Dionysios, S. 59. Vgl. auch R . LAQUEUR: R E , Ar t . Timaios , Sp. 1194. 
33
 Diod. XIV, 1 1 1 - 1 1 2 . 
34
 Siehe LAQUEUR: R E , Ar t . Timaios, Sp . 1194. 
35
 E b d . 
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Sikelioten Timaios auf die Griechen allgemein zu übertragen». Auch Diodor, 
der im 1. Jahrb. vor Chr. schrieb, war (wie es für einen Griechen seiner Zeit 
ganz natürlich)36 ein eifriger Anhänger des Zusammenschlusses der Griechen 
zum Kampf gegen die Barbaren (vor allem — in einer verborgenen Weise — 
gegen die Römer); unter diesem Sehewinkel betrachtete er die ganze griechische 
Geschichte. Deshalb braucht man nicht Beloch zuzustimmen, dass die Besitz-
nahme von Syrakus oder sogar die Ergreifung des ganzen Siziliens «den Unter-
gang des Hellenentums im Okzident» bedeutet hätte.3 7Im IV. Jahrb. waren die 
Karthager bereits in bedeutendem Masse hellenisiert, und der Verlauf ihrer 
weiteren Hellenisierung ging sehr rasch vor sich.38 Manchmal führte die Anglie-
derung der «barbarischen» Städte an Karthago zu ihrer weitgehenden Helleni-
sierung. So gestatteten die Karthager den Zuzug der Griechen aus Himera in 
die karthagische Kolonie Thermai in einem solchen Ausmasse, dass diese in 
kurzer Zeit aus einer punischen Siedelung den Charakter einer überwiegend 
griechischen Stadt erhielt und der alte Name Himera auf sie überging;39 
dasselbe geschah auch mit der ursprünglich phönikisch-karthagischen Nieder-
lassung Motye, wo der kulturelle Einfluss des Griechentums sehr beträchtlich 
und wo auch unter der Bevölkerung das griechische Element vertreten war.40 
Wie Westlake41 mit Recht betont, «like other colonists, the Siceliots were 
continuously in contact with other races, and the distinction between Greek 
and barbarians became blurred; in the fourth century the Sicels became so 
thoroughly hellenised that they were almost indistinguishable from Greeks. 
The cosmopolitanism and dilution of Greek civilisation produced by this fusion 
of races was furthered by the policy of the elder Dionysios, especially his prac-
tice of settling his barbarian mercenaries on Sicilian soil after their discharge. 
I t is one of the paradoxes of his career that , while posing as the champion 
of Hellenism against Carthage, he tends to ignore the distinction between 
Greek and barbarians». Die Lage der Griechen unter der karthagischen Herr-
schaft war nicht schwer: wie wir gesehen haben, riefen immer die griechischen 
36
 Siehe d a s Vorwort zu meinem Buch «Plu tarehs ausgewähl te Lebensbeschre ibun-
gen . Leningrad 1941. S. 7 — 9. 
3
' S o a u c h WICKERT, R . E . , Ar t . Sy rakusa i , Sp. 1509: «Die K a r t h a g e r . . . d e r e n 
gründl iche Besiegung f ü r die Westgr iechen eine Existenz/rage (sie !) war.» 
38
 Siehe z. B. ST. GSELL, o. c. t . IV. L a civil isat ion car thaginoise , 1920 p a s s i m . 
G . G . L A P E Y R E e t A. P E L L E G I U N : Ca r thage P u n i q u e (814—146 a v . J . C.), Pa r i s 1942, 
3-mo part , p . 125 — 224. С. Я. Л У Р Ь Е : Архимед, Москва, 1945, (russisch) S . 179—182 
S. ,1. LURIA: Arch imcde , Bucurest i , 1958, p . 198 — 200 ( rumänisch) . Es gibt a u c h e ine in 
Wien veröf fen t l ich te deu tsche Überse tzung , die ich nicht gesehen habe . 
39
 STROHEKER: Dionysios, S. 49 m . A n m . 90, daselbst auch die weitere L i t e r a t u r 
zu r Frage. D I E S N E R (S. u n t e r S . 61, A 44), 932. 
10
 STROHEKER: ibid., S. 71; wo auch die weitere L i t e r a t u r zur Frage zu f i n d e n 
i s t . S o a u c h D I E S N E R : а . O . 9 3 7 . 
41
 II . D. WESTLAKE: Timoleon a n d h i s re la t ions wi th t y r a n t s , Manchester U n i v e r -
s i ty Press, 1952, S. 56f. 
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Demokraten die karthagische Hilfe an, schlössen mit ihnen Kriegsverträge 
und kämpf ten in ihren Reihen.42 
Wir haben schon gesehen, dass sowohl Timaios, wie später auch Diodor 
karthagofeindlich gestimmt waren; nichtsdestoweniger sahen sie die Ursache 
von Dionysios' Auftreten gegen die Kar thager im J . 399 in solchen Tatsachen, 
die mit dem Kampf um die Rettung der Griechen vom Barbarenjoch sehr wenig 
zu tun haben: Dionysios — bemerkt Diodor — sah, dass einige Griechen, die 
unter seiner Herrschaft wohnen, auf die Seite der Kar thager überlaufen und 
dahin ihre Städte und ihr Eigentum übertragen; er fürchtete , dass im Falle 
eines Friedens viele seiner Unter täne unter die Herrschaf t der Karthager 
übergehen wollen werden.43 Geht es aus diesen Worten nicht eindeutig hervor, 
dass es den Griechen (richtiger: einem Teile der Griechen, den Anhängern der 
demokratischen Partei) besser unter der Obhut der Karthager ging, als unter 
derjenigen des Dionysios?44 
Es ist unberechtigt mit Stroheker von der «historischen Aufgabe des Dio-
nysios der karthagischen Agression Widerstand zu leisten», von «Dionysios als 
Ret ter und Befreier des siziiischen Griechentums» (Bengtson, a.a. 0 . 282, 283), 
von der «massiven Drohung gegen die Freiheit aller Sikelioten» (Dionysios 34), 
zu sprechen, denn selbst Stroheker (a. a. O. 51, 101) muss, sich selbst wider-
sprechend, bemerken, dass die Kar thager keine offensive Politik getrieben 
haben, dass sie «an der Erhaltung des status quo interessiert waren» und dass 
«der Anstoss zu den Kriegen nach 405 durchaus von Dionysios ausging» 
(S. 101). «Die Karthager», bemerkt er S. 51, «vertraten fü r das östliche Sizilien 
den Grundsatz der Autonomie . . . Eine weitangelegte Sicherung der eigenen 
Position auf Sizilien und n ich t . . . die . . . Beherrschung der ganzen Insel oder 
gar die Ausrottung des griechischen Elements erscheint . . . als das eigentliche 
Ziel der karthagischen Politik auf dem Höhepunkt ihrer Erfolge». . . 
So wollten sich die Karthager, wenn es nur möglich war, nicht in den 
Streit zwischen griechischen Städten Siziliens einmischen, vgl. Stroheker, 
História, а. а. О. 165: «Die betonte Zurückhaltung der . . . Sizilienpolitik Kar-
thagos zeigte sich sehr deutlich als im J . 416 Segesta gegen Selinus zunächst 
die Hilfe Karthagos anrief. Die Kar thager lehnten eine Intervention auf der 
Insel ab (s. oben S. 3 f.) und hatten wohl auch nichts dagegen, dass sich Segesta 
12
 Solche Sachlage f a n d noch in dor römischer Zeit s t a t t ; vgl . •/.. B. Diod. X X I I I 
1,2: netaaç тov ôrj/wv cptXov ovra avfipayfjaai Kagygôovtwv u. a. 
43
 Diod. XIV, 41: ógwv ôè xwv 'EXXrjvwv xivàç eiç xfjv èmxgdxeiav xwv Kagyrjôoviwv 
fbioxgéyovxaç тdç те nàXeiç xai ràç xxijaeiç xopiijopévovç, èvô/uije xfjç ngoç Kagytjôoviovç ciorjvrjç 
pevovarjç noXXov; TWV v<P avxov xaxxopévwv ßovXijoEoOai xoivwvelv xfjç êxetvwv êmaxaataç. 
44
 I n dor Schlacht bei Motye k ä m p f t e n in den Reihen d e r K a r t h a g e r auch ihre 
griechischen Verbündeten (398, Diod. XIV, 53,41); die griechischen U n t e r t a n e n K a r t h a g o s 
in E g e s t a leisteten e inen m a n n h a f t e n W i d e r s t a n d dem Dionysios , de r sie «befreien» 
wollte (Diod. XIV, 48,5; 53,5; 54,2; 55,4). Vgl . noch STROHEKER: Dionys ios , 07: «Dionysios 
be fü rch t e t e , dass die Gr iechons täd te a m Meerenge nach Ausb ruch des Kampfes auf dio 
Seite de r K a r t h a g e r t r e t e n würden, vor a l l em Rhegion» (s. oben, S. 9f) . 
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d a n n an Athen wandte.» Auch schlugen sie den Griechen einen günstigen 
Fr ieden gleich nach glänzenden Siegen vor.45 So geschah es z. B. im J . 405: 
«mit diesen grossen Erfolgen . . . ha t te (Karthago) sich begnügt und das 
Expeditionsheer wurde aus Sizilien zurückgezogen» (Stroheker, Dionysios, 35) 
. . .«Karthago betrachte te den Friedensvertrag von 405 als definitive Regelung 
der sizilischen Verhältnisse» . . . Dieser Forscher betont (a. a. 0 . 61 ) «die erstaun-
liche Passivität der Karthager» (a. a. O. 70). Auch nach dem Sieg von 392 
(s. un ten S. 31) «legte Kar thago gegen eine fortlaufende Verletzung der Friedens-
bestimmungen (seitens Dionysios) wieder einmal eine «charakteristische Indo-
lenz» (Niebuhr) an den Tag». 
Übrigens bedarf es keiner indirekten Zeugnisse darüber. Diodor (richtiger: 
Timaios) (XVI, 65— 69) hat in der Rede46 des Theodoros, eines Kämpfers 
f ü r die Freiheit von Syrakus, ein lebhaftes Bild der Sachlage in Sizilien gemalt, 
indem er eine vergleichende Charakteristik der griechischen (d. h. derjenigen 
des Dionysios) und der karthagischen Herrschaft gegeben ha t : «Die Karthager, 
wenn sie auch im Kriege gesiegt hatten, begnügten sich damit, dass sie einen 
gemässigten Tribut einzogen, sie hinderten uns niemals unseren Staat nach 
unseren väterlichen Gesetzen zu verwalten.»47 Dionysios im Gegenteil «plünderte 
Heiligtümer, und n a h m den Privatleuten ihre Reichtümer mit den Seelen der 
Besitzer zusammen . . . All die Schrecken, die bei der Eroberung der Städte 
vorkamen, verwirklichte er in Friedenszeit . . . Die Vernichtung des sich inner-
ha lb der Stadtmauer befindenden Tyrannen ist für uns viel wichtiger, als der 
Abbruch des Kampfes gegen die Phönizier» usw. Ferner zählt Theodoros die 
von Dionysios vernichteten und geplünderten Städte auf; manche davon habe 
Dionysios nach der Vernichtung deren griechischen Bevölkerung mit Barbaren 
besiedelt. 
Gsell kann nicht in Abrede stellen, dass sich alle Grausamkeiten, die die 
Kar thage r verübten, keinesfalls mit den abscheulichen Verbrechen des Diony-
sios vergleichen lassen. Trotzdem bemerkt er (B. III, S. 12): «Der hervorragende 
K a m p f , den Dionysios vierzig Jahre lang für die Verteidigung und den Sieg 
des Hellenismus führ te , erlaubt uns all seine Verbrechen zu vergessen !»48 
45
 Diod. X I I I , 14, 1. 2, siehe STROHEKER: Dionysios, 48, m . A n m . 78. Diod. XIV, 
9 0 , 4 , siehe W I C K E R T : R E , A r t . Syrakusa i , Sp . 1 5 1 0 . 
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 S T R O H E K E R (Dionysios, S . 1 7 . 5 9 , A n m . 8 ) heb t hervor , d a s s diese Rede n i ch t 
e c h t , sondern «eine rhe to r i sche Übung» sei, «in der Timaios alles zusammenste l l te , was er 
v o m S t a n d p u n k t des sy rakusan i schen Bürge r s gegen Dionysios vo rb r ingen können h a t t e 
(vgl . Po lyb . 1 2 , 2 5 0 , 4 ) » . So a u c h L A Q U E U R : R E , Ar t . Timaios Sp. 1 1 4 2 . Gewiss so—so sind 
a u c h übr igens die R e d e n be i Thukyd ides : Doch ist dieser U m s t a n d f ü r einen His to r iker 
v o n ke inem grossen Be lang , insofern diese Rede auf G r u n d von gut festgestel l ten T a t -
s a c h e n verfasst ist ! 
47
 0 5 , 2: Kagyr/óávioi pèv yág, xäv лoXépcg xgaxr)Owaiv, <pógov (bgiapévov Xaßovxeg ovx äv 
fjpâç ixwXvaav xoïç лахд(о1д vôpaç ôioixelv xr]v лб/.iv . . . 
48
 So glaubt a u c h B E L O C H (Griechische Geschichte, I I 1 , S. 1 7 6 ) «das Vorgehen des 
D i o n y s i o s könnte d a m i t gerecht fe r t ig t werden , dass er genötigt wa r , ein Reich zu schaf fen , 
d a s . . . m i t s tählernen K e t t e n v e r a n k e r t war.» 
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Is t es dem wirklich so ? Wird uns nicht eher in derselben Rede des Theodoros die 
oben schon hervorgehobene Tatsache (S. 10 ff.) überzeugend vor die Augen 
geführt , dass nämlich der Kampf «für den Hellenismus» und «gegen die Bar-
baren» in den Händen des herrschsüchtigen und räuberischen Machthabers 
nichts als eine demagogische Phrase war, um die Aufmerksamkeit des Volkes 
abzulenken und die oppositionellen Strömungen zu unterdrücken, und zwar 
«jedesmal als sich nach der Massenermordung der Bürger die am Leben blei-
benden vornahmen, die Tyrannei zu stürzen? Er erklärte in solchen Fällen 
immer wieder von neuem den Krieg den Karthagern. Denn er befürchtete 
ja nicht so sehr den Waffenstillstand und den Treueid zu brechen, als die noch 
übriggebliebenen Geheimverhände der Sikelioten».19 Auch dafür hat Theodoros 
manche Beispiele, dass nämlich Dionysios, um seine politischen Gegner zu 
bekämpfen, absichtlich zur Verstärkung der Karthager beigetragen hatte (68, 
5 — 7): «Er kam absichtlich (neguôwv) nicht Messene zu Hilfe und er gab den 
Karthagern eine Möglichkeit sie bis auf den letzten Rest zu vernichten, nicht 
nur um so viele Sikelioten als möglich zu verderben, sondern auch dazu noch, 
um den Karthagern zu verhelfen die Schiffe abzuwehren, die zu Hilfe (den 
Sikelioten) aus Italien und aus der Peloponnes kamen» usw. 
Eine entscheidende Bedeutung für die richtige Beurteilung des Dionysios 
und seines «Panhellenismus» hat die berühmte 33. (Olympische) Rede des 
grossen Patrioten der griechischen Demokratie Lysias (388 v. Chr.), der aus 
Syrakus s tammte und deshalb die Sachlage in Sizilien sehr gut kannte: «Der 
Redner nennt die Bedrohung durch Dionysios in einem Atemzuge mit der 
vom Grosskönig ausgehenden Gefahr; den Kampf gegen den sizilischen Herr-
scher legt er als panhellenische Aufgabe dar.»50 Das Wichtigste sei, den Tyran-
nen, den Feind der griechischen Freiheit, «aus seiner Herrschaf t zu vertreiben 
und Sizilien zu befreien»,51 da doch Dionysios und der persische König die 
grössten Feinde des Griechentums seien. 
Nach alledem wird schwerlich ein unvoreingennomener Leser mit 
Bengtson einverstanden sein, wenn er (246) sagt: «Der Tyrann (Dionysios I.) 
ist unbestritten d i e g r ö s s t e G e s t a l t u n t e r d e n G r i e c h e n » 
(gesperrt von mir). 
Im J . 1933 hat G. Glotz52 die thobanische Inschrift 10, VII, 2407 ( = Syll. 
I 3 179) vom J . 366/355 sorgfältig studiert . In dieser Inschrif t n immt die Volks-
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 X I V , 6 8 , 4 : inetög ôè EXELVWV cbiolopévcov oi negil.Ei<pOévTeç локЫха; ineßMovro 
xaxaXvoai zgv zvgavvlôa, 7idl.iv zoiç Kagxgôovloiç nólepov xaxgyyeilEV ov yùg ovxwç Evlaßsizo 
l.voai zàç ovvdgxaç лада zovç ogxovç, <bç Etpoßeixo zà ЛЕд^екЕцг/гега avaxg/iaza zwv Z'ixehcuxcov. 
5 0
 STROHEKER: Dionysios, 137—138; 23. N a c h d e m G e s a g t e n k l ingt die hoch t r a -
b e n d e B e m e r k u n g von W I C K E R T (а. а . O. Sp. 1511): «Dio Ste l lung a ls H o r t des west l ichen 
H e l l e n e n t u m s gegen K a r t h a g o . . . h a t t e (Dionysios) . . . r ü h m l i e h behaup te t» ganz 
fa l sch . 
51
 A r g u m e n t u m : txßd/J.e.iv Aiovvaiov xov zvgawov èx zgç àgxgç xai ZÁXEXÍav ilEvOegwoai. 
82
 Mélanges o f fe r t s à M. N . Jo rga , P a r i s 1933, S. 331 — 339: «Un ca r thag ino i s à 
Tlièbes.» Siehe a u c h B E N G T S O N : 2 7 6 m. A . 3 . Die Arbe i t von F . C A R R A T A T H O M E S : Ege-
m o n i a beot ica e po tenza m a r i t t i m a nel la polit ica di E p a m i n o n d a , T u r i n o 1952, w a r m i r 
le ider unzugängl ich . 
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Versammlung des radikal-demokratischen Boiotischen Bundes ein Proxenien-
dekre t für Hannibal, den Sohn des Hasdrubal ('Avvwßav 'Atfoovßco) an. Das war 
die Zeit, in der das demokratische Boiotien seine Marine baute; nach der 
Vermutung von Glotz war dieser Hannibal , ein Karthager von edler Herkunft , 
ein Kriegsmarinenattaché Karthagos in Theben, der wohl fü r die gemeinsamen 
Aktionen gegen Spar ta zugesandt worden war; zwischen Sikelioten und Kar tha-
gern herrschte in den Jahren 367 — 345 (nach dem Tod des Dionysios) ein tiefer 
u n d durch nichts betrübter Friede. 
I I I 
Im Zeitabschnitt 345 -260 wird die Frage, welche Parteien «demokra-
tisch» und welche «oligarchisch» sind, sehr verwickelt.53 Die Macht ergreifenden 
Herrscher führen o f t im Kampf gegeneinander einzelne demokratische Mass-
nahmen durch und treten öffentlich mit demagogischen Reden auf; der Demo-
krat ismus im sozialwirtschaftlichen Sinn (Neuverteilung des Landes, Schulden-
erlass, Sklavenbefreiung usw.) wird nicht nur mit keinem Demokratismus im 
politischen Sinne begleitet (d. h. Abschaffung der Herrschaft eines Einzelnen, 
die Übergabe der ganzen Macht in der Polis der Volksversammlung), sondern 
diese beiden Aspekte werden einander auch gegenübergestellt. Andrerseits 
wird im Zusammenhang mit dem Anwachsen der Sklavenwirtschaft und mit 
der entsprechenden Veränderung des gesellschaftlichen Bewusstseins die Gegen-
überstellung der Griechen und der Barbaren (aus denen meistenfalls die Skla-
venmassen rekrutiert wurden) immer schärfer. 
Nichtsdestoweniger, wenn man von der Parteilichkeitsfrage absieht, 
die fü r diese Zeit nicht selten jeden reellen Sinn verliert, so bleibt das Ge-
schichtsbild des nachfolgenden Zeitabschnittes noch klar genug, trotz der 
nationalistischen Einstellung unserer beiden Berichterstatter — des Diodor 
u n d des Plutarch (in seiner Biographie des Timoleon). 
Der Tyrann Hiketas, der in dem ionischen Leontinoi herrschte, wo die 
al ten demokratischen Traditionen sehr stark waren und der sich unter dem 
Einfluss der aristokratischen Verbannten befand, die hierher von Syrakus 
aus immigriert waren (Plut. Ti mol. 1), wandte sich zu Hilfe nach Korinth; 
doch gleichzeitig sandte er in einer nicht-offiziellen Weise Boten an die Kar tha-
ger, da er «hoffte, dass es ihm nicht schwer werde, sein Gebiet zu einer Sphäre 
des karthagischen Einflusses machen und somit die Kar thager zu Verbündeten 
haben».54 
53
 Siehe H . BERVE: Die H e r r s c h a f t des Agathokles , S i tzungsber ich te der Bayer i -
s chen Akademie der Wissenschaf ten , Phi l . -His t . -Klasse , 1952, H e f t 5, München 1953. 
DIESNER: Agathoklesproblem, Wissenschaf t l iche Zeitschrift der M. Lu the r -Un ive r s i t ä t 
Ha l lo—Wit tenberg , VII, 1957/58, Gesel lschaft l iche u n d sprachl iehe Reihe. H e f t 4, 
S. 932, m . A. 15. 
64
 P lu ta rch . Timoleon, 2: ifoiiÇmv gqiov inl rovç Kagyj/óovíovg xà nqáypaxa pExá'Qiiv. 
Siehe LENSCHAU: R E , Ar t . Hike tas , Sp . 1596: H i k e t a s be t r ieb eine ehrl iche pa t r io t i sche 
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Also die Karthager mischten sich auch diesmals in die Angelegenheiten 
Ostsiziliens dank der Einladung einer der streitenden griechischen Parteien ein.55 
Nachdem Hiketas die Einwilligung der Karthager erhalten hatte, erklärte 
er sich öffentlich <âvacpavôôv> für ihren Anhänger (Plut. Tim. 7); bald gelang 
es ihm, ehe er noch eine Hilfe von den Karthagern erhalten hätte, das ganze 
östliche Sizilien auf seine Seite zu bringen und sogar einen grösseren Teil von 
Syrakus einzunehmen, in der er den Tyrannen Dionysios II . in der Festung 
belagerte (Timol. 9); so erhielt die Partei , die die karthagische Hilfe anrief, 
einen grossen Einfluss in Ostsizilien. 
Infolge dieser Ereignisse fuhr eine Triere mit Boten und Beamten der 
Karthager dem Timoleon entgegen, der aus Korinth dem Hiketas zu 
Hilfe kam; man teilte ihm mit, dass die Angelegenheiten in Sizilien geregelt 
worden wären und dass man deshalb sein Landen in Sizilien als Anfang des 
Krieges betrachten würde56. Timoleon war mit dieser Erklärung einverstan-
den und nahm den Vorschlag der Kar thager an57 (denn, «wäre er nicht ein-
verstanden, was hät te er damit erreicht?»— fügt Plutarch in Klammern hinzu); 
doch beging er bald Treubruch und brach mit List in Sizilien durch. 
Fast in jeder sizilischen Stadt , wie auch in dem naheliegenden 
italienischen Rhegion — diesem alten Bollwerk der Demokratie — begegnet 
man zu dieser Zeit den beiden Parteien — der karthagischen und der anti-
karthagischen. Als Timoleon 345 nach Rhegion kam, unterstützten ihn ins-
geheim (evvETÉyvaÇov) die Strategen der Rheginer, während der Pöbel auf 
der Seite der Karthager stand und sie in die Stadt einlud; um die Möglichkeit 
zu erhalten, nach Sizilien vorzudringen, wurde Timoleon genötigt, noch einmal 
zu einer List seine Zuflucht zu nehmen.58 Nachdem einige Zeit später die anti-
karthagische Partei die Oberhand erhalten hatte, wurden ihre Gegner ver-
bannt ; wie bekannt, liess sich einer von ihnen in Thermoi nieder, in der Sphäre 
der karthagischen Herrschaft , wo wir ihn später (Diod. XIX, 2, 2) finden. 
In demselben Jahre 345 baten die kampanischen Einwohner Entellas «die-
jenigen anderen Städte, die sich zu den Karthagern feindlich verhielten» 
um Hilfe (Diod. XVI, 67, 3): xàç ÙÀÀOTQIWÇ ôiaxeiyévaç лQOÇ Kagygôovlovç. 
Daraus folgt, dass es auch manche Städte gab, die mit den Karthagern mit-
fühlten. Auch in Entclla selbst war eine Gruppe vorhanden, die mit den 
Karthagern hielt: im Jahre 342 kam Timoleon nach Entella und richtete 
diejenige Einwohner hin, «die den Karthagern am meisten ergeben waren».59 
Pol i t ik — «zwischen zwei übermäch t igen P a r t e i e n stehend, s a h (or) sieh genöt igt ba ld 
mit dieser, bald mi t jener zu pak t ie ren , was na tu rgemäss ihm d e n Vorwurf ve r rä te r i scher 
Ges innung zuzoc». 
55
 Auch Dion K e h r t e im J a h r e 357 n a c h Syrakus mit karthagischer Hilfe zu rück . 
S i e h e 2 . B . B E N O T S O N : а . а . O . 2 8 3 . 
56
 Diod. XVI , t>(>,6: //77 X arányt ív xov л oXépov /njô' eaißaivtiv r f j Eixe?, ig. 
57
 P lut . T imol . 10: ë<pri леШеавас pèv olç xeXevovoi (rí yàg äv xai ледаЬем cmeiOwv;) 
58
 P lu t . T imol . 10, 11. 
50
 Diod. XVI , 73,2: xovç rà Kagyrjôovtcuv/idXiaxa ggevovvxaç. 
5 Acta Ant iqua X I 1 / 1 - 2 
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Einer ähnlichen Sachlage begegnet man auch in Ka t ana . Im J . 344 s teht 
noch Katanas Tyrann Mamerkos (Diodor nennt ihn versehentlich Markos) 
auf der Seite des Timoleon (Diod. XVI, 6!), 4); doch bald darauf vereinigt er 
sich mit Hiketas und schliesst einen Vertrag mit den Karthagern.6 0 Die 
Kar thager schicken ihm phönikische Söldner zu Hilfe, die danach in Mamerkos' 
Heer zusammen mit den Griechen dienten (Plut. Timol. 34). Auch umgekehrt, 
kämpf ten griechische Söldner in dem karthagischen Heer des Mago (343) und 
des Geskon (339) neben den Phöniziern.61 
Zu beachten ist, dass die Karthager gegen den Vertrag mit Syrakus nicht 
verstiessen; sie leisteten nur denjenigen sizilischen Staaten Hilfe, die sie darum 
gebeten hatten. Im Gegenteil, Timoleon verletzte den Vertrag vom Jahre 345, 
den er mit den Kar thagern beschlossen hatte, indem er nicht nur in demselben 
J a h r e in Sizilien landete, sondern auch im J . 343; nachdem er ohne jeden 
Beweggrund in das den Karthagern angehörende Westsizilien eingebrochen 
war, plünderte er ohne Erbarmen dieses Land und gliederte es seinen Besitzun-
gen an.62 
Für unseren Zweck ist auch das Folgende von Bedeutung: als Timoleon 
im J . 338 einen Vertrag mit den Karthagern schloss,63 wurden darin die genauen 
Grenzen der Sphäre des karthagischen Einflusses festgestellt; gemäss diesem 
Vertrag konnten diejenigen der unter der Herrschaft der Kar thager wohnenden 
Griechen, die nach Ostsizilien übersiedeln wollten, dies unverhindert t u n , 
indem sie auch ihre Familien und Geld mitnehmen durf ten (Plut. Timol. 34); 
auch umgekehrt gingen, wie wir schon gesehen haben, die Griechen aus Ost-
sizilien zur Zeit des Dionysios unverhindert zu den Kar thagern über, indem 
sie ihr Vermögen mitnahmen. Es war dies also in Sizilien altes Gewohnheitsrecht. 
Seit 338 stellten die Griechen ihre agressive Politik gegen Karthago ein; 
dementsprechend hielt auch Kar thago seine Friedensverträge mit den Grie-
chen streng ein. Freilich wurde 323 das friedliche Gedeihen von Sizilien und 
Kar thago durch eine Agression vom Westen beinahe zerstört: der makedonische 
König Alexander bereitete sich zu einem grossen Marsch gegen Karthago vor 
und baute dazu eine Kriegsmarine aus 1000 riesigen Schiffen. Doch wurde 
Alexander in demselben Jahre krank und starb; deshalb fand dieser Marsch 
nicht s ta t t . 
Geht der Forscher zu Agathokles' Regierung in Syrakus über, so h a t 
er eine leichtere Mühe als mit Timoleon, da doch alle antiken Geschichtsschrei-
ber, dem Timaios folgend, von diesem syrakusanischen Tyrannen mit Empö-
rung, als von dem grössten Übeltäter der antiken Geschichte sprechen: deshalb 
60
 P lu t . Timoleon, 34. P l u t a r c h s E r k l ä r u n g dieser T a t du rch «Neid» und «Furcht» 
v o r Timoleon h a t gewiss kein In teresse f ü r einen Forscher . 
61
 Diod. XVI , 8 1 , 4 . P l u t . T imol . 2 0 u n d 3 0 . Siehe G S E L L : O. C . I I , S . 3 8 8 . 
62
 Diod. XVI , 73, 1; P l u t . T imol . 24. 
62
 Diod. XVI , 82, 3 - 4 ; P l u t , Timol . 34. 
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sind sie keinesfalls geneigt die Geschichte zu seinem Vorteil zu falsifizieren. 
Der neueste Forscher Diesner (o. c. S. 937, Anm. 18) glaubt auch, dass von 
«patriotischen» Rücksichten bei Agathokles keine Rede sein kann: er wäre 
doch ein Piratenführer, unter der karthagischen Herrschaft geboren, der mehr-
mals sein Vaterland wechselte. 
Die uns angehenden Ereignisse entwickelten sich folgendermassen. 
Im J . 317 schloss eine Partei in Sizilien, geleitet von einer aus Syrakus ver-
bannten Gruppe, an deren Spitze Sostratos stand, ein Kriegsbündnis (av/лца-
yovvrcüv) mit den Karthagern (Diod. X I X , 4, 3).64 In demselben Jah r gelang 
es auch dem Agathokles mit seiner Bande von Söldnern (richtiger Piraten) 
einen Friedensvertrag (elgr'jvrjv) mit dem karthagischen Feldherren Hamilkar 
zu schliessen, indem er bei den heiligen Gegenständen der Demeter65 dem 
Hamilkar und den Karthagern Gehorsam geschworen hat, und sich dank einer 
ihm zu Hilfe gesandten karthagischen Heeresabteilung Syrakus zu bemäch-
tigte.66 Sostratos' Partei wurde wieder verbannt, doch schloss Agathokles 
mit diesen seinen Gegnern einen Friedensvertrag, indem er schwur, dass er 
alle demokratischen Einrichtungen bewahren wird (XIX, 5, 4: йцоае firjôèv 
evavruoOrjoeoQai rrj drj/ioxgarig), sodass alle Verbannten nach Syrakus zurück-
kehrten (ebenda). Doch bald darauf verletzte Agathokles diesen Vertrag mit 
seinen griechischen Gegnern und tö te te mit Hilfe der Abteilung von 5000 
Afrikanern, die ihm Hamilkar gesandt hat te , die einflussreichstcn und begü-
ter ts ten Bürger von Syrakus (Justin. X X I I , 2, 9); er verletzte auch den feier-
lichen Vertrag mit den Karthagern, indem er sieh eine Messene gehörenden 
Festung bemächtigte, und dann ein grosses Lösegeld für das Fortgehen aus 
dem messenischen Landraum forderte; doch, obwohl das Lösegeld ihm gegeben 
wurde, hat er eidbrecherisch diese Fes tung nicht zurückgegeben und überfiel 
Messene (Diod. X I X , 65, 4).67 
Die empörten Karthager machten ihm einen Vorwurf wegen dieses Ver-
brechens (Diod. XIX , 65, 5: il col rojv ngnyOévjoiv тех í/xrjaav wç nagaßaivovTi 
ràç avvOyxa;); sie nötigten ihn einen Frieden mit Messene zu schliessen 
und die eingenommene Festung zurückzugeben (Diod. XIX, 65). Doch kaum 
fuhr das karthagische Heer nach Afr ika ab, erneute Agathokles seine Agres-
sion. «Er schaffte auch einen Vorrat von Waffen und Geschossen aller Art an».68 
Die beleidigten Städte — Akragas, Gela und Messene — beklagten sich an 
Karthago;6 9 ;Agathokles wurde zu einem Schiedsgericht genötigt, wobei als 
6 4
 V g l . Ы . B E R V E : o . e . 2 6 . 
** Diod. X I X , 5,4. Berve (S. 28) i s t gene ig t diese Einzelhei t f ü r «vermut l ich eine 
böswillige E r f indung des Timaios» zu ha l t en , a l s ob bei einem Agathokles die religiösen 
E r w ä g u n g e n eine grosse Itolle spielen k ö n n t e n ! 
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 J u s t i n . X X I I , 2,3. 
" V g l . B E R V E : О. C. 4 2 . 
69
 Diod. X I X , 72,2, vgl. B E R V E : О. C. 47. 
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Schiedsrichter der durch seine Gerechtigkeit berühmte (Diod. XIX, 106, 5) 
Kar thage r Hamilkar auf t ra t ; 7 0 gleichzeitig wurden wieder die früheren Gren-
zen der karthagischen Besitzungen in Sizilien bestätigt (xaOà xai noovnfjgxov), 
die übrigen griechischen Städte sollten autonom unter Syrakus' Führung blei-
ben. Trotz dieser fü r Agathokles so vorteilhaften Bedingungen, störte er auch 
diese gleich danach, doch ehe er die Kar thager überfiel, «räumte er aus seinem 
Wege (êx noôœv enoielxo) alle feindlich gestimmten Elemente», d. h. diejeni-
gen, die prokarthagisch gestimmt waren;7 1 dann griff er im J . 312, gegen den 
Ver t rag verstossend, in den karthagischen Landraum ein (Diod. XIX, 102, 6 — 8). 
Allem Anschein nach wären die Kar thager durchaus berechtigt gewesen, gegen 
Agathokles aufzutreten und brauchten keine Rechtfertigungen.72 Trotzdem 
kamen sie in Sizilien auch diesmals nur auf Grund einer Einladung der Grie-
chen, denn die syrakusanischen Emigranten, an deren Spitze jetzt, nach Sostra-
tos ' Ermordung, Deinokrates stand, «sandten ihre Boten zu den Karthagern 
mi t der Bitte, ehe sich Agathokles des ganzen Siziliens bemächtigt, ihnen zu 
Hilfe zu kommen.73 I n dieser prokarthagischen Bewegung standen die syraku-
sanischen Verbannten nicht allein, denn auch die Emigranten aus Messene 
und Kentoripos t r a t en ihnen unter der Bedingung bei, dass diese Städte ihre 
Autonomie bewahren (Diod. XIX, 103, 1—3).74 Hamilkar, der aus Karthago 
im J . 311 abfuhr, geriet in einen Sturm und verlor den grösseren Teil seines 
Heeres, doch gelang es ihm diesen Verlust rasch wiederherzustellen, weil ihm 
eine grosse Anzahl der Verbündeten aus den griechischen Städten Siziliens beitrat , 
nachdem «er einen sehr guten Ruf ha t te und deshalb bald die Seelen der grie-
chischen Verbündeten an sich fesselte, die durch Agathokles terrorisiert worden 
waren».75 Dem Agathokles wurde es klar, dass sehr viele Festungen und Städte, 
die mi t ihm nicht sympathisiert hat ten, auf die Seite der Phönikier übergehen 
werden.76 Und zwar verdächtigte er deswegen «vielleicht mit Recht» (хав' 
âb'jOeiav) Gela, wo er ein Blutbad veranstaltete.7 7 
70
 Diod. X I X , 71,6: pieaixevaavxoç xàç ovvOrjxaç 'ApíXxov rov Kaoyrjôovtov. 
71
 Das neu ve rö f fen t l i ch te F r a g m e n t einor Agathoklesgeschich te (Ox. Pap . X X I V 
n . 2399, 1957) b r i n g t wenig in teressantes f ü r unseren Zweck, d a er von einem ei f r igen 
F e i n d der K a r t h a g e r ve r fass t ist . Hier wi rd eine Vo lksve r sammlung in Syrakus wegen 
d e s Krieges gegen d ie K a r t h a g e r beschr ieben. Da raus geh t es al lerdings klar he rvo r , 
d a s s d a s gemeine Vo lk (Еидаховко >i <xo> nXfjdoç ovx àÇiôpayov) e inem p r o k a r t h a g i -
schen Redner , de r d i e Saehe der V e r b a n n t e n ver t ra t (ôiapOan/tévoq vil ' ApiXxov xai TWV 
ipvydô ov xai naoaaxevaa/iévoç, äv ôovqxai, /IET aar quai xgv niXiv), d a s Gehör schenkte (TWV 
ôè XEXEVÓVTWV XÉVEiv)-
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 Siehe BERVE: S. 47 — 48: «(Es) v e r w u n d e r t . . . dass die dem Agathokles fe ind-
l i chen S tädto fü r die T i m a i o s l ebhaf te S y m p a t h i e n zeigt , a ls Bundesgenossen der von i hm 
g e h a s s t e n K a r t h a g e r erscheinen u n d diese sogar z u m Eingre i f en drängen . . . (Es ist ) 
w o h l eine kaum zu l eugnende Tatsache.» 
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 Diod. X I X , 102, 8. 106, 5: ('ApilXxaç) xwv xaxà ZixeXíav avppdywv ёотдатоХоуы 
xovç EvOèxouç . . . ôifaç àyaOoq elvai xwv pèv ar/i/idywv xàç ipvyàç пдохахалепХду pévaç àvExx-
r\aaxo. 
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 D i o d . X I X , 107, 1 - 4 , BERVE: 5 0 . 
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 Diod. X I X , 107, 1, BERVE: e b e n d a . 
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So verfuhr der Grieche Agathokles, während die Handlungsweise der 
Karthager ein krasser Gegenteil dazu war: «Hamilkar . . . gewann Festungen 
und Städte für einen freiwilligen Beitr i t t ; er verhielt sich zu allen sehr mensch-
lich, indem er alle Silcelioten überredete, untereinander einträchtig zu sein.78 
Bald darauf schickten zu ihm die Einwohner von Kamarina , Leontinoi, K a t a n e 
und Tauromenion ihre Gesandten und schlössen mit ihm einen Bund . . .» 
In gleicher Weise trennten sicli auch die Einwohner von Messene, Abakenos 
und viele andere Stät te von Agathokles zu Hamilkar. Ein solcher Eifer bemäch-
tige den Pöbel (oî öyXoi) «wegen des Hasses gegen den Tyrannen» (Diod. X I X , 
110, 3). «Agathokles sah, dass fast alle seine Verbündeten auf die Seite des 
Feindes übertraten7 9 und dass die Barbaren fast das ganze Sizilien ausser 
Syrakus (Diod. XX, 3, 2) beherrschten. 
In dem Kampf bei Himera, der bald darauf, im J . 309, s ta t t fand und 
den Karthagern eine Niederlage brachte, kämpften nebeneinander die K a r t h a -
ger und die sizilischen Griechen, indem die letzteren eine Hälfte, seines Heeres 
bildeten: «Hamilkar war Feldherr der ganzen Armee . . . sein Gehilfe war 
Deinokrates, dem der Oberbefehl über die Reiterei anver t raut wurde. Das 
Fussvolk wurde in zwei Phalangen verteilt : die eine bestand aus Barbaren, 
die andere aus verbündeten Griechen» (Diod. XX, 29, 5 — 6).80 
Allerdings riefen die Einwohner von Akragas die Griechen nach der 
schweren Niederlage auf, beide Joche — dasjenige der Barbaren und dasjenige 
der Syrakusaner — von sich abzuschütteln und frei zu werden; sie sollten 
in den Städten die Demokratie wiederherstellen und sich von der karthagischen 
Herrschaft befreien (XX, 31, 3; 32, 2). Doch diese wenigen Sätze Diodors, 
die übrigens dem patriotischen Stil seines ganzen Werkes entsprechen, sind 
ausserstande den Eindruck, den das ganze Bild macht, umzuändern. 
Danach landete Agathokles im J . 309 in Afrika. Ein Teil seines Heeres, 
geärgert durch seine Verletzungen und Ungerechtigkeiten, ging in den kar tha-
gischen Dienst über (Diod. XX, 34, 1 u. 7), sodass eine Abteilung der griechi-
schen Reiterei auch in den Reihen der Karthager im J . 308 in Afrika mi t 
Klionon an der Spitze kämpf te (Diod. X X , 38, 6). In demselben Jahr k ä m p f t e 
heldenmütig auch eine andere Abteilung der Griechen zusammen mit den 
Karthagern (avargaTevaàyevoç) gegen Agathokles; zum Ende des Kampfes 
blieben in dieser Abteilung 1000 Männer übrig, davon mehr als 500 Syrakusaner 
(Diod. XX, 39, 4 — 6). Im J . 307 fand in dem Heer des Agathokles ein allgemei-
ner Aufstand s ta t t ; die Kinder des Agathokles wurden ermordet; die Krieger 
wählten neue Strategen, die darauf mit den Karthagern in Verhandlungen 
78
 Diod. X I X , 110, 3: 'ApiXxag . . . та . . . cpgoiigia xai xàç nôXeiç . . . лдоадуехо 
xai лаам èygijxo (piXavdgwmoç, èxxaXovpevoç xovç ZhxeXicôxaç ngàç eűvoiav. 
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 Vgl. B E R V E : О. С. 53: «Der Abfa l l d e r griechischen Bundesgenossen, die sich n u n 
zum K a m p f gegen die syrakusischon Her r scha f t sasp i ra t ionon m i t K a r t h a g o e ingelassen 
ha t t en» . 
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t r a t en . Man hät te die grausamsten Züchtigungen gegen diese Männer erwarten 
dürfen, da doch sie die ganze Staatswirtschaft Karthagos unterwühlt und das 
ganze Land an den Rand des Verderbens gebracht hatten. In der Wirklichkeit 
aber gaben die Kar thager diesem griechischen Heer 300 Talanten Lösegeld, 
d a m i t sie die von ihnen besetzten Städte verlassen (Diod. X X , 69,.3); jeder, 
dem es gefiel, t ra t in den karthagischen Dienst als Söldner ein. Einige von diesen 
in Kar thago gebliebenen Männern erhielten das karthagische Bürgerrecht; 
so wurde einer von den Mördern des Archagatas, des Sohnens des Agathokles, 
zum karthagischen Bürger; er heiratete eine Karthagerin, und seine Enkeln, 
die die griechischen Namen Hippokrates und Epikydes trugen, t raten später 
als hervorragende Staatsmänner Karthagos hervor.81 
Was aber diejenigen Krieger angeht, die auch nach dem Friedenssehluss 
zu kämpfen fortfuhren, so wurden sie ges t raf t : die Heerführer wurden hinge-
r ichtet , die einfachen Krieger aber wurden von den Kar thagern . . . genötigt 
diejenigen Häuser, Felder und Gärten wiederherzustellen, die sie verheert 
h a t t e n (XX, 69). Im folgenden Jahre 306 schickte Agathokles, nachdem er in 
eine schwere Lage geraten war, seine Gesandten nach Kar thago ; die Karthager 
schlössen mit ihm ein Bündnis unter Bedingungen quo ante, wobei sie ihm noch 
300 (oder 150) Goldtalenten und 200 000 Medimnen Korn zahlten (Diod. 
X X , 79, 5). Selbstverständlich brachte auch dieses grosse Opfer keinen Erfolg: 
der treubrüchige Agathokles bereitete schon einen neuen Marsch nach Kar thago 
vor wurde aber unerwartet währendeines Gastmahls ermordet (Diod. XXI , 16). 
Es beginnt aufs neue ein Parteikampf in Syrakus und eine der Parteien wendet 
sich aufs neue an Kar thago. 
Wenn man die Hal tung der Kar thager in diesem Kampf erforscht, so 
denk t man unwillkürlich an das einzige uns erhaltene karthagische Sprich-
wort , das Augustinus in einer seiner Reden anführt:8 2 «Wenn ein Schuft von 
dir um eine Münze bettel t , gebe ihm zwei, und lasse ihn zum Teufel weggehn». 
Trotzdem kommt Bengtson (383) auch diesmal zum Schluss: «Agathokles 
ist unbestrit ten die letzte wahrhaft grosse Gestalt des Westgriechentums». 
IV 
Es bleibt noch übrig, einige Worte über die «Greueltaten» und über die 
«Treulosigkeit» der Kar thager zu sagen. 
Keiner wird die Vernichtung der eroberten Städte und die Versklavung 
ihrer Einwohner fü r Handlungen halten, die mit der Human i t ä t vereinbar 
wären. Noch schlimmer war das Abhauen der rechten H a n d der Gefangenen 
nach dem Seekampf des J . 312 (Diod. X I X , 103, 4) oder die Opferung der 
81
 Polyh. VH, 2, 4. 
82
 Pat ro logia L a t i n a , 38, 910 (August in . V, 1G7, I I I , 4): Proverbium Punicum cum 
Christi praeeepto consentiens . . . Proverbium antiquum : liNummum quaerit pestilential 
Duos illi da, et ducat se». 
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schönsten Gefangenen im J . 310 (Diod. XX, 14, 4 — 6). Doch darf man jede 
Erscheinung nur auf Grund der zeitgenössischen geschichtlichen Vorbedingun-
gen beurteilen: die Griechen haben mit ihren Gefangenen doch nicht anders 
verfahren ! Diodor beschreibt sehr beredt die Greueltaten der Kar thager bei 
der Einnahme von Selinus im J . 409 (XIII, 57, 2 — 3): Erwachsenen und Kinder, 
Frauen und Greise wurden massenhaft vergewaltigt und ermordet, Köpfe 
wurden auf Pfählen aufgespiesst usw. Doch zu beachten ist, dass Diodor, 
indem er die Greueltaten der Griechen in Katane, in Naxos (im J . 403) und 
in der karthagischen Motye (im J . 397) beschreibt, eigentlich ebensolche Übel-
ta ten schildert,83 und zwar hat Dionysios die griechischen Einwohner von 
Naxos und Katane versklavt, ihre Häuser zertrümmert , das Eigentum den 
Kriegern zur Plünderung preisgegeben;84 «sie ermordeten alle hintereinander, 
ohne Kinder, Frauen und Greise zu schonen».85 
Doch äussert Diodor in diesem Falle kein Wort des Tadels, indem er in 
jenen Taten eine «Antwort» (â/ivveoOcu) auf die Greuel der Karthager sieht, — 
auf die Greuel, die vor 12 Jahren stat tgefunden hat ten ! Er stellt fest, dass die 
Sieger in beiden Fällen nicht einmal diejenigen schonten, die in den Heilig-
tümern Zuflucht gefunden hatten, doch, wenn es sich um die Karthager han-
delt, erklärt dies Diodor mit der Hoffnung «später diese Heiligtümer zu plün-
dern» ! 
In der Wirklichkeit war das alte ins belli wahrha f t schrecklich, und es 
ist dabei schwer zu urteilen, wer besser und wer schlechter war. Doch bemer-
kenswert ist das folgende: in der Friedenszeit verhielten sich die Alten zu den 
ausländischen Nachbaren in ihren Städten gewöhnlich menschlich; insbeson-
dere verhielten sich die Karthager sehr menschlich zu den Griechen, die auf 
ihrem Landraum wohnten. Nun veranstalten die sizilischen Griechen im J . 398 
in ihren Städten eine Massenhetze, indem sie die friedlichen Nachbarn der 
karthagischen Nationali tät überfielen und sie Foltern, Ermordung und Plün-
derung preisgaben (XIV, 46). Diodor findet auch in diesem Fall kein Wort 
der Verurteilung dieser Taten; ebenso verhält sich dazu auch Gsell. Mehr als 
das. Beloch (B. II , S. 156) beschreibt diese, wie er sich ausdrückt, «Semiten-
hetze», mit Genugtuung. So auch Bengtson (281): «Die vielen semitischen 
Händler (sie ! woher weiss es Bengtson, dass sie Händler waren?) in den sizi-
lischen Griechenstädten mussten teuer bezahlen, was die karthagischen Heere 
einst (sie !) gesündigt haben.» 
Auch Stroheker (Dionysios, 70) begnügt sich, indem er von diesen «hef-
tigen Ausschreitungen» spricht, mit der Bemerkung: «(Es) war eine populäre 
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 So a u c h STROHEKER: His tó r i a , а . а . О., 169. 
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 Diod . X I V , 15, 2: zyv nóXív (TOJV NaÇiwv) ÈÇyvÔQanodioazo xai zàç /ièv xrßaeig 
È<prjxE zolç azgazidnaig ôiagndaai, та ôè ZEÍ'/JI xai zàç oîxiaç xazéaxarpEV. nananXyaimç ôè xai zoïç 
Kazavaioiç ygyaâpEvoç. 
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 XIV, 51, 1 (in Motye ) : ndvzaç ê$fjç dvygow, cmXwç ov naiôôç, ov ywaixôç, ov ngza-
ßtizov cpEiôâpevoi. 
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Sache und es bedurfte nur (eines) Anstosses, um den Hass gegen die phöniki-
schen Barbaren offen auff lammen zu lassen». Nun sprechen die Quellen nichts 
von einem Hass gegen die karthagischen Nachbarn in den griechischen Städten : 
hier haben wir allein mit einer durch «Analogie» hervorgerufenen «Rekonstruk-
tion» zu tun ! 
Auch die Opferung der schönsten feindlichen Gefangenen ist nicht nur 
fü r die Karthager, sondern auch für die Griechen bezeugt.86 Offensichtlich, 
war es ein verbreiteter Aberglaube. Was aber das Abhauen der rechten Hand 
der Gefangenen betriff t , so ist es nicht nötig sich auf die griechischen Gebräuche 
des Ahhauens der rechten Hand oder des Schamgliedes zu berufen, die z. B. 
fü r die Spartaner bezeugt sind, da doch an derselben Stelle bei Diodor erzählt 
wird, dass die Griechen mit den gefangenen Karthagern auf dieselbe Weise 
ver fahren haben. 
Ausser den obenerwähnten, erzählen die griechischen Quellen, trotz 
ihrer Einseitigkeit, von keinen Greueltaten — vielmehr stellt der Grieche Dio-
dor (XIX, 110, 3) die Grausamkeit der griechischen Herrscher87 der Menschlich-
keit (ipilavOgamla) und der Gerechtigkeit des karthagischen Feldherrn gegen-
über: Hamilkar überzeugte die Griechen die gegenseitige Feindschaft einzu-
stellen und einmütig zu handeln (XIX, 110, 3); er genoss den Ruhm eines 
edlen Mannes (ôôÇaç âyaOoç elvai) und «zog die Seelen der Griechen an sich» 
( X I X , 106, 5); denselben Hamilkar rufen die Griechen als Schiedsrichter in 
ihren Streitigkeiten an (XIX, 71, 6). 
Andrerseits, was fü r eine schreckliche Greuelliste enthal ten die von 
P lu ta rch und Diodor gegebenen Charakteristiken der griechischen Herrscher, 
die in jener Zeit die Griechen Siziliens von den «Grausamkeiten der Barbaren» 
«befreit hätten» ! Die Greueltaten des Dionysios sind allgemein bekannt und 
man braucht nicht darüber zu sprechen; doch sogar Timoleon, der den Ruf 
ha t , gerechtester und edelmütigster Herrscher dieser Zeit zu sein, ermordete, 
nachdem er seinen Nebenbuhler Hiketas gefangenommen hat te , nicht nur ihn, 
sondern auch seinen Sohn, ein kleines Kind, sowie auch den keine Schuld 
t ragenden Euthymos, den Plutarch als âvgg ауавбд kennzeichnet. Danach 
ermordete er alle F rauen und alle Töchter von Hiketas' Anhängern (TWV 
negl Tov 'IyJrrjv, Plut . Timol. 32 — 33). Auch in Enteila schlug Timoleon all 
die angesehensten Mitglieder der karthagischen Partei (XVI, 73, 2) tot. 
Über den Nachfolger des Timoleon, den syrakusanischen Tyrannen 
Agathokles gibt Diodor (XIX, 1, 8) die folgende Schilderung: «Keiner der vor 
ihm gewesenen Tyrannen . . . brachte eine solche Grausamkeit gegen seine 
U n t e r t a n e n an den Tag. Die privaten Bürger s t raf te er dadurch, dass 
86
 P lu t . Themis t . 13; Aris t ides , 9; Pelopidas , 21. 
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 Vgl. z . B . B E N G T S O N (281): «Nicht weniger als 3000 gefangene liess der Make-
d o n e n k ö n i g (Philipp) a l s T e m p e l i ä u b e r ins Meer s türzen». 
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er alle ihre Verwandten niedermetzelte; die Städte s t raf te er dadurch, dass er 
die Einwohner allesamt bestialisch ermordete . . . wegen einiger, die angeklagt 
worden waren». XX, 71 gibt Diodor, z. В., eine Liste seiner «Heldentaten» 
in Egesta: die Armen führte er ausserhalb der Stadt heraus und dort erschlug er 
sie alle, den Reichen nahm er ihren Besitz; diejenigen, die er verdächtigt hat te , 
dass sie ihr Eigentum verbergen, zerriss er auf der Folterbank oder am Rad ; 
er zerschnitt ihnen die Sehnen, durchbohrte sie langsam mit Pfeilen, er 
hess sie auf ein rotglühendes metallenes Bett setzen, die genau die Form 
eines menschlichen Körpers hatte, den Frauen zerschlug er die Beine mit 
Hämmern, er riess ihnen die Brüste heraus usw., indem er forderte, dass sie 
erklärten, wo ihr Geld verborgen sei. Damit die Kar thager nicht wagten, 
in die Belagerungsmaschinen Steine zu werfen, band er an diese Maschinen 
die karthagischen Gefangenen an (Diod. XX, 54, 6). Dem bereits erwähnten 
Hamilkar schnit t er den Kopf ab und schickte ihn nach Karthago (XX, 30, 3). 
Als die Söldner bei Karthago von Agathokles abfielen, metzelte er ihre in 
Syrakus gebliebenen Verwandten nieder — Frauen, Greisen und Kinder 
(XX, 72); einmal metzelte er die Söldner selbst nieder — nur deswegen, weil 
sie den von ihnen verdienten Lohn forderten (XXI, 8, 1—2) usw. usw.88 
Auch was den Treubruch anbetr i f f t , kennzeichnen solche Frevel nicht 
die Karthager , sondern die griechischen Herrscher. Die Karthager waren 
in der Regel sehr friedlich gestimmt; sie waren immer geneigt mit der Bedin-
gung des status quo den Kriegszustand abzubrechen und nach Afrika zurück-
zukehren. So haben sie trotz des glänzenden Sieges vom J . 405 den Syrakusa-
nern einen günstigen Frieden vorgeschlagen, den Dionysios mit Freude annahm 
(Diod. XII I , 114): âo/iévMÇ vnaxovaavroç той Aiovvaíov). Mehr als das: 
nachdem der Vertrag beschlossen war, verhielten sich die Karthager sehr 
geduldig und nachsichtig: «es steht fest, dass die Karthager die Durchführung 
der Friedensbestimmungen nicht streng überwacht haben, und zwar nicht 
einmal in ihrem eigenen Gebiete» (Stroheker, Dionysios 53) . . . Im Gegenteil 
dazu «kümmerten die Bestimmungen des Friedensvertrages den Tyrannen 
offenbar wenig» (Wickert, а. а. O. Sp. 1509). 
Im J . 398 verletzte Dionysios treubrüchig (Diod. XIV, 45) den Vertrag, 
den er mit den Karthagern 405 schloss (Diod. XIII, 114, 1); um dieses Ver-
gehen in eine äussere Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zu bringen, 
schickte der Tyrann einen Gesandten nach Karthago mit der Forderung, sie 
sollten auf alle sizilischen Städte verzichten.89 
Im J . 392/1 schloss Dionysios wieder einen eidlichen Friedensvertrag 
mit den Karthagern (Diod. XIV, 95 — 95), doch «wollte er dadurch nur 
88
 Siehe a u c h B E N G S T O N : 3 8 3 f . 
89
 Diod. X I V , 46; siehe G S E L L : О. C. I I I , S. 7. 
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den Boden für den erneuten Kampf gegen die Karthager vorbereiten»:90  
383 verübte er wieder einen Treubruch (Diod. XV, 15). In demselben J a h r 
schlug Dionysios nach einer unglückliehen Schlacht den Karthagern einen 
Frieden vor, der fü r sie sehr unvortei lhaft war, doch schlössen diese mit ihm 
nur einen Waffenstillstand (âvoyal), damit sie sich mit der Regierung in 
Kar thago verabreden könnten, inwieweit die vorgeschlagenen Bedingungen 
annehmbar seien. Nachdem sie gewissenhaft auf den Ablauf der Waffenstill-
standszeit gewartet ha t ten (mç ôè ô rijg óyoXoyíag ôifjXds yoóvog; XIV, 16,3), 
eröffneten die Kar thager wieder die Kampfhandlungen. Wie man sieht, wurden 
alle Ehrenansprüche beachtet; t rotzdem sieht Diodor, der ohne jeden Tadel 
den Treubruch des Dionysios mitteilt, in diesem Benehmen der Kar thager 
«die gewöhnliche karthagische Niedertracht» ( r f j avvtjOei navovgyia 16, 11). 
Danach brachten die Karthager dem Dionysios eine schwere Niederlage bei, 
doch brüsteten sie sich auch diesmal damit nicht, sondern verfuhren menschlich 
(XV, 17, 5: avOgamívcog rijv evrjyegiav êveyxovzegJ und schlugen dem Diony-
sios einen Frieden unter den Bedingungen des status quo ante vor. Selbstver-
ständlich nahm Dionysios diese Bedingungen mit Vergnügen an; doch i. J . 
368 verletzte er t reubrüchig auch diesen Frieden, «indem er die Sache so vor-
stellte, also ob die Phönizier aus dem karthagischen Raum sein Land über-
fielen» (XV, 73, 1: TiQoaEiionßrj). Nur der nachfolgende Tod des Dionysios zer-
riss diese Kette von Treubrüchen. 
Der wegen seiner Gerechtigkeit verherrlichte Timoleon war keineswegs 
weniger eidbrüchtig in seinen Beziehungen zu den Kar thagern: 345 verletzte 
er einen Vertrag mi t Karthago (Diod. XVI, 66, 6; Plut . Timol. 10); 341 — einen 
Ver t rag mit dem Et rusker (richtiger — einem Römer) Postumus: nachdem er 
ihn an sich, als Verbündeten (œç qÁlov) gerufen hatte, nahm ihn Timoleon 
fest und ermordete ihn (Diod. XVI, 82, 3). 
Noch abscheulicher ist die Treulosigkeit des Agathokles: 312 ermordete 
er alle nach Syrakus eingeladenen Verbündeten (XIX, 102, 6); nachdem er 
308 und 305 mit den verbündeten Griechen Verträge geschlossen hatte, tö te te 
er sie brutal (XX, 39, 6; 89, 3); in It ike metzelte er die Betenden nieder, 
die bei den Götteral taren Zuflucht suchten. 
Gewiss waren nicht alle griechischen Herrscher dieser Zeit so brutal , 
wie ein Dionysios oder ein Agathokles: in ihnen sammelten sich, wie in einem 
Brennpunkt , alle vom Despotismus erzeugten Laster. Doch ist es nicht lächer-
lich , wenn man beim Vorhandensein einer solchen Umgebung von der «Grau-
samkeit» oder von der «Treulosigkeit» der Karthager überhaupt spricht, t rotz 
des Fehlens überzeugender Beweisgründe? 
Wir haben hier keine Absicht agressive Tendenzen auch bei Kar thago 
zu verneinen; auch wollen wir nicht die Anwesenheit von Widersprüchen zwi-
" W I C K E R T : R E , A r t , S y r t v k u s a i , S p . 1 5 0 9 . 
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schon Griechen und «Barbaren» verleugnen, die von der Überlieferung geerbt 
und durch das Vorhandensein der Sklaven meist barbarischen Herkunft auf-
rechterhalten wurden. Wir erheben nur gegen die primitive Vereinfachung 
Einspruch, die sich auf den Zeugnissen und Schätzungen voreingenommener 
Geschichtsschreiber gründet und ein einseitiges und irrtümliches Bild der 
griechisch-karthagischen Beziehungen gibt. 
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« h u n d i n d e r k r i p p e » 
Z U R G E S C H I C H T E E I N E S G R I E C H I S C H E N S P R I C H W O R T E S 
In jenen koptischen Papyruskodizes, die im Jahre 1945 in Oberägypten 
unweit von Nag' Hammâdi (antikes Chenoboskion) in einem Tongefäss ent-
deckt wurden, fand man unter anderem auch ein neues apokryphes Evange-
lium, das die geheimen Worte Jesus enthäl t und den Titel «Evangelium nach 
Thomas» t rägt . Diese Schrift hat in Fachkreisen grosses Interesse erregt und 
es wurden bis jetzt fast hundert Bücher und Studien darüber geschrieben. 
Nicht bloss die Theologen und Forscher der altchristlichen Geschichte, sondern 
auch die Philologen befassen sich nach wie vor damit. So wies z. B. I.Trencsényi-
Waldapfel darauf hin, dass dieses gnostisch gefärbte apokryphe» Evangelium, 
das zweifelsohne eine Übersetzung oder Bearbeitung des griechischen Urtextes 
ist, auf einen Urheber schliessen lässt, der in der griechischen Philosophie wohl 
bewandert gewesen sein musste. Gründe dafür liefert die Spiegelung der 
griechischen Terminologie im koptischen Text und Anklang gewisser Teile 
an das heraklitische Gedankensystem.1 
Einer Stelle im Thomas-Evangelium wurde besonders viel Aufmerk-
samkeit gewidmet. Ihre deutsche Übersetzung heisst: «Jesus sprach: Wehe 
ihnen, den Phar isäern! Denn sie gleichen einem Hunde, der auf der Kr ippe 
der Rinder schläft ; denn weder (ute) isst er, noch (ute) lässt er die Rinder 
essen.»2 Der Vergleich in diesem Spruch Jesus begegnet nämlich auch bei 
Lukian, der am Ende (c. 30.) seiner Schrift «Пдос, TÙV ânaiôevxov xai лоХХа 
1 1 . T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L : A Z apokr i f Tamás -evangé l ium görög elemei, A n t . 
T a n . (Studia An t iqua ) 8 ( 1 9 0 1 ) 1 0 4 — 1 0 5 = [mi t einigen Abweichungen] Das T h o m a s -
Evange l ium a u s N a g ' I l a m m ä d i u n d L u k i a n von Samosa t a , Ac ta Orient . H u n g . 13 
( 1 9 6 1 5 1 3 1 - 1 3 3 . 
2
 J . LEIPOLDT: E i n neues Evange l i um? D a s kopt ische Thomasevange l ium ü b e r -
se tz t u n d besprochen, Theologische L i t e r a t u r z e i t u n g 8 3 ( 1 9 5 8 ) 4 8 1 — 4 9 G , s. S . 4 9 2 . — 
E i n e ande re deu t sche Über se t zung von J . B . B A U E R hei W. C. V A N U N N I K : E v a n g e l i e n 
a u s dem Ni lsand ( F r a n k f u r t a m Main 1 9 5 9 ) S. 1 3 4 — 1 3 5 = Theologisches J a h r b u c h 1 9 G 1 . 
Herausgegeben von H . D Ä N H A R D T (Leipzig 1 9 6 1 ) S . 2 1 4 u n d von I L Q U E C K E bei U N N I K 
op. ci t . S . 1 7 1 u n d bei R. M. G R A N T — D. N. F R E E D M A N : Gehe ime Wor te J e su . Das T h o m a s -
Evange l ium ( F r a n k f u r t a m Main 1960) S. 175. — Französ ische Über se t zung von 
.J. DORESSE: L ' É v a n g i l e selon Thomas ou les paroles secrè tes de J é sus [Les l ivres sec re t s 
des gnas t iques d ' Ë g y p t e 2 . ] (Par is 1 9 5 9 ) S . 1 0 9 u n d von R. K A S S E R : L ' évang i l e selon 
T h o m a s . Présen ta t ion et commenta i r e t héologiqvr» (Neuchâ te l 1961) S. 112, wo a u c h eine 
Rückübe r se t zung ins Griechische vorl iegt . 
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ßißXia divov/iEvov » ( = Adversus indoctum) den ungebildeten Büchernarren, 
der selbst nicht versteht seine Bücher zu gebrauchen und sie dennoch keinem 
anderen leihen mag, der sie besser zu nützen wüsste, mit folgenden Worten 
bezeichnet: «Kai av xoivvv äXXw fiiv ôerjdévxi ygrjaeiaç äv xà ßißXt'a, ygrjcraaOai ôè 
avxôç ovx äv ôvvaio. Kairói ovô' ëygpadç xivi ßißXiov лылохе, àXXà то xfjç xvvoç 
лоьесд xfjç êv x f j (pdxvf] xaxaxeipÉvrjç, f ) oil те avxf] xwv xgiOwv êcrOiei, oilxe xq> 
1ллк> Ôvva/iÉvo) <f ayt.lv ёлпоёлел. » Dasselbe Gleichnis steht bei Lukian am Ende 
einer späteren Schrift «Ti/umv rj /iiadvOgomoç » (e. 14.), wo Zeus den Geizhals 
ebenfalls mit dem Hund, der sich in der Fut terkr ippe breitmacht, vergleicht: 
«. . . ixavi)v àndXavaiv olo/uévovç ov то avxovç ànoXaveiv ëyeiv, àXXà то [iïjôsvl 
juexaôiôdvai xfjç алоХаоаеюд, хаОалед xrjv êv xr~j tpdxvr] xvva /«/те avxt)v èaOlovaav 
xwv xgidœv, UT]X£ ты тлш ле^йртг ётхдёлооаа^'. >> 
Es erhebt sieh hier die Frage, wie diese fast wörtliche Übereinstimmung 
des Thomas-Evangeliums mit der Stelle bei Lukian zu erklären sei? Die For-
scher meinen im allgemeinen, dass der Verfasser des griechischen Originals 
des Thomas-Evangeliums und Lukian unabhängig voneinander ein weit-
verbreitetes griechisches Sprichwort benütz t hät ten, dass also die Gleichnisse 
an beiden Stellen auf eine gemeinsame Quelle zurückgingen. Bauer wies als 
erster darauf hin, dass das Sprichwort xvcov êv cpdxvr] abgesehen von den ange-
führ ten Stellen bei Lukian auch bei Asop und Straton, ferner in einigen Samm-
lungen der griechischen Paroimiographen begegnet.3 Im Werke von Grant 
und Freedman lesen wir über diese Frage folgendes: «Der Hund in der Krippe 
ist natürlich ein sprichwörtlicher Ausdruck, wofür der griechische Satiriker 
Lukian im 2. Jahrh . Zeuge ist (Timon 14; Adv. indoctum 30). Die Geschichte 
wird als äsopische Fabel erzählt (Fab. Aesop. 228, S. I I I Halm). Dass sie sich 
in diesen literarischen oder halbliterarischen Quellen findet, schliesst nicht 
eine weitere Verbreitung aus. Thomas mag sie irgendwo aufgegriffen haben.»4 
Higgins stellte ebenfalls fest: «The proverbial dog in the manger was well known 
in the second century and probably long before that.»5Ich selbst gelangte in 
meinem ungarisch erschienenen Artikel auf Grund eigener Quellenforschungen 
— ich habe damals die Werke von Bauer, Grant—Freedman und Higgins 
noch nicht gekannt — zum gleichen Ergebnis und ich stellte fest, dass die 
Gleichnisse im Thomas-Evangelium und bei Lukian auf eine gemeinsame 
Quelle, ein altes, volkstümliches griechisches Sprichwort zurückgehen.6 Dem-
gegenüber ver t r i t t I. Trencsényi-Waldapfel die alleinstehende Ansicht, der Ver-
fasser des Thomas-Evangeliums hät te den Vergleich Lukian entnommen und 
zieht daraus den Schluss, dass «die Entstehungszeit der griechischen Vorlage 
3
 J . B . B A U E R : а . а . O . 
4
 R . M . G R A N T — D . N . F R E E D M A N : o p . c i t . S . 1 7 5 . 
5
 A . J . В . H I G G I N S : N o v u m T e s t a m e n t u m 4 ( 1 9 6 0 ) 3 0 6 . 
8
 GY. MORAVGSIK: «Kutya A jászolban». E g y görög közmondás tö r t éne téhez 
[ = «Hund in der Kr ippe» . Zur Geschichte e ines griechischen Spr ichwortes] , A n t . T a n . 
(S tud ia An t iqua ) 8 (1961) 2 7 0 - 2 7 2 . 
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des koptischen Textes . . . auf das letzte Drittel des I I . Jahrhunderts» anzuset-
zen sei. Seiner Meinung nach kann auch die paroimiographische Überlieferung 
auf Lukian zurückgeführt werden und nach deren Untersuchung zieht er den 
weiteren Schluss, «dass wir es bei der Redensart xvarv év <páxvrj eher mit einem 
infolge der Popular i tä t Lukians sich verbreitenden geflügelten Wort als mit 
einem von Lukian angewendeten Sprichwort oder gar mit einer „äsopischen 
Fabe l " zu tun haben». Laut ihm sind «die späteren Vorkommen . . . n icht 
unbedingt geeignet, um im Hintergrund von Lukian und dem Thomas-Evan-
gelium eine f rühere Tradition nachzuweisen».7 
In Anbetracht dieser Meinungsverschiedenheit halte ich es für erwünscht 
diese Frage von neuem zu untersuchen und die Erörterungen meines f rüheren 
ungarischen Aufsatzes mit den Ergebnissen meiner weiteren Forschungen zu 
ergänzen. Ich ging der Frage in zwei Richtungen nach: 1. Was können wir 
über die Geschichte des Sprichwortes xvœv sv cpdxvrj auf Grund seines Vor-
kommens in den paroimiographischen Sammlungen, in Wörterbüchern und 
anderen Werken feststellen? 2. In welche Beleuchtung stellen die übrigen, 
im «Adversus indoctum» stehenden Sprichwörter die Herkunf t des lukianischen 
Vergleiches ? 
Das Sprichwort i) xvwv év tpárvp bzw. i) xvwv év x f j (pdxvtj begegnet schon 
in der alphabetischen Sammlung der alten griechischen Sprichwörter.8 Dasselbe 
erscheint in erweiterter Form mit der Zutat einer allgemeinen moralischen 
Lehre im sogenannten Rhetorischen Lexikon: Kvco vêv (pdxvrj- л a g о i /г Í а ел I 
xwv уухе avxwv ygomévmv, [лг)хе dXXoiç émxgenóvxwv ß ferner mit gewissen 
stilarischen Abänderungen im Wörterbuch des Hesychios aus dem V. Jh . , 1 0 
im Lexikon des Patriarchen Photios aus dem IX. Jh . 1 1 sowie im sogenannten 
Suda-(Suidas-)Lexikon aus dem X. Jh.12 Bemerkenswert ist die Tatsache, 
dass in den hier aufgezählten lexikographischen Quellen nach dem Titelwort 
überall die Bezeichnung ладо1ц1а steht, die die Paroimiographen als e twas 
selbstverständliches fortlassen. So liest man es auch bei Makarios aus dem 
XV. Jh. , der übrigens fast wortgetreu den Text des Suda-Wörterbuches wieder-
gibt.1 3 Eine erweiterte Variante, die auch eine auf den Ursprung des Sprich-
7
 I . T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L : Kvaiv év ipáxvfl Auf . T a n . (S tud ia Antiqua) 8 ( 1 9 6 1 ) 
274 — 276, s. S. 274, 275; Der H u n d in der K r i p p e [mi t e inem N a c h t r a g ] , Acta O r i e n t . 
H u n g . 14 (1962) 139—143, s. S. 140, 141; vgl. auch seinen in A n m . 1. verze ichneten 
Ar t ike l . 
' L. COHN: Z u r Über l ieferung des a lphabe t i schen Corpus , Philologus Supp l . 6 
( 1 8 9 1 - 9 3 ) S. 232, N o . 69 und S. 262, No. 437; vgl. K . RUPPRECHT: Paroimia , R E 36/111, 
S . 1724, 1732. 
" I . BEKKER: Anecdota Graeca I . (Berolini 1814) S. 276 s. v. Kvwv év (párvij. 
10
 S. v. 'H xvwv èv x f j fdrvrj. 
11
 S. v. 'H xvwv èjti zrjç <pdxv7]<; u n d Kvwv èni tpdxvgç. 
12
 S. v. Kvwv èni <pdxvr)v. 
1 3 IV . 43 = Corpus pa roomiographorum Graecorum, ed . E . L . DEUTSCH — F. 1. 
SCHNEIDEWIN II . (Got t ingae 1851) S. 171; vgl. noch V, 34 = e b d a S. 181. 
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wertes hinweisende Erklärung enthält , erblicken wir zuerst in der IJagoipiai 
ôrjfiwôeiç èx xfjç Aioyeviavov ovvaywyrjç benannten Sammlung, die dem zu 
Hadr ians Zeit lebenden Diogenianos zugeschrieben wird, doch nicht unmittel-
bar von ihm s tammt: 'H xvmv êv x f j (fáxvrp под g xovç /и/jxe avxovç /gmjuévovç, 
pr'jxe aXXovç êwvxaç- лagóaov r) xvmv ovте avxr) xgidàç êaOiei xai xov 1ЛЛОР xcoXvet.14  
Dasselbe befindet sich mit unwesentlichen stilarischen Abänderungen im Suda-
Lexikon,1 5 im Lexikon des Zonaras aus dem XII . Jh.16, wie auch in den Samm-
lungen des Gregorios Kyprios aus dem XI I I . Jh.1 7 und des Michael Apostolios 
aus dem XV. Jh.18 Leider kam die von O. Crusius geplante kritische Ausgabe 
des Corpus Paroemiographorum nicht zustande und deswegen ist das Ver-
hältnis der antiken und byzantinischen Sammlungen zueinander noch nicht 
ganz klargestellt. Soviel steht aber auf Grund bisheriger Forschungen ohne 
Zweifel fest, dass das Material der byzantinischen Paroimiographen und Lexiko-
graphen, die in vielen Fällen ihre Angaben von einander abschrieben, letzten 
Endes auf die Sammlung des Pseudo-Diogenianos und über diese hindurch 
wahrscheinlich auf noch ältere antike Werke zurückreicht.19 Die vergleichende 
Untersuchung der drei angeführten Varianten zeigt ebenfalls, dass das weit-
verbreitete Sprichwort zumindest schon am Anfang des II . Jh. zur Zeit 
des Hadr ian in einer paroimiographischen Sammlung seinen Platz fand. 
Eine von den drei besprochenen Varianten abweichende Version treffen 
wir in der Sprichwörtersammlung namens Aiao'mov Xóyoi in dem aus dem XIV. 
Jh . s tammenden Codex Mosquensis No. 239, die folgendermassen lautet: 
Kvcov âvanscrmv eiç cpáxvrjv avxóg xe ovx èaOtei xtg xe övig i/m<oö >ígei, und der eine 
in iambischen Trimetern verfasste 'Eopy]vtda beigefügt ist: Ilovrjgíag ëvôeiÇiç 
âvôooç dvaiôovç / xgcxpfjç xioXveiv, âXXà -gç ov-/ cmxexai.20 Beachtenswert ist, 
14
 I I , 83 = Corpus p a r o e m i o g r a p h o r u m Graecorum, ed. c i t . I I . S. 32. 
15
 S. v. 'Ii xvwv èv rij (párvg. 
16
 S. v. 'H xvmv èv ríj (pdrvg, J . A. C R A M E R : Anecdota Graeca e manusc r ip t i s Biblio-
t h e c a o Regiae Par is iens is 1\ . (Öxonii 1841) S. 139, No. 983. 
17
 I i , 61 = Corpus p a r o e m i o g r a p h o r u m Graecorum, ed. c i t . I . S. 363. 
18
 VIII, 44 — Corpus pa roemiographorum Graecorum, ed. c i t . I I . S. 443. — Der-
se lbe X V I I , 20° = ed. c i t . I I . S. 690 wiederho l t fas t wört l ich die oben a n g e f ü h r t e n 
W o r t e a u s dem «Adversus indoctum» des L u k i a n . 
19
 V g l . L . COHN: a . a . O . S . 2 2 9 ; K . KRUMBACHER: G e s c h i c h t e d e r b y z a n t i n i s c h e n 
L i t t e r a t u r (München 1 8 9 7 2 ) S. 5 2 0 , 5 6 3 , 6 0 4 , 6 1 2 ; L. C O H N : Diogenianos. R E I X . ( 1 9 0 3 ) 
7 7 8 — 7 8 3 ; C H R I S T — S C H M I D — S T Ä H L I N : Gesch ich te der griechischen L i t e r a t u r I I . 2 . 
(München 1924) S. 874, 879 — 880, 1083, 1093; K . RUPPRECHT: Michael Aposol is , R E XV. 
( 1 9 3 2 ) S . 1 7 1 9 - 1 7 2 2 ; K . R U P P R E C H T : P a r o i m i o g r a p h i , R E 3 6 / Ш . ( 1 9 4 9 ) S . 1 7 3 5 - 1 7 7 8 , 
s. besonder s S. 1 7 7 0 - 1 7 7 3 ; Р н . K U K U L E S : liugavrivdiv ßiog xai nohriofióg VI. (Athen 
1957) S. 443; J . WERNER: Alt griechische Sp r i chwör t e r nach S a c h g r u p p e n geordnet , Diss. 
Le ipz ig (Maschinenschri f t ) 1957. S. 6 — 7. 
20
 K . KRUMBACHER: Die Moskauer S a m m l u n g mit to lgr iechischer Spr ichwörter , 
S i t zungsber i ch te der phi losophisch —philologischen und der h i s to r i schen Classe der k. h. 
A k a d e m i e der Wissenschaf ten zu München 1900. S. 3 3 9 - 4 6 4 , s. S. 365, 404, 429; vgl. 
B. E . PERRY: Aesopica I . Greek and La t in T e x t s (Urbana 1952) S. 276, No. 74. Derselbe 
g ib t e b d a S. 696 die l a te in i sche Fabel «Canis in praesaepio» des S te inhöwel aus dem XV. 
J h . , d ie die verschollene äsopische Fabe l r ekons t ru i e r t und wo a n s t a t t P fe rd «boves» 
s t e h t . 
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dass hier an die Stelle des Pferdes όνος gesetzt wurde, was der veränderlichen 
Form des lebendigen Sprichwortes entspricht. Auch in der Sammlung von P . 
Katziules aus dem XVIII . Jh . treffen wir eine abweichende Form desselben 
Sprichwortes: Μήτε κύων άχυρα, μήτε övov έα. — Νόει έσθίει. 'Επί των άλλους 
κωλυόντων από τίνων έργων, αυτών δε μηδέν πραττόντων.
21
 Auffallend ist, dass 
auch hier s ta t t vom Pferd von όνος gesprochen wird. 
Doch erhalten blieb das Sprichwort nicht bloss in den Schriften der 
Paroimiographen und Lexikographen, sondern es erscheint, wie bei Lukian, 
auch in die Erzählungen anderer Schriftsteller verflochten. In einem Epigramm 
von Straton, dessen Blütezeit auf die Zeit von Hadrian, zumindest aber auf 
die Mitte des II . J h . gesetzt wird und der hier auf eine Stelle in der Odyssee 
(ξ 29: κύνας νλακομώρους) anspielt, taucht das Sprichwort κνων έν φάτνη mit 
dem Sprichwort κύων έν ρόδοις verbunden auf: 
Ευνούχος τις έχει καλά παιδία· προς τίνα χρήσιν: 
Και τούτοισι βλάβην ουχ όσίην παρέχει. 
"Οντως ώς ό κνων φάτνη ρόδα, μώρα δ' ύλακτών 
οϋθ' αυτω παρέχει τάγαΟόν, οϋθ' έτέρω.
22 
In dem wohlbekannten Ουδέν προς τον Διόνυσον betitelten Artikel des Suda-
Lexikons kommt der Ausdruck τη φάτνη προσάγεις τον κύνα ebenfalls vor. 
Eustathios fügt im XII . Jh . in seinem Il ias-Kommentar dem Vers N 623 
folgende Erläuterung hinzu: Κακαί κύνες οι Τρώες ώς βλάπτοντες τους Αχαιούς, 
έφ' οίς αυτοί ουκ ώφεληθήσονται. Έξ ού λόγου και παροιμία τό ή κνων επί φάτνης, 
επί των μήτε. χρω μένων, μήτε άλλοις διδόντων.
23
 Michael Choniates (XII — XII I . 
Jh.) , dessen Bibliothek in die Hände der Franken fiel, drückt in einem Brief sein 
Staunen darüber aus, dass Georgios Bardanes ihm drei Bücher zurückerlangen 
vermochte: . . .από της κακής και λυττώσης κυνός, ή κατά την π α ρ ο ι μ ί α ν 
ούτε αύτη άπτεται των κριθών και τό κριθοφαγοϋν υποζύγιο ν άπείργει.
24
 Der Ausdruck 
κατά την παροιμίαν weist daraufhin , dass auch dem Michael Choniates das allge-
mein gebrauchte Sprichwort κύων έν φάτνη vor Augen geschwebt haben muss, 
und da er es doch wohl aus dem Gedächtnis zitierte, setzte er an Stelle von 
Ιππος das Wort ύποζύγιον. 
21
 N . G. P O L I T E S : Μελέται περί τον βίον και της γλώσσης τον ελληνικού λαον. Παροιμία 
I . (Athen 1899) S. 97, No . 1548. 
22
 Anthologia P a l a t i n a X I I . 236, ed. D Ü B N E R I I . (Paris i is 1872) S. 427 = A n t h o -
logia Graeca, Griechisch —Deutsch, ed. H . BECKBY. Buch X I I — X V Í . (München 1958) 
S . 134—135; vgl. ü b e r S t r a t o n C H R I S T — S C H M I D — S T Ä H L I N : op. c i t . 674 u n d G E F F C K E N : 
R E I I . 7 (1931) 2 7 6 - 2 7 8 . 
23
 E u s t a t h i i archiopiscopi Thessalonicensis Commen ta r i i ad Homer i Hindern I I I . 
(Lipsiae 1829) S. 176; vgl . ED. KURTZ: Die Spr ichwör te r bei E u s t a t h i o s von Thessalonike, 
Phi lo logus Suppl . 6 ( 1 8 9 1 - 9 3 ) 3 1 2 . 
21
 Μιχαήλ 'Ακομινάτου τά σωζόμενα, cd . S P . L A M P R O S I I . (Athen 1 8 8 0 ) S . 2 4 2 ; 
vgl. D. K . KARATHANASIS: Spr ichwörter u n d spr ichwört l iche R e d e n s a r t e n des A l t e r t u m s 
in den rhetorischen Sch r i f t en dos Michael Psellos, des Eus t a th io s u n d des Michael Choni-
a t e s sowie in anderen rhetor ischen Quollen des X I I . J a h r h u n d e r t s , Diss. München 1936. 
S . 1 0 9 , N o 2 3 0 . 
6 A c t a Ant iqua X I I / 1 - 2 
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Ich hoffe, dass es die angeführten Stellen offensichtlich beweisen, dass 
xvmv év (fiárv)] ein weitverbreitetes antikes Sprichwort war,25 dessen Urheber 
wir keinesfalls in Lukian erblicken können. Lukian schrieb sein Werk «Adversus 
indoctum» nach 1G5, das älteste Vorkommen unseres Sprichwortes reicht aber, 
wie wir sahen, bis zu Hadrians Zeit (117 —138) zurück. Es gibt aber auch 
Forscher, die meinen, es ginge auf eine verschollene Fabel von Asop zurück.26 
Wie bekannt , nahm Halm in seine Ausgabe der äsopischen Bruchstücke den 
angeführ ten Teil des «Adversus indoctum» von Lukian auf,27 doch wurde dies 
aus den neueren Ausgaben von Chambry,2 8 von Perry29 und von Hausrath-
Hunger 3 0 ausgemerzt, wohl deshalb, weil keine untrüglichen Beweise fü r seine 
äsopische Herkunf t vorliegen. Zieht man jedoch die dem Sprichwort beige-
füg ten Erklärungen der Paroimiographen und der Lexikographen, ferner den 
Titel der Moskauer Sammlung und die Rekonstruktion von Steinhöwel in 
Be t rach t , so ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Sjirichwort sein Ents tehen 
einer äsopischen Fabel verdankt. L a n t einer anderen Annahme ist dieses 
Sprichwort schon in einer antiken griechischcn Komödie angewendet worden. 
Kock nahm den oben erwähnten Artikel des Thotios-Lexikcns wehl mit der 
Begrünelung, dass in diesem Lexikon Bruchstücke der griechischen Kcmödie 
zu f inden sind,31 als ein solches in seine Sammlung auf,32 doch liess es Edmonds 
aus seiner neueren Ausgabe — wohl aus ähnlichen Gründen, wie Chambry, 
Pe r ry und Hausrath-Hunger das bei Halm vermerkte äsopische Bruch-
stück — fort.33 
Es ist eine bekannte Tatsache, dass Lukian in seinen Schriften mit Vor-
liebe die verschiedensten Sprichwörter angebracht ha t . Erwägen wir nun, 
25
 Vgl. R. STRÖMBERG: Greek p r o v e r b s . A collection of p rove rbs and p roverb ia l 
p h r a s e s which are no t l i s t ed by the anc ien t a n d byzant ine pa roemiographers , Gö tebo rg 
1954. S. 49: «the common p rove rb about a dog ' s envy : f j xvcov èv r f j (pdrvg (cf. e.g. Luc iun 
A d v e r s u s indoc tum 30. §. 125), which has in l a t e r t imes gained a lmost universa l currency». 
I n d e m folgenden be ru f t er sich auf das W e r k von FR. SEILER: Die E n t w i c k l u n g d e r 
d e u t s c h e n K u l t u r im Spiegel des deu t schen L e h n w o r t s VI. (Halle a . d. S. 1921) S. 78 f . 
Vgl . n o c h mit den in A n m . 5. z i t ier ten W o r t e n von HIGGINS. — Auch die W o r t e 
O. S C H M I D T S seien hier noch ange füh r t (Me taphe r und Gleichnis in den Schrift en Luk ians , 
Diss . Zür ich 1897. S. 81): «Dieses spr ichwör t l ich gewordene Bild f indet sich auch i m 
L a t e i n i s c h e n sowie in den meis ten neueren Sprachen.» E r be ru f t sich aut d a s fo lgende 
W e r k : FR. BRINKMANN: Die Metaphern I . D i e Ticrbi lder der Sp rache (Bonn 1878) S. 267. 
26
 O . SCHMIDT: o p . c i t . S . 81; T H . W . R E I N : S p r i c h w ö r t e r u n d s p r i c h w ö r t l i c h e 
R e d e n s a r t e n bei Lucinn, Diss . T ü f i n g e n 1894. S. 70; K . KRUMBACHER: Die M o s k a u e r 
S a m m l u n g mi t te lgr iechischer Spr ichwör te r a . a . O . 429; J . B. BAUER: a . a . O . ; R . M. 
G R A N T — D . N . F R E E D M A N : o p . c i t . 1 7 5 . 
27
 Fabu lae Aesopicae (Lipsiae 1929) S. I l l , N o 228. 
28
 Ésope, Fables (Pa r i s 1927). 
29
 Aesopica I . ( U r b a n a I960). 
3 0
 Corpus f a b u l a r u m Aesopicarum I . 1 — 2 (Lipsiae 1957—1959). 
31
 So z. B. s. v. övog Xvgag = Comieorum At t icorum f r a g m e n t a , ed. Т н . К о е к 
I I I . (L ips iae 1888) S. 151, No. 527, vgl . P h o t i i pa t r i a rchae Lexicon, rcc. S. A. NABER 
I I . (Le idae 1865) S. 4 0 7 - 4 1 3 . 
32
 Comieorum A t t i c o r u m f r a g m e n t a I I I . S. 535, No. 719. — Vgl. H . BLÜMNER: Ü b e r 
G le i chn i s und Metapher in der a t t i schen K o m ö d i e (Leipzig 1891) S. 207; O. S C H M I D T : 
o p . c i t . S . 81. 
33
 T h e f r a g m e n t s of A t t i c Comedy, by J . M. E D M O N D S I I I . A. (Leiden 1961) S. 466 . 
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wclche Lehre uns ihre Untersuchung hinsichtlich der Herkunf t des Sprich-
wortes XVMV év (F áxvtj bietet. In dieser Hinsicht kann uns die erwähnte Disser-
ta t ion von Th. W. Rein (s. Anm. 26.) von gutem Nutzen sein, in welcher 
nicht bloss die in engerem Sinne genommenen Sprichwörter, sondern auch die 
geflügelten Worte, Sentenzen, Redensarten und mythologischen Ausdrücke 
aus den Werken von Lukian zusammengestellt sind. Von diesem reichen 
Material nehmen wir nur die im «Adversus indoctum» vorkommenden t a t -
sächlichen Sprichwörter in Betracht . 
Lukian weist mehrmals seiher auf die sprichwörtliche Herkunft seiner 
Worte hin, und zwar: 
1. IHQrjxoç yàg ó niOrjxoç, г/ л a g о i y í a <pr)oi, xâv ygvaea ëyjj avyßoXa 
(с. 4. ed. Iacobitz). In einer anderen Schrift (Piscator 36; vgl. Apologia 5.) 
erzählt Lukian die Geschichte, aus welcher das Sprichwort s tammt. Diese 
letztere nahmen Halm (No. 360) und Perry (No. 463) unter die äsopischen 
Fabein auf. Dasselbe Sprichwort t aucht auch bei den byzantinischen Schrift-
stellern und in den Sammlungen der Paroimiographen auf.34 
2. . . . xaxà xr)v л a g о i у í a v, Oäxxov äv nêvxe êXéxpavxaç гот6 yáXrjg 
xgvyiEiaç rj ëva xivatôov (c. 23.). Erscheint auch hei einem Paroimiographen.3 5 
3. . . .xaxà Xfjv ладоiy lav AlOiona ayr/yeiv . . . (c. 28.) Sehr ver-
breitetes Sprichwort, dessen Urbild schon in der Bibel (Jeremias 13, 23) zu 
finden ist und später auch von den byzantinischen Schriftstellern öfters 
gebraucht wird. Erscheint auch bei den Paroimiographen.30 
4. . . .xi xvvl xai ßa?.avELw ; (c. 5.). Obwohl dieser Spruch, den Lukian 
auch im «Parasitus» (c. 51.) wiederholt, aus anderer Quelle nicht bekannt 
und deshalb sein Sinn uns nicht völlig klar ist, verraten die vorangesetzten 
Wörter: . . . ëxaaxoç EVOVÇ xo лgoyElgóxaxov èxeïvo êmrpOéyyExai . . . , 
dass es sich hier um eine Art von Sprichwort handelt.37 Der Umstand, dass 
Lukian das Wort лдоуЕюбхахог gebraucht und dass er an keiner der beiden 
Stellen eine Erklärung hinzufügt, lässt darauf schliessen, dass er es als all-
gemein bekannt betrachtet. 
An diesen vier Stellen weist also Lukian seiher darauf hin, dass er Sprich-
wörter wiedergibt. Es gibt aber Stellen im «Adversus indoctum», wo Lukian 
34
 D iogen ianos M I . 94 = C o r p u s p a r o e m i o g r a p h o r u m G r a o c o r u m , od. c i t . I . 
S . 103; Makar ios VI I . 12 = Corpus I I . S . 202; Apos to l ios X I V , 33 = Corpus 11. S. 014. — 
Vgl. C. S. KÖHLER: D a s Tior leben i m S p r i c h w o r t de r Gr iechen u n d R ö m e r (Leipzig 1881) 
S . 8 , N o . 1 8 a ; R E I N : o p . c i t . S . 7 3 ; S C H M I D T : o p . c i t . S . 1 1 3 ; K A R A T H A N A S I S : o p . c i t . S . 
1 0 8 - 1 0 9 , N o 2 2 9 ; P E R R Y : o p . c i t . S . 5 0 4 , N o 4 6 3 . 
35
 Aposto l ios M i l , 82 = C o r p u s I I . S . 454. — Vgl. KÖHLER: op . c i t . S. 34, N o . 19a; 
R E I N : o p . c i t . S . 7 5 ; K U K U L E S : o p . c i t . V I . S . 3 8 6 . 
36
 P l u t a r e h o s 7 = Corpus 1. S. 344; Zenob ios I . 46 = C o r p u s I . S. 18; D iogen i anos I , 
45 = Corpus I . S. 187, I . 19 = C o r p u s I I . S . 4; Makar ios 1. 62 = C o r p u s I I . S. 140. -
Vgl . A. OTTO: Die S p r i c h w ö r t e r u n d s p r i c h w ö r t l i c h e R e d r n s a r l r n d e r R ö m e r (Le ipz ig 
1 8 9 0 ) S . 7 ; R E I N : o p . c i t . S . 3 2 ; K A R A T H A N A S I S : o p . c i t . S . 6 1 ; V . G R E C U : B y z a n t i n o s l a v i c a 
1 3 ( 1 9 5 2 - 5 3 ) 2 5 8 . 
37
 Vgl. REIN: op . c i t . S. 69. Ü b e r d e n A u s d r u c k ngoyeigózarov s. e b d a S. 2. 
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den sprichwörtlichen Charakter seiner Worte unerwähnt lässt, doch dies aus 
ihrem Vorkommen in f rüheren Quellen klar hervorgeht. Solche sind die fol-
genden: 
5. . . . clvoç kvgaç âxoveiç xivwv та шта (с. 4.). Unmittelbar nach dem 
unter 1. angeführten Sprichwort liest man folgendes: Kai av TOLVVV ßißXlov pièv 
ëyetç êv rrj yeioi xai âvayivwaxeiç âei, TWV ôè àvayivwaxopévwv oïaOa ovôév, aûè 
und dem folgt das zit ierte Sprichwort, das Lukian in seinen Schriften 
in verschiedener Form mehrfach wiederholt (De mercede conductis 25, Dialogi 
meretricii 14, 4; Pseudologista 7). Dieses Sprichwort wird von griechischen 
und lateinischen Schriftstellern an zahlreichen Stellen angewendet. Wir unter-
lassen hier sämtliche Vorkommen aufzuzählen und weisen bloss d a r a u f h i n , 
dass es vor Lukians Zeit hei den Komikern Krat inos und Menandros38 und 
bei Phanias3 9 auf taucht . Auch die byzantinischen Schriftsteller bevorzugen 
es und es findet auch in den Sammlungen der Paroimiographen seinen Platz.40 
6. . . . wra xai ocpOaXfiol лоХЛо1 ßaaiXewg; (c. 23). Lukianos wiederholt es in 
«De mercede conductis» 29. Die sprichwortartige Redensart war schon bei den 
lange vor Lukian lebenden Schriftstellern bekannt, z. B. bei Aischvlos,41 
bei Herodotos,42 bei Aristophanes,43 bei Aristoteles.44 Auch den Byzantinern 
ist es geläufig. In die Sammlungen der Paroimiographen wurde es nicht auf-
genommen, doch f inden wir es in dem Wörterbuch des Hesychios.45 
7. Ovôè yàg xvwv ала$ лагхуал äv axvTOTgayeïv paOovaa (с. 25.). Auch 
dieses Sprichwort rühr t aus vorlukianischer Zeit her. Anders verfasst sehen 
wir es schon bei Theokritos,40 bei Horatius47 und auch bei einem byzantinischen 
Schriftsteller, ferner im Suda-Lexikon und in den Sammlungen der Paroimio-
graphen.4 8 
Es sei noch bemerkt , dass Rein in seiner Sammlung weitere zwölf Stellen 
aus dem «Adversus indoctum» erwähnt, an denen Lukian wenn auch nicht 
38
 KOCK: Comicorum At t i eo rum f r a g m e n t a I . S. 82, No. 229, I I I . S. 151, No. 527 = 
EDMONDS: The f r a g m e n t s of At t ic Comedy I . S. 105, N o 229, I I I . B . S. 762, No 527. 
39
 Anthologia P a l a t i n a VI. 307, 7. 
40
 Zenobios V, 42 = Corpus I . S. 138; Diogenianos VII, 33 = Corpus I . S. 291; 
Aposto l ios XII , 82 = C o r p u s I I . S. 563 etc . — Vgl. KÖHLER: op. ci t . S. 38, No. 35, 36; 
O T T O : o p . c i t . S . 4 0 — 4 1 ; R E I N : o p . c i t . S . 7 1 ; S C H M I D T : o p . c i t . S . 8 1 ; K A R A T H A N A S I S : 
o p . c i t . S . 1 0 5 - 1 0 6 , N o . 2 2 1 . 
44
 Persai 980. 
42
 I . 114. 
43
 Acharnai 9 2 - 9 5 . 
44
 Polit ika I I I . 16, 1287b. 
4 5
 S . v. ßaodews àipOal/iôç- — Vgl. R E I N : op. cit . S. 39 — 40; K A R A T H A N A S I S : 
op. c i t . S . 89, No. 1 7 2 . 
40
 X . 11. vgl. d a z u d a s Scholion u n d H e r o n d a s VII. 61 — 63. 
4
' Sa t . I I . 5, 83. 
48
 Suda s. v. /alenov x°QÍ°Diogenianos I I I . 94 = Corpus I I . S. 51; Apostolios 
X V I I I , 11 = Corpus П . S. 719. - Vgl. KÖHLER: op. ci t . S. 8 2 - 8 3 , No . 5 7 - 6 1 ; OTTO: 
o p . o i t . S . 7 1 ; R E I N : OD. c i t . S . 6 9 — 7 0 ; K A R A T H A N A S I S : o p . c i t . S . 1 0 9 — 1 1 0 , N o . 2 3 1 ; 
K . R U P P R E C H T : R E 3 6 / I I I . S . 1 7 3 2 . 
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gerade Sprichwörter, so doch topische Ausdrücke und Redensarten benützt.49 
Neun von diesen finden wir auch schon bei Schriftstellern vor Lukian auf-
gezeichnet und es gibt bloss drei solche, deren frühere Vorkommen uns nicht 
bekannt sind. Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangen wir, wenn wir die sprich-
wörtlichen Redensarten in anderen Werken des Lukian untersuchen. Unter 
sechsunddreissig gibt es bloss sechs, die bei keinem Schriftsteller vor Lukian 
vorkommen.50 
Die in «Adversus indoctum» eingeflochtenen sieben Sprichwörter zeigen 
-teils weil Lukian sie selbst als solche bezeichnet, teils weil sie schon in anderen 
früheren Werken verwendet wurden —, dass sie zur Zeit Lukians allgemein 
gebräuchlich waren. Warum würde demnach gerade das xvwv év <párvrj eine 
Ausnahme bilden? 
Meiner Meinung nach ist es im Sinne der obigen Erörterungen klar, 
dass das Sprichwort xvwv év (párvp nicht Lukian zugeschrieben werden kann. 
Dass Lukian seiher nicht expressis verbis den sprichwörtlichen Charakter dieser 
Stelle erwähnt, beweist bloss, dass es, gleich den sieben anderen im «Adversus 
indoctum», zu Lukians Zeit allgemein gebräuchlich war. Aber auch die 
Annahme, dass Lukian eine Sprichwörtersammlung gebraucht hätte,51 scheint 
mir unbegründet zu sein. Vielmehr mag er das Sprichwort, dessen Ursprung 
offensichtlich in sehr alte Zeiten, bis zu den Viehzucht treibenden Schichten 
der griechischen Gesellschaft zurückreicht, der lebendigen Volksüberlieferung 
entlehnt haben. Das Bild weist ja darauf hin, dass die Bauernköter vor der 
Winterkälte im warmen Stall Zuflucht nahmen und sich in die Futterkrippen 
verkrochen, wodurch sie das Futtern der Pferde behinderten. Die Volksweis-
heit erblickte darin einen typischen Fall, in dem der Hund, der ja nicht von 
Gerste lebt, dadurch sich selber nichts nutzt und den anderen Tieren bloss 
schadet. 
Was also den Vergleich im koptischen Thomas-Evangelium betrifft , 
muss er und das Bild bei Lukian einer gemeinsamen Quelle entstammen, doch 
sollte diese in keinem geschriebenen Text, sondern in der lebendigen Über-
lieferung gesucht werden, die die nach gemeinsamen Urquellen fahndenden 
Philologen so häufig ausser acht lassen. In der Erinnerung der alten Griechen 
und sogar der Byzantiner lebte eine Anzahl von ererbten Elementen, wie 
Sprichwörter, Sentenzen, Vergleiche, Redensarten usw., die mit der Zeit 
zu Topoi wurden und als solche gelegentlich an geeigneten Stellen zur Anwen-
dung kamen. Wie Lukian öfters Sprichwörter hernahm um seine Schriften 
19
 HEIN: op. c i t . S. 4, 14, 3 4 - 3 5 , 4 4 - 4 5 , 48, 63, 7 9 - 8 1 . 
50
 D a s ist aus den lukianischen Stellen, die in die, a n g e f ü h r t e Sammlung des KARA 
T H A N A S I S a u f g e n o m m e n wurden, ersichtl ich. 
5 1
 S o R E I N : o p . c i t . S . 9 7 . 
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zu bereichern, so mochte es auch der unbekann te Urheber des Thomas-Evan-
geliums getan haben. 
Wird aber die Annahme hinfällig, laut welcher der Vergleich im griechi-
schen Original des koptischen Evangel iums als Ent lehnung der Stelle aus 
Luk ian aufgefasst werden müsste, so kann offensichtlich auch die darauf 
gegründete spätere Dat ie rung nicht bestehen. 
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f a m í l i a p e c u n i a q u e 
E I N B E I T R A G ZUM A L T R Ö M I S C H E N E I G E N T U M 
I 
1. Die Anfänge des römischen Privateigentums liegen im dichten Nebel 
einer Zeit, die noch keine schriftliche Überlieferung hinterliess. Doch stehen 
uns manche Hilfsmittel zur Verfügung, die einigermassen die dunkle Über-
gangsperiode vom Urkommunismus zur Sklavenhaltergesellschaft beleuchten, 
und so vermag das Auge wenigstens die Umrisse des primitiven Eigentums 
zu erkennen. Diese bescheidene Möglichkeit wird in erster Linie von den Aus-
drücken gewährt, die in unserer ältesten Rechtsquelle, im lückenhaft über-
lieferten Zwölftafelgesetz, auf gewisse Gegenstände des Eigentums, auf das 
Vermögen hindeuten. Versucht man diese Wörter sich unter Anwendung der 
marxistischen Methode auszulegen, so wird wohl ein zuverlässiges Ergebnis 
erzielt. 
Zu diesen Ausdrücken gehören auch die vielumstrittenen Wörter: familia 
und pecunia. Beide kommen im Zwölftafelgesetz öfters vor, und sie werden 
vornehmlich zur Bezeichnung des Vermögens angewendet.1 
Aber das Gesetz gebraucht sie in den einzelnen Rechtssätzen abwech-
selnd; es f rag t sich darum ob die beiden Wörter gleichbedeutend waren, 
oder ob sie je für sich einen besonderen Sinn innehatten: etwa verschiedene, 
umgrenzte Teile des Vermögens bezeichneten. 
Es herrscht diesbezüglich eine rege Meinungsverschiedenheit, und obwohl 
das Schrif t tum im Laufe eines Jahrhunder t s verschiedene Lösungen vorschlug, 
konnte bisher keine Auslegung den R a n g der vorherrschenden Ansicht e rkämp-
fen. Da die Literatur äusserst umfangreich ist, müssen wir uns darauf beschrän-
ken, lediglich die bedeutendsten Ansichten in aller Kürze zusammenzufassen. 
2. a) Mommsen war der Meinung, dass familia und pecunia, die ursprüng-
lich Gesinde und Vieh bedeutet hatten, in den Zwölftafeln bereits unterschiedslos 
zur Bezeichnung des Vermögens dienten.2 
1
 Tab . V. 3; V. 4 - 5 ; V. 7a; V. 8; VH. 12; X . 7; f r . incertae sedis 1. (Siehe: F I R A I . 
Florent iae. 1941. 21 ff.) H e r r Professor M. M Ó R A und Herr Dozent I t . B R Ó S Z babon das 
Manuskr ip t des Aufsatzes gelesen, und mi t wertvol len Ratschlägen meino Arbei t geför-
de r t . I ch möch te auch an dieser Stelle I h n e n meinen aufr icht igen D a n k aussprechen . 
2
 Тн . MOMMSEN: Römisches S taa t s r ech t I I I . Leipzig 1887. 22 f. E in Hinweis 
bereits in: Römische Geschichte I . Berlin 1868. 153. Vielo schlössen sich seiner Ans ich t 
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b) Ihering ver t ra t eine andere Auffassung. Er meinte, dass eine derartige 
Tautologie dem wortkargen Stil der altrömischen Rechtssprache widerspräche,3 
und dachte, dass in den Zwölftafeln mit familia die Gesamtheit der res mancipi 
— die wichtigsten Gegenstände des Vermögens —, mit pecunia hingegen die 
wirtschaftlich weniger bedeutsamen Sachen: die res пес mancipi, gemeint 
wären.4 
Bonfante war derselben Ansicht, er verband aber die iheringsche Lehre 
mit dem Gedanken, dass familia-res mancipi das Familienvermögen bezeich-
nete, pecunia-res пес mancipi hingegen jene Sachen umfasst habe, die vom 
Familienvermögen ausgeschlossen blieben.5 
Diese Lehre, die besonders von Bonfante energisch vertreten wurde, 
zählt auch heute noch viele Anhänger.6 
c) Wlassak stellte in den dreissiger Jah ren eine neue Hypothese auf . 7 
Obwohl er auch als ein Fortsetzer der letzterwähnten Lehre gelten da r f , 
war seine Ansicht doch in mehreren Hinsichten neu. 
a n . vgl . e twa : G. BESELER: Glossen zum P r i v a t r e c h t der römischen Repub l ik (SZ 5 4 , 
1 9 3 4 ) 3 2 2 f . ; P. F . G I R A R D —F. S E N N : Manue l é l émen ta i r e du dro i t romain . Par is 1 9 2 9 . 
272 u n d 854. A n m . 1; P . JÖRS —W. KUNKEL: Römisches P r i v a t r e c h t . Berlin 1949. 
6 3 . A n m . 4. u n d 64 . A n m . 7; KUBITSCHEK: P W I . 790 («ager«) ; R . MAYR: R ö m i s c h e 
Rechtsgesch ich te I . 2. Le ipz ig 1912. 35 f.; R . MONIER: Manuel é lémenta i re de droit r o m a i n 
I . P a r i s 1938. 450 f . ; I . PFAFF: Zur Lehre vom Vermögen nach römischem Recht . F e s t -
schr i f t H a n a u s e k . G r a z 1925. 95; S. PEROZZI: I s t i t uz ion i di d i r i t t o r o m a n o I. R o m a 1928. 
621; E . WEISS: Griechisches P r iva t r ech t I . Leipzig 1923. 148. A n m . 30. u n d : P W H a l b b d . 
2 3 , 1 1 2 9 . 
3
 IHERING: En twick lungsgesch ich te des römischen Rechts . Leipzig 1894. 87. 
4
 I H E R I N G : а . а . O . 8 1 f f . 
6
 P . BONFANTE: F o r m e pr imi t ive ed evoluzione délia p rop r i e t à romana . R e s 
m a n c i p i e res nec m a n c i p i (Scritti giuridici I I . To r ino 1926. I f f . Die A b h a n d l u n g erschien 
zuers t in 1888 — 89) 213. (im folgenden: BONFANTE: Scri t t i ) . vgl . a u c h : Corso di d i r i t t o 
r o m a n o vol. I I . sez. I . R o m a 1926. I 70 ff . ( Im fo lgenden : BONFANTE: Corso.) Man begegne t 
d iesem Gedanken be re i t s bei K U N T Z E in der F o r m eines kurzen Hinweises . Vgl. C u r s u s 
des römischen R e c h t s . Leipzig 1879. 48. 
6
 Vgl. B. BIONDI: A p p u n t i in to rno al la d o n a t i o mor t i s causa . Perug ia 1914. 11 f . ; 
G . CORNIL: Ancien d ro i t romain . Bruxe l l e s—Par i s 1930. 31. u n d : D u mane ip ium a u 
d o m i n i u m . Fes tschr i f t K o s c h a k e r I . W e i m a r 1939. 423 usw.; E . COSTA: Cicerone g iu re -
consu l to . Bologna 1927. I . 96; E . CuQ: I n s t i t u t i o n s jur id iques d e s r o m a i n s I . Paris 1904. 
87 (mit Vorbehal t ) ; V. GEORGESCU: É t u d e s de philologie jur id ique e t de droi t romain I . 
B u c a r e s t —Paris 1940. 361 f.; R . HENRION: Des origines d u mot f ami l i a (Ant iqui té Clas-
s ique 1 0 , 1 9 4 0 u n d 1 1 , 1 9 4 2 ) besonders: 1 0 , 6 8 ; A. G U A R I N O , S D H I 1 0 ( 1 9 4 4 ) 4 0 9 ; 
O. KARLOWA: Römische Rechtsgeschicl i le I I . Le ipz ig 1901. 73 ff . ; B. KUBLER: Geschich te 
des römischen R e c h t s . Le ipz ig—Erlangen 1 9 2 5 . 3 7 f. (vorsichtig); L . K U H L E N B E C K : 
D i e En twick lungsgesch ich te des römischon R e c h t s I . München 1910. 42 und I I . M ü n c h e n 
1913. 211; L. MITTEIS: Römisches Pi iva t rech t b is auf die Zeit Diocle t ians I . Leipzig 1908. 
79 f f . (sehr vorsicht ig) ; R . SOHM: Ins t i tu t ionen . Leipzig 1908. 361. 
7
 M. WLASSAK: S t u d i e n zum a l t römischen E r b - u n d Vermäch tn i s rech t I . (Ak. d . 
Wiss . Wien Phi l -h is t . K l . Si tzungsber . Bd . 2 1 5 , Abb . 2 , 1 9 3 3 . ) U n g e f ä h r gleichzeit ig 
u n d vielleicht von W l a s s a k unabhängig , w u r d e — auf rechtsvergle ichender Grundlage — 
eine ähnl iche H y p o t h e s e von C. W. W E S T R U P vorgeschlagen vgl. I n t roduc t ion t o e a r l y 
R o m a n law. C o m p a r a t i v e sociological s tud ies . T h e pa t r i a r cha l jo in t fami ly I I . J o i n t 
f a m i l y a n d f ami ly p r o p e r t y . Copenhagen — L o n d o n 1934. 57 f. d a z u : R . DÜLL: SZ 57 
( 1 9 3 7 ) 4 1 6 f f . 
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Grundsätzlich setzte auch er den farnilia fíegnfí den res mancipi gleich, 
doch mit dem Unterschied, dass seiner Ansicht nach auch die landwirtschaft-
lichen Werkzeuge, sogar die Früchte zur familia gehörten.8 
Noch wichtiger sind seine erbrechtlichen Folgerungen. Familia war, 
seiner Meinung, das Hausgut, das vom Hausvater lediglich verwaltet wurde 
und worüber er fü r den Todesfall nur dann verfügen dur f te , wenn er keine 
sui heredes hatte.9 Pecunia hingegen wäre das Sondergut des paterfamilias 
gewesen, worüber er durch Vermächtnisse auch für den Todesfall frei verfügen 
konnte.10 Wlassak behauptete sogar, dass Gegenstand der Erbfolge a l l e i n 
die familia, während derjenige der Vermächtnisse n u r die pecunia sein hä t te 
können; wenn also der Hausvater über das letztere keine Verfügung t raf , 
ging es nicht an die Erben über, sondern es unterlag, als herrenloses Gut, 
der Okkupation.1 1 
Diese scharfsinnige Erklärung erwarb ebenfalls zahlreiche Anhänger.12 
d) Es sei besonders hervorgehoben, dass neulich Käser sowohl die 
Ansicht von Ihering und Bonfante, wie auch die wlassaksche Lehre einer 
scharfen Kritik unterwarf;1 3 er verwarf die Unterscheidung von familia und 
pecunia, als besondere Vermögensteile, und er vertritt neulich eine skeptische 
Ansicht, die der Lehre von Mommsen sehr nahe steht.14 
e) Auch das Schrift tum der sozialistischen Länder berücksichtigte das 
Problem der familia und pecunia Begriffe, ohne jedoch eine übereinstimmende 
Auffassung zu erzielt haben. Taubenschlag pflichtete der Lehre von Mommsen 
8
 W L A S S A K : а . а . O . 3 7 . 
9
 E b e n d a 15. 
10
 E b e n d a 14 f. 
11
 E b e n d a . 
1 2
 V g l . P . K O S C H A K E R : S Z 5 8 ( 1 9 3 8 ) 2 6 7 A n m . 1. u n d S / . 6 3 ( 1 9 4 3 ) 4 5 2 ; F . L E I F E R : 
Alt römische S tud ien (SZ 56, 1936, 179 u n d SZ 57, 1937, 119. A n m . 2 — 3, auch : Fes t -
schr i f t Koschake r I I , 2 4 1 ) ; M. L E M O S S E , I u r a 3 ( 1 9 5 2 ) 2 2 7 f f . ; U . LÜBTOW: Die e n t -
wieklungsgeschicht l ichen Grund lagen des römischen Erb rech t s (S tud i De Francisei . I . 
Milano 1 9 5 6 . ) 4 4 2 ff . ; E . H A B E L : E r b e n g e m e i n s c h a f t und E r b e i n s e t z u n g . Mnem. P a p p u -
lias. Athen 1 9 3 4 . 2 0 1 ; I I . S I B E R : SZ 5 4 ( 1 9 3 4 ) 4 1 . Früher p f l i c h t e t e er der Lehre von 
B o n f a n t e bei. Vgl. Geschicht l iches u n d rechtsvergleichendes ü b e r d ie H a f t u n g fü r N a c h -
lassschulden (Acta Acc. Un . l u r . Comp. 1 , 1 9 2 8 . ) 9 8 6 ff. (Im F o l g e n d e n : S I B E R : Ac ta ) ; 
F . WIE ACKER: Hausgenossenschaf t u n d E r b e i n s e t z u n g (Leipz. Rech t swis s . S tudien 124, 
1 9 4 1 . ) 9 f f . (Im fo lgenden: W I E A C K E R : Hausgenossenschaf t ) d a z u : G. E I S S E R : SZ 6 1 
( 1 9 4 1 ) 4 2 1 ff . ; W I E A C K E R : E n t w i c k l u n g s s t u f e n des römischen E i g e n t u m s (in: Vom römi-
schen R e c h t . S t u t t g a r t 1 9 5 1 . ) 2 1 7 . 
13
 Vgl. besonders : M. KÄSER: Das a l t römische ius. G ö t t i n g e n 1949. 159 ff . ( Im 
Folgenden: KÄSER: AJ. ) Gewisse kr i t i sche Beobachtungen b e r e i t s i n : E i g e n t u m und 
Besi tz im ä l te ren römischen Rech t . 1 W e i m a r 1 9 4 3 . 1 6 8 . (Im f o l g e n d e n : K Ä S E R : E B ) . 
I n seinen f rüheren Schr i f t en hiel t er noch die wlassaksche Lehre f ü r r icht ig; vgl. e t w a : 
R u h e n d e und ve rdrängende Hausgewal t im ä l t e ren römischen P r i v n t r e c h t (SZ 59, 1939) 
4 6 f . 
14
 Vgl. KÄSER: Das römische P r i v a t r e c h t I . München 1955. besonde r s : 44 f. u n d 87. 
(Im folgenden: K Ä S E R : R P R . ) Auch B E T T I n a h m neulich gegen d ie wlassaksche L e h r e 
Ste l lung e in: Wesen des a l t römischen Fami l i enverbandes (SZ 7 1 , 1 9 5 4 . ) 7 . 
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bei;1 5 Andreev ver t r i t t hingegen eine Ansicht, die der wlassakschen Hypothese 
n ich t fernsteht.16 
In der ungarischen Li teratur f indet man bei Marton die Ansicht von 
Iher ing und Bonfante , aber er näher t sich, wenngleich nicht vorbehaltlos, 
auch der wlassakschen Lehre.17 In einer erbrechtlichen Abhandlung wird die 
F rage auch von Pólay erörtert.1 8 Grundsätzlich folgt er Wlassak, er bietet 
jedoch in manchen Punkten eine abweichende Erklärung. Die Früchte schliesst 
er vom Kreis der familia aus,19 und überraschenderweise schreibt er beiden 
Begriffen ein verhältnismässig spätes Ents tehen zu.20 
3. Wie man es aus dem bisherigen ersieht, bietet die Auslegung der 
Begriffe familia undpecunia das folgende Problem: bedeuteten beide Wörter im 
Zwölftafelgesetz unterschiedslos das Vermögen, oder bedeutete familia den 
Inbegriff der res mancipi bzw. das Hausgut , und pecunia die Gesamtheit 
der res пес mancipi bzw. das Sondergut des Hausvaters ? Es bedarf wohl keiner 
besonderen Betonung, dass aus der Lösung dieser Frage wichtige eigentums-
u n d erbrechtliche Schlüsse folgen. 
In einer Frage, die von den verschiedensten Hypothesen durchdrungen ist, 
in dem Masse, dass die Quellen von den Lehrmeinungen fas t völlig verdeckt 
werden, kann man wohl nur dann zu einem sicheren Ergebnis kommen, wenn 
m a n diese Decke for tschaff t , und ans ta t t auf Hypothesen neue Hypothesen 
zu bauen, versucht, sowohl die Etymologie der beiden Wörter wie auch die 
16
 R . TAUBENSCHLAG: R z y m s k i e p r a w o p r y w a t n e (Römisches P r iva t r ech t ) . 
W a r s z a w a 1955. (Polnisch) 15. 
16
 M. N . ANDREEV: R i m s k o t s c h a s t n o p r awo (Römisches P r i v a t r e c h t ) . Sofia 1958. 
(Bulgar isch) 166 u n d 321. Vgl. a u c h : VDI 1955. N . 1. 144 f. 
1 7
 G . M A R T O N : A R ó m a i m a g á n j o g e lemeinek t a n k ö n y v e . Ins t i túc iók . (Leh rbuch 
(1er E lemente des römischen P r iva t r ech t s . Ins t i tu t ionen . ) B u d a p e s t 1958. (Ungarisch) 131 
u n d 272. Das P r o b l e m f a n d bere i t s in der ä l t e ren ungar i schen L i t e r a t u r eine gewisse 
Berücks ich t igung: V É C S E Y s t a n d der rnommscnschen Lehre n a h e . Vgl. A római jog ins t i -
túc ió i ( Ins t i tu t ionen des römischen Rech t s ) . Budapes t 1902. (Ungar isch) 187. A n m . 4. 
u n d 484. Anm. 1. P L O S K Á L - T E M P I S n a h m gegen die Lehre von B o n f a n t e Stel lung vgl . 
T a n u l m á n y а X I I t á b l á s t ö r v é n y r ő l (Eine S tud ie über d a s X I I Tafelgesetz) . B u d a p e s t 
1913. (Ungarisch) 100. A n m . 1. S Z E M É L Y I e r w ä h n t Sibers Ans i ch t , ohne eine Ste l lung-
n a h m e . Vgl. R ó m a i jog (Römisches Rech t ) . Nyí regyháza 1932. (Ungarisch) I I . 227. 
A n m . 2. 
18
 E . PÓL AY : A r ó m a i végrendelet e rede te (Ursprung des römischen Tes t amen t s ) . 
A c t a . J u r . e t Pol . Szeged, torn . I I . fasc . 3, 1956. (Ungarisch). 
1 9
 P Ó L A Y : а . а . О . 1 9 f f . 
29
 E b e n d a 24. A n m . 91. E s w u r d e n i m T e x t die A n s i c h t e n nicht e rwähnt , d e n e n 
e ine grössere W i r k u n g versag t bl ieb, u n d die grösstentei ls bere i t s übe rho l t sind. So e t w a : 
P U C H T A meinte , dass familia die Gegens t ände des quir i t i schen E i g e n t u m s , pecunia d ie 
Obl iga t ionen bezeichnet h ä t t e (Cursus der In s t i t u t i onen I I . Le ipz ig 1881. 435. A n m . 
a ) . V O I G T dachte , dass die be iden W ö r t e r die Gegenübers te l lung v o n Personen und Sachen 
z u m Ausdruck b r a c h t e n (Die X I I Tafe ln I I . Leipzig 1883. 13 f .) . E i n e ähnliche Ans ich t 
t r i f f t m a n neul ich be i L E P R I (vgl. d ie Besprechung von G U A R I N O i n : SDI I I 1 0 , 1 9 4 4 . 
4 0 6 ff.). L a u t L E O N H A R D waren m i t familia die Liegenschaf ten , m i t pecunia die Fah rn i s se 
g e m e i n t (PW V I . «familia» 1 9 8 1 . ) . J Ö R S me in te , dass familia in e r s t e r Linie das G e s a m t -
vermögen , pecunia a b e r vo rnehml ich die e inzelnen Vermögensgegens tände bezeichnete 
(Geschichte u n d S y s t e m des römischen R e c h t s . Berlin 1927. 43.) . E s wäre langwierig, 
u n d wohl auch über f lüss ig sich m i t diesen Ans ich ten ause inanderzuse tzen , denn d a s 
E r g e b n i s dieses Aufsa tzes is t zugleich ohneh in eine S t e l l u n g n a h m e auch zu denen . 
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Quellen unbefangen und im Lichte der sozialen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse zu betrachten, und wenn man sich von der Versuchung hütet, unoedingt 
eine überraschend neue Erklärung zu bieten wollen. 
I I 
1. Bevor wir zu einer Auslegung unserer wichtigsten Quelle, des Zwölf-
tafelgesetzes schreiten, wird es zweckmässig sein die Herkunf t der Wörter: 
familia und pecunia zu prüfen. 
Die Etymologie alter Rechtsbegriffe kann auch für die marxistische 
Forschung eine erhebliche Bedeutung beanspruchen, da die Sprache — wie 
bekannt - in eigenartiger Weise die Lebensverhältnisse der menschlichen 
Gesellschaft widerspiegelt; folglich vermag die Herkunf t dieser Ausdrücke 
über die Verhältnisse ihrer Entstehungszeit einen gewissen Aufschluss zu bieten. 
2. Festus füh r t familia auf famulus (Sklave) zurück, und das letztere 
setzt er dem oskischen famel (in derselben Bedeutung) gleich: Famuli origo 
ab Oscis dependet, apud quos servus famel nominabatur, unde et familia vocata.21 
An einer anderen Stelle behauptet er jedoch, dass familia ursprünglich 
auf die freien Personen angewendet wurde, auf die Sklaven hätte man das 
Wort erst später übertragen: Familia antea in liberie hominibus dicebatur . . . 
Et familiares ex eadem familia. Postea hoc nomine etiam famuli appellari coepe-
runt, permutata I cum U littera22 Festus gibt uns also keine eindeutige Auskunft , 
doch verknüpft er in beiden Fällen familia mit dem Wort : famulus i23 Die ange-
sehensten etymologischen Wörterbücher ziehen die Etymologie: famel-famulus-
jamilia vor.24 
Über die Herkunf t des Wortes familia 25 s teht soviel doch fest, dass es 
— abgesehen von seiner entfernten Vorgeschichte — u n m i t t e l b a r aus 
famuhis herkommt. Famulus aber bedeutet den Sklaven, freilich nicht im 
klassischen Sinne, sondern mit einem der patriarchalen Sklaverei entsprechen-
den, Inhalt.20 
Folglich bedeutete familia ursprünglich Personen, und nicht das Haus-
wesen. Es ist nicht mehr zu ermitteln, ob man zu einer alten Zeit das Wor t 
21
 Festus , De verborum significatu (ed. A. T. DE PONOR. B u d a p e s t 1889.) p. 62. 
22
 Fes tus p. 61. 
23
 I n den Quellen f inde t m a n familia auf Sklaven und fre ie Personen angewende t 
gleichfal ls zuerst bei P l a u t u s . Vgl. T h e s a u r u s l inguae La t inae VI. 1. (Lipsiae 1912 — 1926) 
238 ff . Das Wor t : famulus kommt zuers t bei Enn ius vor (vgl. Thesau rus VI, 1, 266). 
24
 Vgl. A . E R N O U T — A . M E I L L E T : Dic t ionnai re é tymologique de la langue l a t ine . 
Paris 1939. 329 f.; A. W A L D E —J. В. H O F M A N N : Lateinisches e tymologisches Wör te rbuch I . 
Heidelberg 1938. 452 f. 
25
 Vgl. W A L D E — H O F M A N N : а . а . O . 4 3 3 : G . D E V O T O : A t t i R o m a I . (Pavia 1 9 3 4 . ) 
27 ff . POKORNY: Indogermanisches e tymologisches W ö r t e r b u c h I . Bern —München 
1 9 5 9 . 2 3 8 . 
26
 Zum /amnius-Begr i f f vgl. Is idorus , Dif f . 1, 525: inier ser cum et famulum, servi 
sunt in hello capti, famuli autem ex propriis familiis orti. Sicher is t diese Unte r sche idung 
f ü r das ä l te re R e c h t f re i l ich nicht , doch m a g der Tex t einen w a h r e n Kern e n t h a l t e n . 
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auch auf die freien Familienmitglieder angewendet hatte.27 Jedenfalls wurde 
das W o r t zumindest recht f rüh auch auf die letzteren erstreckt, denn zur Zeit 
der patriarchalen Sklaverei war die Lage der Sklaven von der der freien 
Mitglieder der Familie noch kaum verschieden; auch die Hausgewalt war 
einheitlich, es stand folglich dieser WortanWendung nichts im Wege. Die 
Unsicherheit des Festus ist daher leicht begreiflich, da ihm beide Anwendungen 
des Wor tes bereits ura l t erscheinen mussten. 
Das Wort familia en thäl t also in seiner Grundbedeutung lediglich die 
Sklaven und vielleicht die freien Familienmitglieder. Unserer Ansicht nach 
kann man aus seiner Grundbedeutung weder den Begriff des Hausgutes, 
noch die Gesamtheit der res mancipi entnehmen, die Etymologie belegt deshalb 
weder die wlassaksche Lehre, noch die Auffassung von Ihering und Bonfante. 
3. Die Etymologie von pecunia is klar. Das Wort ist auf pecus bzw. 
pecu zurückzuführen, wie es Festus und Varro behaupten,28 und auch die 
moderne Sprachwissenschaft lehrt.29 
Da mit pecus das Gross- und Kleinvieh gleichfalls bezeichnet wurde, 
also Tiere, die zum Teil der res mancipi, zum Teil der res пес mancipi Gruppe 
angehörten, spricht diese Etymologie keineswegs für die Lehre, welche pecunia, 
den res пес mancipi gleichsetzen will. Gegen die Annahme, dass pecunia 
Sondergut des paterfamilias gewesen wäre, spricht ausserdem noch der 
U m s t a n d , dass die Grundbedeutung diese Gegenstände nicht umfasst, die 
wenn es ein Sondergut überhaupt gab — hätten zu dieser Gruppe gehören 
müssen, wie z. 15. die Waffen, die Kriegsbeute usw. 
Wlassak versucht, da er die Etymologie des Wortes nicht bestreiten 
kann , das ungünstige Ergebnis zu entkräf ten , indem er behaupte t : «Die pecunia 
der Zwölftafeln . . .hat schlechthin nichts zu tun mit menschlichen Urzustän-
den, auch nichts mit dem Hirtenlehen vor der Aufnahme des Ackerbaues.»30 
Dies mag zwar etwa fü r die Zwölftafelzeit zutreffen, doch bleibt die Frage 
unbeantwortet , warum pecunia eben von pecus herkommt; und es bleibt 
auch unerklärt, warum Varro die Etymologie des Wortes ausdrücklich mit 
dem Hirtenleben in Zusammenhang bringt .3 1 Die Wortentwicklung beruht 
27
 Eine Beziehung zwischen den W ö r t e r n «Sklave, Diener» u n d «Familie» besteht 
a u c h in anderen Sprachen . F ü r die russische Sp rache vgl. M. VASMER: Russisches e tymo-
logisches Wörterbuch I I . Heidelberg 1955. 609. F ü r die ungar i sche : Z. G O M B O C Z — 
J . MET.ICH: Magyar e t y m o l ó g i a i szótár I . (Ungar isehes e tymologisches Wör te rbuch . ) 
B u d a p e s t 1 9 1 4 - 1 9 3 0 . 825. 
28
 Festus p. 260: . . .sed induetum est a pecore ut pecunia quoque ipsa, und Varro: 
De lingua Latina (ed. R . G . KENT. London 1958.) V, 17, 92: Pecuniosus a pecunia magna, 
pecunia a pecu : a pastoribus enim horum vocabulorum origo. 
2 9
 V g l . E R N O U T — M E I L L E T : a . a . O . 7 4 6 ; W A L D E — H O F M A N N : a . a . O . I I . 2 7 2 . 
3 0
 W L A S S A K : а . а . O . 2 5 . 
31
 Vgl. Varro: De lingua Latina V, 17, 92 (angeführ t in A n m . 28). Die Ansicht , 
d a s s pecunia lediglich d a s Kle invieh b e d e u t e t h ä t t e , das in H e r d e n gezüchtet wurde 
(WLASSAK: а. а. O. 25 f.), i s t n icht richtig, d e n n das Wort beze ichnete gleichfalls das. 
Gross - und Kleinvieh, d ie Haus t i e re im Gegesa tz zu den Wi ld t ie ren . Vgl. E R N O U T — 
M E I L L E T : а . а . O . 7 4 7 . 
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auch hier letzten Endes auf realen Lebensverhältnissen, es geht deshalb nicht 
an, sie einfach beiseite zu schieben. 
Wieacker gibt offen zu, dass die Etymologie für die Sondergut-Hypothese 
keinen Beleg liefert,32 doch er meint, dass von der Eigenschaft der pecunia 
als Sondergut, und aus der Analogie mit dem griechischen xrijpa, хтгциата 
wie auch mit dem germanischen Totenteil, darauf zu schliessen sei, dass das 
Geld, die Wäffen und die Beute zu dieser Vermögensmasse gehörten.33 
Dieser Gedankengang beruht auf einer aprioristischen Annahme: die 
Etymologie des Wortes — sagt er — beweist zwar nicht, dass pecunia Sonder-
gut war, weil es aber Sondergut sein musste, sollten auch die erwähnten 
Gegenstände zu diesem Vermögensteil gehören, einerlei ob dies von dem Worte 
selbst bezeugt wird oder nicht. 
Auch die griechische Analogie scheint uns ziemlieh bedenklich, denn 
wie es von Bruck erwiesen wurde34 — die alten Griechen pflegten das Vieh 
nicht ins Grab beizulegen, die Herden waren keine Bestandteile des Sonder-
guts. Selbst Wieacker bezweifelt es jedoch nicht, dass das Vieh in den Kreis 
der pecunia fiel. 
Wir kommen also zu dem Schluss, dass pecunia ursprünglich das Vieh, 
und nur das bedeutete, folglich spricht die Grundbedeutung des Wortes weder 
für eine Gleichsetzung mit den res пес mancipi noch für eine mit dem ange! -
liehen Sondergut des Hausvaters. 
I I I 
1. Wenngleich die Herkunft der Wörter keineswegs darauf deutet, dass 
familia und pecunia das Hausgut und das Sondergut, oder die res mancipi 
und res пес mancipi bedeutet hätten, so muss man doch mit der Möglichkeit 
rechnen, dass während der Zeitspanne, die zwischen der Entstehungszeit 
dieser Ausdrücke und der Zwölftafclgesetzgebung liegt, die Bedeutung sich 
in diesem Sinne verändert hat. Es müssen daher die entsprechenden Zwölf-
tafelsätze geprüft werden. 
2. Tab. V. 3. gestattet dem Hausvater Vermächtnisse zu bestellen. Aber 
dieser Rechtssatz ist in drei verschiedenen Fassungen überliefert, und jede 
der Varianten bezeichnet den Gegenstand der Vermächtnisse mit einem anderen 
Ausdruck; 
a) Bei Ulpianus findet man pecunia und tutela : Uti legassit super 
pecunia tutelage suae rei, ita ius esto,35 
3 2
 W I E A C K E R : I l a u s g e n o s s e n s c h a f t 10 . 
33
 E b e n d a 10 f . 
34
 «Das Violi fä l l t dem E r b e n zu, ohne Unte r sch ied ob es sich u m ererbtes ode r 
e rworbenes Vieh hande l t . Das Ind iv idua le igen tum des Erblassers is t nu r an den xzigea 
anerkann t .» (E. F . BRUCK: Toten te i l und Seelgerät im griechischen R e c h t . Münch. B o i t r . 
9, 1926, 99 f.) 
35
 Ulp. I I , 14. 
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b) Gaius erwähnt nur sua res : Uti legassit suae rei, ita ins esto.36 
c) Laut Cicero enthielt der Satz familia und pecunia : Paterfamilias 
uti super familia pecuniaque sua legassit, ita ins esto.31 
Das Schrif t tum ist uneinig in der Frage, welche der drei Varianten den 
ursprünglichen Zwölftafeltext überliefert.38 Die Meinungsverschiedenheiten 
lassen sich leicht damit erklären, dass eigentlich für alle Fassungen manche 
Gründe sprechen, folglich keine ihrer mi t Sicherheit ausgeschlossen werden 
kann.3 9 
Die ulpianische Überlieferung wird von einem Paulus-Fragment bestä-
tigt,40 ausserdem führen mehrere Quellen die testamentarische Vormundschaft 
auf die Zwölftafeln zurück.41 Für die gaianische Fassung spricht der Umstand, 
dass Gaius ein guter Kenner des Zwölftafelrechts war, und auch eine Pompo-
nius-Stelle dieselben Worte benützt.42 Cicero stand hingegen dem Jahrhunder t 
des Zwölftafelgesetzes zeitlich näher, er lernte in seiner Kindheit das Gesetz 
auswendig,43 und schliesslich hat man bei der Herstellung der Zwölftafeln 
mehrere Fragmente aus seinen Schriften entnommen.44 Man hat also keinen 
besonderen Grund, eben in diesem Falle, ihm die Glaubwürdigkeit gänzlich 
abzusprechen. 
Unserer Ansicht nach lässt- sich diese Frage mit Sicherheit nicht ent-
scheiden; es ist nicht möglich den echten Wort laut des Gesetzes festzustellen. 
Darum ist es auch gar nicht sicher, ob hier das Wort: pecunia überhaupt 
benütz t wurde; und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass der Satz auch 
familia erwähnte, folglich ist es nicht erwiesen, dass die Vermächtnisse auf 
das angebliche Sondergut beschränkt waren, wie dies Wlassak behauptet.1 5 
Es ist jedoch sicher, dass die Römer selbst diese Bestimmung stets in 
dem Sinne aufgefasst hatten, dass der paterfamilias ohne jegliche Beschrän-
36
 Gai . 2, 224. 
" C i c e r o : De inv. 2, 50, 148 u n d Auel, ad Her. 1, 13, 23. 
3 8
 D I R K S E N hielt die ulpianische F a s s u n g f ü r echt (Zwölf-Tafel -Fragmente . Le ipz ig . 
1 8 2 4 . 3 2 0 11.) ebenso S C H O E L L (Legis duodee im f a b u l a r u m rel iquiae. Lipsiae 1 8 6 6 , 1 2 7 . ) 
u n d die neueren Ausgabe n ties Zwölf ta fe l tex tes . Für die gaianische Über l ie ferung s ind 
e t w a : K Ä S E R : A.J 1 6 4 f . ; L Ü B T O W : а . а . O . 4 3 8 ; S I B E R : A c t a 9 8 7 f . ; P Ó L A Y : а . а . О . 1 2 f . ; 
W L A S S A K : а . а . О . 4 und 1 9 . Manche ha l t en die F a s s u n g des Cicero f ü r echt . Vgl. B E S E L E R : 
а . а . O . 3 2 2 ; L E P R I (Siehe: G U A R I N O : S D I 1 1 1 0 , 1 9 4 4 , 4 0 6 ) . C O R N I L stellt sich mit ke inem 
d e r über l i e fe r ten T e x t e zufr ieden, und e r f inde t oi ir n vier ten: «uti . . . super pecunia suae 
rei . . .» (Fes tschr i f t K o s c h a k r r I . 431. Anm. 56.) 
39
 Zu t r e f f end mein t SOLAZZI: «E a z z a r d a t o scegliere f r a ques t e redazioni d ive r 
gent i . . .» (D i r t t o e redi ta r io romano. I . N a p o l i 1932, 35.) 
40
 Paul . D. 50, 16, 53, pr . 
41
 Gai . D. 26, 2, 1; Paul . D. 26, 2, 20; P o m p . D. 50, 16, 120. 
42
 Pomp. D . 50, 16, 120. Ähnl icherweise : Nov . 22, 2. 
43
 Discebamus enim pueri X I I , ut carmen necessarium (Cicero: De leg. 2, 23, 59). 
44
 So e t w a : T a b . V. 7. a . oder VI. 3. 
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f ü r echt (а. а . O . 4 und 1 9 ) . Wie jedoch K Ä S E R zu t ref fend be ton t ( A J 1 6 5 f.), ist sua res 
keine S y n o n y m e von pecunia (im Sinne des «Sonderguts»), das soll te ers t erwiesen we rden . 
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kung Vermächtnisse bestellen durfte.46 Um das Gegenteil zu beweisen, sollte 
man Angaben und Gründe besitzen die es nicht gibt. 
3. Tab. V. 4 — 5. regeln die Intestaterbfolge: Si intestato moritur, cui suus 
heres пес escit, adgnatus proximus familiam habeto. Si adgnatus пес escit, gentiles 
familiam habento." 
Auch diese Sätze bieten keine Möglichkeit für eine Scheidung der angeb-
lich zweierlei Gütermassen. Wenn nämlich familia lediglich das Hausgut , 
oder die res mancipi bedeutet hät te , so bliebe es rätselhaft , welches Schicksal 
für das «Sondergut» oder der res пес mancipi beschieden war, wenn der Haus-
vater über diese keine Verfügung getroffen hatte. 
Wlassak denkt , dass das Sondergut in diesem Fall herrenlos wurde, 
und der Okkupation unterlag.48 Diese Lösung wird auch von Pólay gewählt19, 
Siher hingegen meint, dass die pecunia als eine Pertinenz des Hausgutes dem 
Intestaterben zukam.50 
Die Hypothese einer Okkupation wurde von Käser bereits überzeugend 
widerlegt.51 Es spricht auch gegen die wlassaksche Annahme die Erwägung, 
dass die herrschende patrizisehe Oberschicht zu einer solchen Regelung ihre 
Zustimmung wohl nicht gegeben hätte. Man hätte ja demnach verschiedene 
Gegenstände: Geld, Geschmeide, Waffen usw. nach Belieben aus dem Hause 
des Verstorbenen fortschaffen, seine Herden einfach in Besitz nehmen können. 
Eine solche Einrichtung hä t te eben den reichsten Leuten zum Nachteil 
gewirkt, es ist also nicht glaublich, dass die herrschende Klasse die Okkupation 
der angeblichen pecunia gestat tet hätte. 
Die andere Erklärung wäre an sich nicht unmöglich, wenn es bereits 
sicher wäre, das familia und pecunia zwei verschiedene Gütermassen waren. 
Aber diese Annahme sollte eben auf Grund des vorhin erwähnten Textes 
bewiesen werden; eine solche Auslegung also, die den Rechtssatz mit der 
Hypothese in Einklang zu bringen versucht, ist hier nicht am Orte. 
4, Tab. 7. a. regelt die Pflegschaft über Wahnsinnige: Si furiosus escit, 
adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eins polestas esto. Dieser Satz bereitet 
unüberwindliche Schwierigkeiten, wenn man familia und pecunia als besondere 
Teile des Vermögens gelten lassen will. Wie wäre es ja möglich, dass das Gesetz 
10
 Vgl. Gai . 2, 224; I n s t . 2, 22, p r . ; Ulp. 19, 7; P o m p . D. 50, 10, 120. 
47
 Bei Cicero f inde t m a n die beiden Sätze zusammengefass t , u n d den Ausdruck : 
familia pecuniaque (De inv. 2, 50, 148: Si paterfamilias intestato moritur, familia pecu-
niaque eius adgnalorum gentiliumque esto.) Diese Passung wird a l lgemein abge lehnt 
(vgl. e twa KÄSER, R P I t 44. A n m . Ü.), doch ist es möglich, dass — wenngleich der T e x t 
n ich t wor tge t reu ist — a u c h im ursprüngl ichen Gese tzes text familia pecuniaque s t a n d . 
4 8
 W L A S S A K : а . а . O . 1 5 f . 
4
» P Ó L A Y : а . а . О . 2 8 . 
6 0 S I B E R : A c t a 9 9 4 . E b e n s o : L Ü B T O W : а . а . О . 4 4 9 . 
51
 KÄSER: AJ 1114. — Die Unwahrsche in l icbke i t der O k k u p a t i o n s - I I y p o t h e s e 
wird seihst von LÜBTOW, einem A n h ä n g e r der wlassakschen Auf fa s sung , zugegeben 
(а. а . O . 4 4 9 ) . 
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sich allein mit dem weniger wichtigen Teil des Vermögens eines Wahnsinnigen 
hefasst , und das Hausgut (oder die res mancipi) gar nicht erwähnt? 
Wlassak versucht zwar diese Schwierigkeit zu überwinden, doch ist er 
mit seinen Vorschlägen selbst unzufrieden: «. . .dem Rechte der familia vom 
Wahnsinnigen können wir nur mit schwankenden Vermutungen näher-
kommen» — schreibt er.52 
Zutreffend betont Käser, es sei kaum glaublich, dass das Gesetz nur 
vom Sondergut eines Wahnsinnigen gesorgt hätte, und eben den Normalfall 
— nämlich den Tod — nicht berücksichtigt hätte.53 Kunkel meint, dass zum 
altrömischen Recht eine altruistische Lösung: Berücksichtigung des Sonder-
gu tes und gleichzeitige Vernachlässigung des Hausgutes, schlecht passt.54 
Es sei auch erwähnt, dass keine Quelle, selbst Gaius nichts davon weiss, 
dass die Pf legschaft auf einen Vermögensteil des Wahnsinnigen beschränkt 
gewesen wäre.55 Es ist höchst unwahrscheinlich, dass eine Sonderbarkeit, 
wie diese, spurlos verschwinden hä t t e können. 
Pecunia kann also in diesem Satz — unserer Ansicht nach — nur das 
ganze Vermögen bedeuten, und keineswegs eine besondere Gütermasse. 
5. Tab. X. 7.: Qui coronam parit ipse pecuniave eins (honoris) virtutisve 
arduuitur ei . . . Der Text wäre kaum verständlich ohne die Erklärung des 
Plinius: «was von Sklaven und Pferden (im Wettspiel) verdient worden ist, 
h a t man stets als gesetzlich, durch die pecunia erworbenes betrachtet».56 
E s folgt daraus, dass das Gesetz hier die Sklaven und die Pferde gleichfalls 
pecunia nannte. 
Dieser Umstand ist freilich höchst unangenehm für jene Lehren, die in 
familia und pecunia zwei scharf abgegrenzte Teile des Vermögens erblicken 
wollen. Mitteis meint, dass Plinius bloss den Sprachgebrauch seiner Zeit über-
liefert,57 und Wlassak erklärt einfach, dass die Quelle mit der Unterscheidung 
de r beiden Vermögensmassen nichts zu tun hätte.58 Treffend bemerkt Jörs: 
52
 WLASSAK: а . а . O. 12 f. ER erwog a u c h die Möglichkeit , d a s s der Satz, de r übe 
d i e familia des Wahnsinnigen hande l t e , verschollen ist (а. а . O. 10). Doch spr icht gegen 
d iese Annahme , d a s s der bekann te S a t z v o l l s t ä n d i g ist , i n d e m er die Aufs icht übe r 
d i e Person (in eo), u n d die Vermögensve rwa l tung (pecuniaque eius) gleichfalls regelt . 
N i c h t s weist also d a r a u f hin, dass dieser Sa t z m i t einer ande ren B e s t i m m u n g v e r b u n d e n 
gewesen wäre. 
6 3
 K Ä S E R : A J 1 7 1 . 
5 4
 J Ö R S — K U N K E L : а . а . O . 6 4 . A n m . 7 . L E I F E R S Vorsehlag (Fes t schr i f t Koscl iaker 
I I , 2 4 9 . An-n. 7 3 . ) k a n n anges ichts de r überzeugenden G r ü n d e K Ä S E R S u n d K U N K E L S 
ebenfa l l s keine Wahrschein l ichkei t b e a n s p r u c h e n . W E S T R U P will a u s diesem S a t z schlies-
sen, dass das H a u s g u t unveräusser l ich w a r (a. a . O. 101). D a f ü r fehlen aber jegliche 
S p u r e n in den Quel len. Vgl. KÄSER: E B 168 u n d R P H 107. 
56
 Vgl. Ga i . 2, 64: Ex diverso agnatus furiosi curator rem furiosi alienare polest ex 
lege duodeeim tabularum . . . 
56
 Plinius, N . I I . X X I , 3, 7: inde illa XII tabularum lex : qui coronam parit, ipse 
pecuniave eius, irutis suae ergo duilor ei, quam servi equive meruissent, pecunia partum lege 
dici nemo dubitavit. 
67 M I T T E I S : a . a . O . 5 . 8 1 . A n m . 2 1 . 
58
 W L A S S A K : а . а . O . 6 . A n m . 1 0 . 
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«Wir haben keinen Grund, das, was der Schriftsteller als allgemein herkömm-
liche Auslegung hinstellt, etwa nur als seine Privatmeinung gelten zu lassen».59 
Auch hat man kein Recht die Quelle ausser acht zu lassen, wie es Wlassak 
tut , sondern man muss feststellen, dass dieser Zwölftafelsatz die Sklaven 
und die Pferde gleichfalls als pecunia bezeichnete, obwohl beide res mancipi 
waren, und deshalb dem Hausgut hät ten angehören müssen. 
6. Die angeführten Zwölftafelsätze zeigen deutlich, dass das Gesetz 
familia und pecunia zur Bezeichnung des Vermögens gebrauchte, ohne dass 
man einen Unterschied erkennen könnte, und dass man ganz willkürlich bald 
das eine, bald das andere Wort benutzt hatte. 
Es sei noch erwähnt, dass im Text des Gesetzes einmal familia auch auf 
Personen bezogen wird,60 und pecunia kommt auch in der Bedeutung «Geld» 
vor, doch ist die letztere Stelle kein wörtliches Zitat aus den Zwölftafeln.61 
7. Ausser den Zwölftafeln sollen auch jene alten Ausdrücke und Formeln 
herangezogen werden, in denen familia oder pecunia vorkommt, und die ihres 
hohen Alters wegen für das Zwölftafelrecht aufschlussreich sein können. Zum 
Sehluss werden wir auch einen Text von Cato behandeln, den Wlassak für seine 
Lehre ins Feld führen wollte. 
a ) Wie bekannt, nannte man das älteste, uns überlieferte «Legaten-
testament»62 mancipatio familiae, und der Treuhänder hiess: familiae emptor. 
In der gaianischen Formel des Geschäfts wird das vermachte Vermögen als 
familia pecuniaque bezeichnet.63 
Angenommen, dass nur die sogenannte pecunia legiert werden konnte, 
wie ist es möglich, dass man dem Geschäft, welches zu diesem Zweck diente, 
eben den Namen mancipatio familiae gab? 
Man versuchte bereits dieser Schwierigkeit dadurch zu entgehen, dass 
man behauptete, die Vermächtniserrichtung wäre ursprünglich nicht in Manzi-
pationsform, sondern formfrei geschehen.64 Aber diese Annahme widerspricht 
der Entwicklung des römischen Erbrechts. Es ist nicht glaublich, dass die letzt-
willige Verfügung eben im ältesten Recht formfrei gewesen wäre, wo doch 
das Recht selbst an einer hohen Entwicklungsstufe die Testamente in strenge 
Formen kleidet. Man findet auch in den Quellen keine Spur einer formfreien 
Vermächtniserrichtung, abgesehen freilich vom fideicommissum der Kaiserzeit, 
was jedoch mit den alten Legaten nichts zu tun hat. 
89
 JÖRS: а . а . O . 43 . A n m . 3. V g l . a u c h : MOMMSEN: S t a a t s r e c h t I I I . 22 , A n m . 5 . 
00
 Tab . V. 8. (Ulp. D. 50, 16, 195): Ex ea familia . . . in earn familiam. 
81
 Tab . VII . 12. (Ulp. 2, 4.) 
82
 Vgl. K Ä S E R : R P R 9 3 . — W I E A C K E R : Hausgenossenschaf t 1 8 . 
83
 Gai . 2, 104: Familiam pecuniamque tuam endo mandatela tua custodelaque mea 
esse aio . . . 
84
 So: C U Q : а . а . O. 127. Anm. 4. L Ü B T O W me in t , dass a n f a n g s eine feierliche E r k l ä -
r u n g vor Zeugen zur Bestel lung der Vermächtn i sse d iente (а. а . O. 444.). Man h a t a b e r 
kein Recht a l t römische Geschäf t s fo rmen f re i zu e r f inden . 
7 Acta Antiqua X I I / 1 - 2 
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Mit Recht betont andererseits Käser, dass man sich schwerlich eine 
Manzipation vorstellen könnte, der eben die res mancipi (familia) entzogen 
gewesen wären.65 Auch darum ist es unwahrscheinlich, dass man die Vermächt-
nisse einst auf die res пес mancipi (pecunia) beschränkt hät te . 
b) Auch der Name der alten Teilungsklage, der actio familiae erciscundae66  
spricht gegen eine Beschränkung des familia Begriffes auf das Hausgut, 
denn man hat wohl auch das Kleinvieh und die anderen res пес mancipi in 
den Bereich dieser Klage einbezogen. 
c) Hie Stelle bei Cato behandelt die Frage, ob man an Feiertagen 
die Tiere zur Arbeit benutzen darf, und sie macht in dieser Hinsicht einen 
Unterschied zwischen den Ochsen und den anderen Arbeitstieren: Cato, De re 
rustica 138: Bovis feriis coniungere licet. Hoc licet facere, arvehant ligna, fabalia, 
frumentum, quod non daturus erit. Mulis, equis, asinis feriae nullae, nisi si in 
familia sunt. Der zweite Satz des Zitats ist nicht ganz eindeutig. Wenn man 
nämlich das Wort: feriae als Subjekt betrachtet , so ergibt sich der folgende 
Sinn: den erwähnten Tieren wird nur an Familienfesten ein Ruhetag gegönnt.67 
Wenn man hingegen selbst die Tiere (Maultiere usw.) als Subjekt versteht: 
diesen Tieren wird nur dann ein Ruhetag zuteil, wenn sie der familia angehören. 
Wlassak versucht die zweite Lösung zu befürworten.68 Laut seiner Aus-
legung stand diesen Tieren ein Ruhetag nur dann zu, wenn sie dem Hausgut 
angehörten, also nicht in Herden gehalten, sondern als Arbeitstiere in der 
bäuerlichen Wirtschaft nutzbar gemacht wurden. Der Ochs hingegen, das wich-
tigste Arbeitstier des Bauers (bos arator) gehörte jedenfalls zum Hausgut.6 9 
Diese Deutung scheint uns aus zwei Gründen bedenklich. Einerseits liegt 
es an der Hand, dass das Wort: feriae, welches unmittelbar vor: nisi si in 
familia gesetzt ist und in Nominativ steht , das Subjekt des Satzes ist; anderer-
seits büsst der Satz, wenn man sich fü r die andere Lösung entscheidet, den 
Sinn ein. Warum hä t t e man den Ruhe tag diesen Tieren verweigert, die in 
Herden lebten, und ohnehin nicht arbeiteten? Für sie war doch jeder Tag ein 
«Ruhetag».70 
Wilms meint, dass Pferde, Maultiere und Esel dann nicht zur familia 
gehörten, wenn sie fü r Wettspiele gezüchtet wurden. Eine solche Auslegung 
6 5
 K Ä S E R : A J 1 6 3 . 
66
 Vgl. e twa: Ga i . 4, 17a; und D. 10, 2, 1, p r . D a z u : KÄSER: R P R 88. 
67
 So: KARLOWA: а . а . O. 358. Zu dieser Quelle vgl. noch : BONFANTE: Oorso 173 
u n d S c r i t t i 212 ; CORNIL: F e s t s c h r i f t K o s c h a k e r I . 4 3 4 ; K Ä S E R : A J 169; KOSCHAKER: 
S Z 58 (1938) 267. A n m . 1; S I B E R : S Z 54 (1934) 412 f.; P Ó L A Y : a . a . O . 16; W L A S S A K : 
а . а . O. 49 ff . 
6 8
 W L A S S A K : а . а . O . 5 0 f f . 
69
 WLASSAK: а . а . O. 58. E r vorsucht seine Ansicht m i t dem Strei t in Z u s a m m e n -
h a n g zu bringen, der zwischen den beiden Rech t s schu len übe r die Zugehörigkeit der T ie re 
zur res mancipi-Gruppe e n t s t a n d (а. а . O. 60 f f . ) . 
70
 Diese Schwier igkei t wurde berei ts von C O R N I L u n d S I B E R e rwähn t . Vgl. die i n 
A n m . 67. a n g e f ü h r t e n S t e l l en . 
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der Quelle s tünde in Einklang mit dem Tex t des Plinius, wonach (Sklaven und 
Pferde, die in den Wettspielen teilnahmen, zur pecunia gehörten.71 
Aber diese Vermutung ist ausser den erwähnten grammatikalischen 
Gründen, auch darum bedenklich, weil sie die sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse ausser acht lässt. Es ist nicht zu glauben, dass man zur Zwölf-
tafelzeit, in der die Sklavenhalterwirtschaft noch unentwickelt und die Zahl 
der Sklaven gering war, besondere Sklaven für die Wettspiele gehabt, und diese 
der alltäglichen Arbeit entzogen hät te . Noch sonderbarer klingt es, dass man 
z. B. auch Esel für solche Zwecke gezüchtet, und ihr juristisches Schicksal 
anders bestimmt hät te als dasjenige ihrer gewöhnlichen Verwandten. 
Unserer Ansicht nach betr i f f t also dieser Text nicht die vermögens-
rechtlichen Begriffe familia und pecunia, sondern er unterscheidet die s taa t -
lichen und Familienfeste. 
8. Auf Grund der Etymologie und der Quellen gewinnt man also das 
folgende Bild: ursprünglich bedeutete familia die famuli, und pecunia das 
Vieh. Allmählich verblasste die Grundbedeutung dieser beiden Worte, und 
zur Zwölftafelzeit wurden bereits beide allgemein zur Bezeichnung verschie-
dener Vermögensstücke bzw. des ganzen Vermögens benützt . 
Auf jener niedrigen Stufe der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung, 
auf der die Zwölftafeln entstanden, war auch das gesellschaftliche Bewusstsein, 
und die juristische Begriffsbildung noch ziemlich unentwickelt; die Dezemvirn 
vermochten noch nicht einen einheitlichen und abstrakten Vermögensbegriff 
zu schaffen. Aber in gewissen Rechtssätzen, besonders in den erbrechtliehen 
Regeln, musste man irgendwie die Gesamtheit der Vermögensgegenstände 
zum Ausdruck bringen. Darum griff man zu den beiden wohlbekannten Aus-
drücken: familia und pecunia, und man gebrauchte sie ohne ein feststehendes 
System. 
IV 
1. Die Herkunf t der Wörter und die Quellen bestätigen im grossen und 
ganzen die Richtigkeit jener Ansicht, die zuerst von Mommsen zum Ausdruck 
gebracht, und die neulich von Käser vertreten wurde.72 Familia und pecunia 
I . 
71
 Vgl. K O S C H A K E R : S Z 6 3 ( 1 9 4 3 ) 4 4 8 . ( W I L M S schrieb auf f lämisch, seine A r b e i t e n 
waren mir auch a u s sprachlichen Gründen n i c h t zugänglich. Desha lb war ich bezüg l ich 
seiner Ans 'chlen auf K O S C H A K E R S Besprechungen , u n d auf d>e A b h a n d l u n g von H E N R I O N : 
а . а . O. angewiesen.) 
72
 Lnsere Behand lung des S tof fes ist b e d e u t e n d brei ter a ls bei MOMMSEN, d e r d i e 
s p ä t e r en t s t andenen Lehren na tü r l i ch noch n ' c h t berücks icht igen konnte , und d e s h a l b 
n ich t gezwungen w a r die einzelnen Angaben von allen Seiten he r zu prüfen . K Ä S E R 
zerlegte gründlich die entspreche nden Zwöif tafe lsütze , abe r er berücksicht igte die Her -
kunf t der Wörter k a u m . Hinsicht l ich de r E tymolog i e von familia weicht unsere M e i n u n g 
von seiner Ansicht entschieden ab , a u c h v e r t r a t e n wir eine skept i schere Ansicht in d e r 
Beur te i lung der Ech the i t einzelner Zwöi f ta fe l sü tze . Die anderen Abweichungen w e r d e n 
a u s den folgenden Aus füh rungen ers icht l ich. 
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bedeuteten also in den Zwölftafeln unterschiedslos das Vermögen, sie waren 
Synonyme. Wie es sich gezeigt hat, können die anderen Deutungen mit den 
Quellen nicht in Einklang gebracht werden.73 
Aller wir begnügen uns nicht mit dieser Feststellung, sondern versuchen 
auch die Gründe dieser Begriffsentwicklung zu ermitteln, und wollen auch 
die Schlüsse ziehen, die sich aus unserer Ansicht für das altrömische Eigentums-
und Erbrecht ergeben. 
2. Vor allem soll die Frage beantwortet werden, warum die alten Römer 
eben mit d i e s e n Wörtern das Vermögen bezeichneten, warum die Aus-
drücke, die auf das Gesinde und das Vieh hindeuten, diesen Begriff zum Aus-
druck zu bringen vermochten. 
Käser meint: «Pecunia ist das ,Vieh' als Kernstück des häuerlichen 
Vermögens und danach das bäuerliche Vermögen überhaupt . . . die beiden 
Ausdrücke . . . nennen einfach .Gesinde und Vieh' als die HaujJgegens tändc 
des Hausgutes».74 
Diese Erklärung ist jedoch nicht einwandfrei, denn Kernstück des 
bäuerlichen Vermögens ist erstens d a s F e l d , und obwohl die menschliche 
und tierische Arbeitskraft keineswegs gleichgültig sind, sollte doch wenigstens 
eines der beiden Wörter - wenn sie das bäuerliche Vermögen zum Ausdruck 
bringen würden — auch auf das Feld hindeuten, was nicht der Fall ist. 
Unserer Ansicht nach spiegelt sich in diesen Wörtern eine ältere En t -
wicklungsstufe wider,75 jenes Zeitalter, in dem im ständigen Kampf zwischen 
den Geschlechtern und den mächtigen Famil ienhäuptern das Privateigentum 
sich entfal tete. 
Es ist freilich richtig, dass familia und pecunia als die Bezeichnungen der 
wichtigsten Vermögensstücke später das ganze Vermögen bedeuten konnten. 
Aber das Vieh und die zu dessen Hüten erforderliche menschliche Arbeitskraft 
bilden zu einer solchen Zeit das Kernstück des Vermögens, als der Ackerbau 
noch sehr primitiv ist, oder etwa gänzlich fehlt, und die Viehzucht gilt als 
Haupterwerbsquelle. Denn an einer primitiven Stufe der Landwirtschaft kann 
der Ackerbau noch kaum einiges Mehrprodukt erzeugen, die Tierzucht hingegen 
sichert ein beträchtliches Mehrprodukt, sie dient als Quelle der Bereicherung, 
folglich als Grundlage des Privateigentums. 
a ) Obwohl die Ansicht, wonach die Entwicklung eines jeden Volkes 
über die Stufen des Jägerlebens und des Hir tentums hindurch zum Ackerbau 
7 3 S o : Die Ansicht von I H E R I N G u n d B O N F A N T E , wie auch die wlassaksche Lehre . 
Dies gi l t a u c h von den in Anm. 20. a n g e f ü h r t e n Lehrmeinungen . 
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 Dies fo lg t a u c h a u s dem U m s t a n d , d a s s die Wör te r f r ü h , bereits im f ü n f t e n 
J a h r h u n d e r t , ihre ursprüngl iche Bedeu tung e inbüss ten . Eine d e r a r t radika le Ä n d e r u n g 
d e r W o r t b e d e u t u n g fo rde r t — besonders u n t e r p r imi t iven Verhäl tnissen — eine g e r a u m e 
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führ te bereits überholt ist,76 deute t doch vieles da raufh in , dass bei den Römern 
anfangs die Viehzucht im Wirtschaftsleben überwog. Sie selbst wussten es so,77 
viele ihrer Legenden und Mythen bewahrten das Andenken dieser Lebens-
form,78 auch mehrere moderne Forscher sind derselben Ansicht.79 
Es sei hervorgehoben, dass Marx die Plebeier für die Gesamtheit der 
Ackerbauer hielt,80 und Maschkin betont mit guten Gründen, dass die Patrizier 
überwiegend Hir ten waren.81 
Auch der Umstand , dass man das Vermögen mit familia und pecunia 
bezeichnete, spricht unserer Ansicht nach dafür , dass in Rom ursprünglich 
die Viehzucht den wichtigsten Wirtschaftszweig bildete. 
b) Der Umstand , dass die ältesten Vermögenshegriffe das Feld nicht 
enthalten, ist f ü r den Juristen besonders bedeutsam. Es legt den Gedanken 
nahe, dass der Boden anfangs im Kollektiveigentum der Geschlechter stand,8 2 
die ersten Gegenstände des Privateigentums waren bewegliehe Sachen.83 
c) Das Zwölftafelgesetz brachte bereits veränderte soziale und wirtschaft-
liche Verhältnisse zum Ausdruck. Das Privateigentum erstreckte sich schon 
auf einen bedeutenden Teil des Bodens, die häuerliche Lebensform überwog. 
Folglich büssten auch die Ausdrücke: familia und pecunia ihren ursprüng-
lichen Sinn ein, da bereits auch das Feld zum Kernstück des Vermögens gehörte. 
Wie man es aus dem Sprachgebrauch der Zwölftafeln ersieht, bezeichneten 
diese Wörter schon das ganze Vermögen bzw. einen Teil dessen, ohne auf das 
Gesinde und das Vieh, oder auf eine gewisse Gütermasse hinzuweisen.84 Der 
76
 Vgl. K . BIRKET-SMITH: G e s c h i c h t o d e r K u l t u r . E i n e a l lgemeine E t h n o l o g i e . 
Zür ich 1946. 189. Ähnl icherweise die sowje t i sche «Weltgeschichte» (ungar i sche Ausgabe I . 
B u d a p e s t 1962, 7). 
77
 F e s t u s p . 17: Quorum verborum jrequens usus non mirum si ex pecoribus pendet, 
cum apud antiques opes et patrimonia ex his praecipue constiterint, ut adliuc etiam pecuniam 
et peculia dicimus. Vgl . n o c h : Varro : De re ruslica 1. 2; lie lingua Latina I , 1; V. 34, 164. 
78
 So: Die Sage ü b e r R o m u l u s u n d R e m u s (Liv . I . 4). A u s f ü h r l i c h e r ü b e r die S p u r e n 
d e s n i r t e n l e b e n s : A N D R E E V : V D 1 1 9 6 5 . N . 1, 1 4 2 . 
79
 Aus füh r l i ch u n d überzeugend d a f ü i : A N D R E E V (Siehe A n m . 78.) u n d R . B E S N I E R : 
L ' é t a t économique d e R o m e au t e m p s des rois ( R H D 1934) 427 f f . Vgl . n o c h : E . L E V Y : 
N e u o B r u c h s t ü c k e a u s d e n I n s t i t u t i o n e n des G a i u s (SZ 54, 1934) 278; MONIER: а . а . O . 
37 f . ; PEROZZI: а . а . О. I . 7. A n m . 1.; G . DE SANCTIS: S to r i a dei r o m a n i П . F i renze 1960. 
445 u n d 448 (sehr vors ich t ig ) . Gegen diese A n s i c h l e n m i t sehwachen G r ü n d e n : P . V o c i : 
Modi di acqu i s to dol la p rop r i e t á . Mi lano 1952. 271 f f . 
80
 Vgl. K . MARX: Grundr i s se d e r K r i t i k d e r po l i t i schen Ö k o n o m i e . R o h e n t w u r f . 
Ber l in 1953. 381. 
81
 N . A. MASCHKIN: История древнего Рима. Moskau 1948. 94. 
82
 F ü r e in u r s p r ü n g l i c h e s ko l lek t ives B o d e n e i g e n t u m der Gesch lech te r s p r e c h e n 
m a n n i g f a c h e G r ü n d e , doch kann dieses v i e l u m s t r i t t m e Prob lem h i e r nicht e r ö r t e r t 
w e r d e n . E s sei b loss au f zwei Werke h ingewiesen : F . DE MARTINO: S t o r i a del la c o s t i t u -
zione r o m a n a I . N a p o l i 1958. 18 f f . (Re iche L i t e r a t u r : 18. A n m . 20.) u n d K Ä S E R : E B 
228 f f . ( L i t e r a t u r h i n w e i s e : 230. A n m . 6.) Auf die F r a g e , ob dieses E i g e n t u m der Geschlech-
t e r lediglich ein ma te r i e l l e s Verhä l tn is , oder e t w a a u c h ein R e c h t s v e r h ä l t n i s war , k a n n 
h ' e r ebenfa l l s n ' c l i t e- 'ngegangen werden . 
83
 E s i s t mög l i ch , da s s einst v ie l le icht a u c h d a s Vieh im F i g c n t u m d e r Gesch lech te r 
s t a n d . Vgl. MOMMSEN: G e s a m m e l t e S e h r i f t c n I I I . Ber l in 1907. 145. A n m . 3. 
" V g l . b e s o n d e r s : T a b . X . 7. S iehe im T e x t . I I I . 5. 
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Bedeutungswechsel der beiden Wörter ist also eine Folge der Entwicklung 
des pr ivaten Grundeigentums, des Überganges vom vornehmlich auf Vieh-
zucht gestellten Wirtschaftslebens zur bäuerlichen Lebensform. 
3. Eine Erörterung des familia-pecunia Problems führ t zwangsläufig 
zur Frage des Familieneigentums. Wir gelangten zur Überzeugung, dass 
familia nicht das Hausgut , im Gegensatz zu pecunia als Sondergut, bedeutete. 
Aber die Frage blieb offen, ob das Vermögen stets Alleineigentum des Haus-
vaters war, oder, wenn es ursprünglich als Eigentum der Familie galt, zu welcher 
Zeit die Konzentration der Befugnisse in der Person des paterfamilias erfolgte. 
a ) Die erste Frage wurde von der neueren Forschung bereits klar-
gestellt.85 Wie bei den meisten Völkern, ha t man auch in Rom ursprünglich 
das Vermögen als Eigentum der Familie angesehen. Diese Ordnung hinterliess 
in den späteren Quellen dermassen deutliche Spuren, dass die herrschende 
Ansicht kaum angefochten werden kann.80 
Wir behaupten mi t Käser,87 dass familia und pecunia gleichfalls zum 
Familienvermögen gehörten. Es wäre gar nicht glaublich, dass man die beson-
ders wichtigen Viehe dem Hausgut entzogen hätte. Ob es daneben auch ein 
Sondergut des Hausvaters gab, lässt sich nicht nachweisen;88 aber wir glauben 
— aus weiter unten zu erörternden Gründen —, dass in Rom eine solche Ein-
r ichtung fehlte. 
b) Das Schrift tum hat unseres Wissens die Frage noch nicht geklärt, 
wie lange das Vermögen als Eigentum der Familie galt, zu welcher Zeit es in 
das Alleineigentum des Hausvaters überging. Offenbar lässt sich dieser Zeit-
punk t nicht genau feststellen, denn der Übergang erfolgte allmählich, wir 
wissen von keinem revolutionären Durchbruch, keinem Gesetz, wodurch die 
ursprüngliche Ordnung radikal verändert worden wäre. 
Aber man kann annähernd dennoch bestimmen, zu welcher Zeit diese 
Entwicklung praktisch vollendet wurde. Wie bekannt, s tand dem Hausvater 
die freie Verwaltung des Vermögens, die Verfügung unter Lebenden stets zu.89 
Aber sobald ihm auch die Verfügung f ü r den Todesfall eingeräumt wird, sinkt 
das Familieneigentum zu einer blossen Formali tät herab, und tatsächlich 
86
 Vgl. e twa: K Ä S E R : SZ 5 8 ( 1 9 3 8 ) 6 3 f f . u n d SZ 5 9 ( 1 9 3 9 ) 3 1 ff . ; L E V Y : а . а . О . 
2 8 3 ; R A B E L : а . а . О . 1 8 7 f f . ; W E S T R U P : а . а . О . ; W I E A C K E R : H a u s g e n o s s e n s c h a f t 1 3 f f . 
86
 Vgl. Gai. 3, 154 a . übe r das consortium. Dazu: V. ARANGIO-RUIZ: «Societas re 
con t r ac t a» E «communio incidens». S tudi R iceobono IV. Pa le rmo 1936, 392 ff. ; P . C O L L Í N É T : 
N o u v e a u x f r agmen t s de Ga ius ( R H D 1934. 96 ff . ) ; LEVY: а . а . О. Weitere L i t e r a t u r bei: 
KÄSER: R P R 87. Anm. 13. Deut l ich spr icht d a f ü r ein F r a g m e n t des Pau lus (D. 28, 2, 11): 
In suis heredibus evidentius apparet continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla 
videalur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essem, qui etiam vivo patre quodammodo 
doinini existimantur. . . itaque post morlern patris non hereditatem pereipere videntur, 
sed magis liberam bonorum administraiionem consequuntur. I n ähnl ichem Sinne a u c h : 
Ga i . 2 , ' 157 . 
8
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 Vgl. e twa: K Ä S E R : S Z 5 8 ( 1 9 3 8 ) , 6 4 u n d R P R 4 6 . 
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wird das Vermögen bereits Alleineigentum des paterfamilias, wenngleich man 
die .alten Grundsätze nicht sogleich preisgibt. 
Wir sehen also den Durchbruchspunkt in dem Verfügungsrecht für den 
Todesfall, es soll deshalb — bevor wir die Frage beantworten würden — ein 
Blick auf die erbrechtlichen Bestimmungen der Zwölftafeln geworfen werden. 
4. a) Es folgt aus dem Satz: Uti legassit . . . ita ius esto,90 dass dem Haus-
vater die Zuwendung des Vermögens durch Vermächtnisse u n b e s c h r ä n k t 
freisteht, ungeachtet dessen ob sui heredes vorhanden sind oder nicht. Er kann 
also beliebig ein jedes Vermögensstück anderen zuwenden, wohl auch in dem 
Masse, dass seinen Söhnen etwa gar nichts übrigbleibt. Der klare Wort laut 
der Regel lässt keine Beschränkungen zu; der Satz wurde auch von den römi-
schen Juristen stets in diesem Sinne ausgelegt.91 
b) Der Satz, der die Intestaterbfolge regelte,92 bereitet manche Schwierig-
keiten. Es wurde viel darüber gestritten ob mit dem Ausdruck: si intestato 
das Komitialtestament, oder die mancipatio familiae gemeint war. Wir glauben, 
dass Käser den Ausdruck zutreffend auf das zweite bezieht,93 und wir kommen 
auf diese Weise zu derselben Zuwendungsform, die auch vom uti legassit 
Satz geregelt war. Vergleicht man die beiden Regeln, so kommt man unum-
gänglich zum Schluss, dass der Hausvater auch dann über das Vermögen ver-
fügen durfte , wenn sui vorhanden waren. 
Es ist kaum begreiflich, warum Käser das Verfügungsrecht des Haus-
vaters auf den Fall beschränken will, wenn keine sui da waren.94 Wäre es so 
gewesen, dann hät te man jedenfalls auch bei dem uti legassit-Satz irgend-
welche Beschränkung vorschreiben sollen, denn es wäre sonst ein Widerspruch 
zwischen den beiden Regeln entstanden. 
Wohl war Käser durch gewisse Vorurteile der modernen Forschung 
beeinflusst und diese verhinderten ihn, die letzten Folgerungen aus seiner 
Ansicht zu ziehen. 
Erstens ist es höchst zweifelhaft, ob man die Worte: cui suus heres nee 
escit alseine Bedingung der letztwilligen Verfügung aufzufassen hat, wie es im 
allgemeinen angenommen wird.95 Am einfachsten und natürlichsten lässt sich 
90
 T a b . V. 3. Siehe im T e x t : I I I . 2. 
91
 P o m p . D. 50, 16, 120: Verbis legis duodecim tabularum his «uti legassit suae rei, 
ita ius esto» latissima potestas tributa videlur . . . sed id interpretalione coangustatum est . . . 
Vgl. noch. A n m . 46. 
92
 T a b . V. 4 — 5. Siehe im T e x t : I I I . 3. 
93
 «. . . kann sich n ieh t auf d a s K o m i t i a l t e s t a m e n t beziehen, weil der m i t i h m 
geschaffene E r b e ,suus heres ' wird so, dass d a n a c h e iner der beiden Satztei le über f lüss ig 
wäre» — schre ib t K Ä S E R ( R P R 59). 
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 Doch geh t L É V Y - B R U H L wohl zu weit , wenn er me in t , dass zur Zwölf tafe lzei t 
die t e s t amen ta r i s che Erbfo lge die Regel gewesen sei, indem m a n regelmässig einen suus 
zum E r b e n e r n a n n t h ä t t e . Auch seine Überse tzung des si intestato-Satzes («pour qui a u c u n 
suus n ' a é té désigné comme heres») ist höchs t bedenkl ich . Vgl. H . LÉVY-BRUHL: I n t e s t a -
t u s . S t u d i Alber ta r io J. Milano 1953. 547. 
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nämlich der Satz so übersetzen: «Wenn er ohne Testament stirbt , u n d keine 
sui ha t . . . » 
Es ist auch ein Vorurteil, dass das letztwillige Verfügungsreeht sieh nur 
schrittweise durchzusetzen vermochte, denn die Entwicklung läuft regelmässig 
nicht auf einer geraden Linie, sondern sie ist stets widerspruchsvoll und zeichnet 
zumeist eine Spirallinie. 
Es ist richtig, dass ursprünglich das Testament unbekannt war, und das 
Hausgut unbedingt der Familie zukam. Selbst das älteste Testament, das 
testamentum in comitiis calalis, bedeutete noch keine Verfügungsfreiheit, da es 
gewiss nur für jenen Fall gestattet war, wenn jemand keine Kinder hat te , 
und es war vermutlich mit einer arrogatio verbunden. 
Die neuere Form, die mancipatio familiae, war dagegen ein G e s c h ä f t 
u n t e r L e b e n d e n , und da in dieser Hinsicht das Verfügungsrecht des 
Hausvaters unbeschränkt war, konnte er — sogleich man diese besondere 
Form der Manzipation geschaffen hat te — auch für den Todesfall praktisch 
unbeschränkt verfügen. Wie es aus dem Zwölftafelgesetz hervorgeht, hat man 
an keinerlei Beschränkungen gedacht, vielleicht erkannte man noch gar nicht 
die Tragweite dieser Neuerung. Beschränkungen der letztwilligen Verfügung 
erschienen im römischen Recht erst viel später.96 
c) P r a k t i s c l i herrschte also im Zwölftafelrecht — dank der spitz-
findigen Manzipationsform — eine unbeschränkte Testierfreiheit; aber j u r i -
s t i s c h betrachtet , war dies noch keine Testierfreiheit im eigentlichen Sinne. 
Das Gesetz nannte nämlich lediglich den «suus» Erben; der Gedanke, 
dass auch ein Hausfremder keres werden könnte, war offenbar noch fremd.97 
Einen lieres schaffen konnte sich der Hausvater allein durch das Komitial-
tes tament , was jedoch eine Art Adoption war, folglich konnte er auch seinen 
Sölinen die Äeres-Eigenschaft nicht entziehen. 
Es sei noch erwähnt, dass die mancipatio familiae anfangs kein echtes 
Tes tament war, sondern ein Geschäft unter Lebenden, welches wohl noch 
nicht zur Erbeinsetzung, sondern zur Bestellung der Vermächtnisse diente.98 
Das Zwölftafelrecht sicherte also dem paterfamilias ein tatsächlich 
unbeschränktes Verfügungsrecht auch für den Todesfall, aber in seiner juristi-
schen Konstruktion war dieses Verfügungsrecht noch keine echte Testier-
freiheit . 
5. Das Verfügungsrecht für den Todesfall zeigt unserer Ansicht nach 
deutlich, dass z u r Z w ö l f t a f e l z e i t d a s F a m i l i e n e i g e n t u m 
b e r e i t s ü b e r h o l t w a r . Der Gedanke, dass das Vermögen nicht allein 
90
 Abgesehen von (1er fo rma len Vorschr i f t der exheredalio h a t m a n eine t a t säch l i che 
B e s c h r ä n k u n g n u r gegen E n d o der R e p u b l i k m i t der querela inofjiciosi testamenti ge-
s cha f f en . 
97
 T a b . V. 4—5 nennt die Agnaten u n d die Genti len keine «heredes», sondern ge-
b r a u c h t ledigl ich den Ausdruck : f ami l i am h a b e t o bzw. h a b e n t o . 
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 Vgl. Anm. 62. 
FAMILIA P E C l ' N I A Q U E 1 0 5 
dem Hausvater zusteht, mochte zwar als ein Überrest fortleben, aber tatsäch-
lich kann das Vermögen schon als Alleineigentum des Hausvaters angesehen 
werden, da er — ungeachtet gewisser juristischer Unterschiede — darüber 
frei verfügen konnte. 
Deshalb glauben wir, dass es in Rom gar nicht zur Ausbildung eines 
Sondergutes kam. Die Eigenart der römischen Entwicklung besteht in dieser 
Hinsicht eben darin, dass hier — im Gegensatz zu anderen Völkern — die 
Entwicklung nicht zu einer Verselbständigung der Familienmitglieder, zu einem 
Zerfall des Hausgutes, sondern zu einer Konzentration in der Person des pater-
familias führ te . " Diese Konzentration erfolgte verhältnismässig früh, der 
Hausvater war bereits zur Zwölftafelzeit praktisch Alleineigentümer, es ent-
stand deshalb wahrscheinlich gar nicht das Bedürfnis, ihm auch ein Sondergut 
zu sichern.100 
6. Unwillkürlich erhebt sich die Frage, welchen Gründen die frühe Aus-
bildung des Alleineigentums des paterfamilias zuzuschreiben sei. Wir glauben, 
dass der entscheidende Grund in der bäuerlichen Lebensform der altrömischen 
Gesellschaft zu suchen ist. Ein entwickelter Warenaustausch, ein beweglicher 
Handel, fordert die vermögensrechtliche Selbständigkeit des Individuums, 
die überwiegend autarkische bäuerliche Wirtschaft bildet hingegen eine wirt-
schaftliche Einheit, und führ t zu einer Konzentration des Vermögens. 
Deshalb wurde in Rom der Hausvater Eigentümer des ehemaligen Fami-
lienvermögens, und dass diese Entwicklung recht f rüh erfolgte, lässt sich viel-
leicht damit erklären, dass man nur über ein beschränktes Mass Ackers ver-
fügte, und die Aufrechthaltung des Familieneigentums hä t t e mit dem Anwuchs 
der Familie die bäuerliche Wirtschaftseinheit gefährdet. 
Auf welche Weise das römische Eigentum später, nach dem Aufschwung 
des Warenaustausches, den veränderten Verhältnissen angepasst wurde, liegt 
ausserhalb der Rahmen dieser Abhandlung. 
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 Vgl. K Ä S E R : SZ 58 (1938) 0 4 f f . — K O S W E N be ton t , dass es zwei Wege der E n t -
wicklung gab: in m a n c h e n Füllen entwickel te sich die Grossfamil ie in dem Sinne, d a s s 
die Famil ienmitgl ieder a l lmähl ich eine Vermögensrecht liehe Se lbs tänd igke i t e r l ang ten . 
In ande ren Fällen wurde der H a u s v a t e r u n u m s c h r ä n k t e r H e r r des Vermögens. (Vgl. 
KOSWEN: Семелная община. Sow. E t n . 1948. N . 3, 12 ff . und 20 f.) E s is t klar, dass die 
römische Famil ie dem zwei ten T y p angehör t . 
100
 KÄSER mein t , es sei ungewiss, ob es ein Sondorgut d e s paterfamilias g a b : 
«jedenfalls wäre a n z u n e h m e n , dass diese Sachen schon f rühze i t ig i m H a u s g u t aufgingen» 
(RPR, 10G f.). Die le tz te re A n n a h m o scheint uns bedenkl ich. W e n n m a n auch die Möglich-
ke i t eines Sondergutes n ich t gänzl ich auszuschliessen vormag, k ö n n t o m a n doch — ange-
s ichts der En twick lung der römischen Famil ie — eher da ran d e n k e n , dass das Hausgu t 
im Sondorgut aufging, a ls u m g e k e h r t . 

111 G. A L F Ö L D Y 
d e s t e r r i t o i r e s o c c u p é s 
p a r l e s s c o r d i s q u e s 
Parmi les tr ibus celtiques établies sur le territoire de ITllyrie, l 'une des 
plus importantes fu t celle des Scordisques. Selon la t radi t ion antique, ils 
s 'établirent dans la région de l 'embouchure de là Save au I I P siècle avant notre 
ère; c'étaient un groupe de Celtes revenant de Delphes (Just. 32,3 ex his mavus 
quaedam in confluente Danuhii et Savi consedit, Scordiscosque se appellari 
volait)} En tout cas, dès le I I I e siècle, leur présence dans cette région peu t 
ê t re prouvée pour un temps assez long: la civitas scordisquc est connue aussi 
de l'époque de l 'Empire. Cependant, le territoire où était établie la tribu, bien 
qu'i l comprît toujours la région de l 'embouchure de la Save, n 'a pas eu de 
limites permanentes au cours de la longue histoire des Scordisques. D'après 
les recherches, on a formé l'opinion qu'au IIe siècle avant notre ère ils occu-
paient la partie centrale des Balkans du nord, et étendirent leurs conquêtes 
à la Macédoine et la Thrace aussi; mais au tournant du 11° et du I<r siècles, 
à la suite des défaites subies dans les batailles contre les Romains, leur nombre 
diminua beaucoup, et ils furent refoulés dans la Sirmie.2 Leur diminution est 
mentionné en termes formels par Strabon: la tribu auparavant très puissante 
se réduisit en nombre sous l 'effet des guerres menées contre ses voisins, puis 
contre les Romains, et elle perdit son importance, tout comme d'autres t r ibus 
de ITllyrie: les Boioi, les Autariatai , les Ardiaioi, les Dardanoi et les Triballoi 
(Strab. 7, 5, 3). A l'époque de l 'Empire romain, la civitas scordisquc se limitait 
en effet à la Sirmie, et même, uniquement à l'angle est dudi t territoire.3 Il est 
vrai que, parmi les sources historiques, Pline ne mentionne pas encore la 
civitas de l'époque impériale, mais seulement la tribu antérieurement indé-
pendente, et sa localisation a aussi un sens assez large (Nat . hist. I l l , 148, 
cf. ci-après). Par contre, Ptolémée les classe parmi les civitates, et les situe 
1
 Cf. encore Athenaios 6,25 p . 234: . . .BaOdvazzoç ôé ziç f/ye/nov avxovç ôuôxiaev èni 
zovç JIEGI zov "IOZQOV rrmovç . . . 
Quant à l 'histoire de la t r ibu voi r su r tou t M . F L U S S : P W I I A (1923) 831 sqq ; 
A. MÓCSY: Pannónia . P W Suppl. I X (1962) 527 sqq. etc. ; pour la localisation cf. 
F . PAPAZOGLU: ИСТООИСКИЙ Ч а с о п и с 7 ( 1 9 5 7 ) 3 1 3 s q q . 
3
 A . M Ó C S Y : His tór ia 6 ( 1 9 5 7 ) 4 8 8 sqq ; Idem : Die Bevölkerung von Pannonién 
(Budapes t 1959) 78. 
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expressément à l'angle sud-est de la Pannonié inférieure: xaTÉyovoi Ôè таетpv 
Trjv inaoyjav . . . êv ôè TOÏÇ àvaroXuxolç . . . g E а Г/gßot v w TE: G о i Ôè Zxogôiaxoi 
(Ptol. I I , 15, 2). L'inscription sépulcrale d 'âge romain récemment découverte, 
qui mentionne le princeps et le praefectus de la civitas scordisque, provient 
également de Slankamen, de la partie orientale de la Sirmie.4 
La question est de savoir si nos idées concernant le rétrécissement du 
terr i toire scordisque correspondent vra iment à la réalité. Comme on le verra 
ci-dessous, de nombreux documents provenant du 1er siècle avant notre ère 
et de l 'époque impériale at testent que les Scordisques continuèrent à peupler 
un territoire assez grand en dehors du secteur oriental de la Sirmie. Dans ce 
qui suit, nous tâcherons d'analyser la formation du terri toire occupé par les 
Scordisques au moins à par t i r du milieu du IIe siècle avan t notre ère jusqu 'à 
l 'époque de l 'Empire, en résumant les documents concernant les diverses 
périodes. Au sujet du territoire occupé à l'époque de l 'Empire, il taut faire 
une digression sur le problème de son administration et sur les frontières des 
provinces de lTllyrie. D 'après les documents écrits et matériels, nous pouvons 
retracer l'histoire des Scordisques dès le milieu du II e siècle avant notre ère, 
quand la tribu exerça une influence décisive sur le terri toire central des Bal-
kans. A partir de ce moment , leur histoire peut être divisée en trois grandes 
périodes: 1. A peu près entre 156 et 88 avant notre ère, on entend beaucoup 
parler de la tribu, sur tou t aux environs de 110. C'est à cette époque, sur tout 
vers la tin du I F siècle, que leur puissance eut sa plus grande extension. 
2. Après la grande défai te de 88, cette puissance s 'affaiblit , mais les Scordisques 
continuèrent leurs campagnes de dévasta t ion jusqu'à leur assujettissement 
pa r les Romains en 15 avant notre ère. 3. A partir de cet te date, la tribu fu t 
placée sous la domination romaine; la civitas scordisque de la Pannonié fu t 
organisée dès le règne d'Auguste. Quant aux changements territoriaux des 
Scordisques, ils coïncident approximativement avec ses périodes. 
1. L'une de nos sources les plus importantes concernant les Scordisques 
est Strabon, qui décrit lTllyrie (voir su r tou t 7, 5, 1 sqq.) en se basant d 'une 
p a r t sur les auteurs grecs antérieurs (comme Théopompe, Polybie, Posidonios), 
d ' au t r e par t sur des renseignements provenant de l 'époque d'Auguste.5 Ses 
informations sur les Scordisques da t en t de différentes périodes, et au fond, 
elles embrassent l 'histoire de la tr ibu depuis les guerres du III e siècle avant 
not re ère jusq'à Auguste.6 La définition la plus détaillée que Strabon fournit 
4
 A. M Ó C S Y : H i s t ó r i a ibid. ; Idem; B e v ö l k e r u n g . . . 2 6 2 , N r . 2 2 8 / 2 . Pour la c iv i tas 
cf . C I L I I I 3400 ( inscr ipt ion d ' u n soldat d e cavaler ie scordisque de la f in du I<r siècle 
de n o t r e ère, N a g y t é t é n y ) . 
6
 Les trois a t e u r s grecs sont d é n o m m é s p a r St rabon d a n s le chapi t re sur l ' I l lyrie. 
P o u r les communica t ions sur l 'époque d ' A u g u s t e , cf. s u r t o u t 7, 5, 3 (la i r en t ion d e 
Daes i t i a s Bato) , en o u t r e 7, 5, 4 — 5 (les agg loméra t ions dos I a p o d e s e t des Da lma te s , 
occupées en 35 — 33 a v a n t n o t r e ère) e tc . 
6
 Les guerres con t r e les Autar ia ta i (7, 5, 6; 7, 5, 11) eu ren t lieu au I I I e siècle avan t 
n o t r e ère, e t r e m o n t e n t m ê m e à la f in du I V E , cf . G. ZIPPEL: D i e römische H e r r s c h a f t in 
I l ly r i en bis auf A u g u s t u s (Leipzig 1877) 31 s q q . 
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sur le territoire occupé par la tribu est valable pour le I I siècle avant notre ère 
(7, 5. 12): les Skordiskoi «habitaient aux environs du Danube, et se divisaient 
en dux groupes: les pet i ts et les grands Skordiskoi. Les premiers (habitaient) 
entre deux affluents du Danube, le Noaros qui arrose Segestiké et le Margos 
(que d 'autres appellent Bargos), les derniers (les petits Scordisques) au-delà 
de cet te région, dans le voisinage des Triballoi et des Mysoi. Les Skordiskoi 
habi ta ient aussi des îles, et ils devinrent si nombreux qu'ils s'étendirent 
jusqu 'aux montagnes illyriennes, paioniennes et thraces. Us habitaient aussi 
donc de nombreuses îles du Danube, leurs villes étaient Kapedunon et Heorta . 
Après le territoire des Skordiskoi vient celui des Triballoi et des Mysoi, auprès 
du Danube.»7 Au même endroit Strabon mcnt 'onne plusieurs peuples qui 
vivaient dans la Macédoine du nord ou dans la régions du sud de la fu tu re 
Mésie supérieure, ainsi que dans la Thrace occidentale, et qui furent fortement 
décimés par 'es Skordiskoi. 
Parmi les auff luents indiqués du Danube, le Margos s'identifie à laMorava, 
t andis que le Noaros ne peut être identifié de façon certaine. Le nom de ce 
f leuve figure encore une fois chez Strabon (7, 5, 2), dans la description du 
système fluvial de l 'Illyrie. Selon lui, la Save mêle ses eaux à celles de Drave 
qui, à Segestiké, se j e t te dans le Noaros. Le Noaros, après avoir reçu les eaux 
du Kolapis (Kulpa) — qui prend naissance dans la montagne d'Albion (Kapela 
et Velebit) et arrose la région des lapodes — se jet te dans le Danube, justement 
sur le territoire des Scordisques. Comme la description contient plusieurs indi-
cations erronées, l ' identification du Noaros est douteuse. On croit en général 
qu'il s 'agit du cours inférieur de la Save.8 E n tout, cas il est hors de doute que 
St rabon considérait le Noaros comme l 'une des rivières les plus importantes 
de l'Illyrie, par conséquent, il ne peut pas être identique aux petits affluents 
de la Save (comme le Kolubara ou les petites rivières autour Siscia). A notre 
avis, c'est de la Dr ina qu'il faut tenir compte en premier lieu; de cette façon, 
on pourrait expliquer pourquoi la Save se je t te dans le Noaros (l'insertion de 
la Drave est bien entendu fausse): Strabon pouvait considérer le cours inférieur 
de la Save après l 'embouchure de la Drina comme la suite de cette dernière. 
Le fait que, selon Strabon, le Noaros passe par Segestiké, c'est-à-dire près 
de Siscia, contredit notre conception, mais nous pouvons considérer cette 
' S t r a b . 7 , 5 , 12 "Qxr/aav ô' ovxoi лада ràv "Ioxgov ôirjgppévoi ôiya, oi pèv peydXoi 
Sxogôiaxoi xaXovpxvot, oi ôè /IIXQOÎ, oi pèv pExaÇv ÔVEÏV лотарйг (OÎXEÏV) ipßaXXövxwv E'IÇ ràv 
"IOTQOV, Г ov TE NOÓQOV T OV лада т r/v ZEYEOTIXRJV géovroç xai xov Mdgyov ( xivèç ôè tídgyov rpaaív). 
oi ôè pixgol TovTov négav, ovvduiTovTsç ToiflaXXoïq xai Mvooiç. elyov ôè xai TWV vpawv тtvàç oi 
Zxogôioxoc ЕЛ1 xooovxov ô' t/V^/joOt/oav, WCTTE xai péygi xwv 'IXXvgixwv xai xwv llaiovixwv xai 
Ggaxiwv лдодХОох ôgwv xaxéayov oèv xai xàç vrjaovç èv xw "IOTQW xàç лХе1оод, jjoav ôè xai 
nàXeiç avxoîç 'Eógxa xai Kaniôovvov. pexà ôè xrjv xwv Zxoi_ôioxwv ywgav лада pèv ràv "IOTQOV f j 
xwv TgißaXXOtv xai Mvawv èoTiv, vxX. 
8
 Q u a n t a u x op in ions di f férentes , vo i r G . Z I P P E L : op. cit . 1 1 5 s q q ; U . K A F R S T E D T : 
N a c h r . Ges. Wiss . G ö t t i n n e n , Ph i l . -His t . K l . 1927, 1 sqq ; E . POLASCHEK: P W X V I I 
( 1 9 3 6 ) 7 8 3 sqq ; W . A L Y : S t r a b o n von A m a s e i a (Bonn 1 9 5 7 ) 2 9 6 ; A. M Ó C S Y : P W ibid. 5 2 3 . 
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aff irmation sans doute comme fausse. En effet, S t rabon ne voit point dn tou t 
clair dans le sys tème fluvial se t r ouvan t autour deSiscia, puisqu'il men t ionne 
la Drave à cet endroit , et situe ailleurs le Kolapis, qui se jet te dans la Save 
à Siscia. 
Beaucoup de difficultés v iennent aussi des îles du Danube, qui — selon 
St rabon — appar tenaient au terr i toire des Scordisques et sont mentionnées 
pa r Appien à peu près dans le même sens (App. 111. 3 et 5, cf. plus loin). Les 
auteurs antiques ne pouvaient guère connaître les pet i tes îles du D a n u b e en 
Sirmie et dans le secteur entre Belgrade et Orsova, et celles-ci, comme l 'a 
dé jà démontré Zippel, ne pouvaient avoir rien de très remarquable comme 
part ies du vaste terri toire de la t r ibu . A propos de ces îles, Zippel pense t o u t 
simplement à la Sirmie.9 En effet , les géographes ant iques pouvaient à j u s t e 
t i t re considérer ce territoire comme une île, car il é ta i t borné à l 'ouest aussi 
pa r des eaux, no t ammen t par le Bacunt ius (Bosut), considéré dans l ' an t iqu i té 
comme un fleuve important , et pa r la Hiulca palus. Toutefois, à notre avis , 
il ne s'agit pas ici de la Sirmie, car Strabon et Appien par lent également d e 
plusieurs îles, et en outre, Appien distingue ne t tement ces îles du ter r i to i re 
de la Pannonié: après avoir été vaincus par les Romains, les survivants de la 
t r ibu scordisque se retirèrent sur les îles du Danube, mais plus tard une p a r t i e 
d ' en t re eux re tourna dans l'angle limite de la Pannonié (c'est-à-dire en Sirmie) 
(App. 111. 3). C'est pourquoi nous présumons qu 'en réalité ces «îles» signifiaient 
la rive gauche plus ou moins marécageuse du Danube , qui à cette époque 
semblait réellement de diviser en plusieurs îles entre Titel et Belgrade, de m ê m e 
qu 'en t re l 'embouchure du Ternes e t du Karas . Les agglomérations scordisques 
mentionnées à propos des îles, Heor te et Kapendunon , ne sont pas ident i-
fiables.1 0 
Dans la conception de Strabon, le territoire peuplé par les Scordisques 
s 'é tendai t donc aux régions suivantes: il comprenait les parties occidentales 
de la Serbie entre le cours inférieur de la Drina et celui de la Morava, en o u t r e 
la Sirmie que St rabon, à cause de ses erreurs concernant le réseau f luvia l , 
n ' ava i t pas su délimiter, puis la Serbie du nord-est, à l 'est de la Morava au 
moins jusqu'à la rivière Timacus (Timok) (aux environs de laquelle on p e u t 
situer les Mysoi-Moesi, tandis que les Triballoi vivaient à l 'est de ceux-ci), 
e t enfin la rive gauche du Danube face à Belgrade. Mais le territoire placé 
sous la domination de la tribu s 'é tendai t encore plus loin vers le sud, jusqu 'à 
9
 G . Z I P P E L : o p . c i t . 1 7 7 s q q . 
10
 Certains spécial is tes cherchent K a p e d u n o n d a n s la vallée de la Morava occ iden-
ta le , a u x environs d e T i to vo-U/ice, en se b a s a n t sur l ' inscript ion qu 'on y a t r o u v é e 
L'iberotp alr-i ) Cap ( . . . ) (CIL I I I 8 3 5 4 ) . Bien q u e l 'exis tence des Scordisques s e i t 
s a n s d o u t e démon t rab le dans cette région, m ê m e à l 'époque de l ' E m p i r e (cf. plus loin) , 
l ' ident i f icat ion e t l 'expl icat ion Cnp(eduvensij sont gra tu i tes , cf. F . PAPAZOOLU: Z i v a 
A n t i k a 7 ( 1 9 5 7 ) 1 1 9 sqq , avec référence a u x opinions précédentes . I l es t à noter q u e n o n 
loin d' ici , aux envi rons de Domavia, on a t rouvé une inscript ion I . О. M. CAP. ( S p o m . 
9 5 , 1 4 5 / 1 3 ) , en t o u t cas, on peut la déve lopper en Cap(itolino). 
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la Macédoine septentrionale. Outre la subjugat ion des t r ibus v ivant autour 
de la Haute-Morava, cet te affirmation est justifiée par la délimitation oro-
graphique du terri toire scordisque. L 'extension des Scordisques «jusqu'aux 
montagnes illyriennes, païoiniennes et thraces» veut dire que la t r ibu exerça 
son autori té sur les régions bornées par les montagnes de la Serbie occidentale, 
celles de la Macédoine du nord (Orbelus mons etc.) et la chaîne occidentale 
du Haemus nions en Thrace. 
Cette large extension des Scordisques et leur grand nombre sur lequel 
S t rabon insiste expressément se r appor t en t à l 'époque où la puissance de la 
t r ibu étai t à son apogée, c'est-à-dire à la seconde moitié du II e et au début 
du 1er siècles avant not re ère. Au cours des guerres contre les tr ibus voisines, 
su r tou t contre les Autar ia ta i au III e siècle (cf. avant tou t Strab. 7, 5, 6 et 11), 
les Scordisques avaient dé jà étendu leur influence à la Haute-Morava, et dans 
la première moitié du II e siècle tout au plus, ils comptaient dé jà pour l 'une 
des t r ibus les plus impor tan tes des Ba lkans du nord. En 179 avan t notre ère, 
les Bastarnae, alliés du roi macédonien Phi l ippe V, se préparaient à avancer 
vers l 'Adriatique et l ' I tal ie à travers le terri toire des Scordisques; le grand 
s t ra tagème de Philippe consistant à r emonte r la vallée de la Save s ' appuyai t 
donc sur cette t r ibu. 1 1 Ainsi, elle exerçait une hégémonie sur la région do 
l 'embouchure de la Save. E n 156 avan t no t re ère, un violent accrochage se 
produisi t entre les Scordisques et les Romains . Il ne nous pa ra î t pas probable 
que cette guerre se f û t déroulée réellement au tour de Segestiké; nous supposons 
p lu tô t que les Scordisques f irent i r rupt ion dans les régions passées en 168/167 
sous l 'autori té romaine, dans la Macédoine occidentale ou dans l'Hlyrie sud-
orientale, vraisemblablement pour aider les Dalmates.12 En tou t cas, les cam-
pagnes scordisques de la période su ivan te avaient pour bu t la Macédoine. 
É t a n t donné qu'il n ' y a aucune trace de guerre contre les Dardans jusqu 'au 
t ou rnan t du II e et du I e r siècles, la Dardanie , c'est-à-dire la par t ie méridionale 
de la fu tu re Haute-Mésie devait être d é j à sous l 'autori té scordisque. Dans le 
dernier tiers du П е siècle, ils avancèrent vers le sud principalement par la 
Thrace occidentale, dans les vallées de l 'Hèbre et du St rvmon, après y être 
arrivés en premier lieu par la région orientale de la Dardanie . C'est pourquoi 
les sources historiques les ra t tachent à la Thrace et les appellent quelquefois 
t o u t simplement Thraces.1 3 Le préteur M. Cosconius les combat t i t en Thrace.1 4 
11
 L i v . 40 , 57 , c f . A . MÓCSY: P W i b i d . 5 2 7 . 
12
 l u i . Obs. c. 16: Dalmatae Scordisci superati. La victoire r empor t ée sur les Dal-
m a t e s est due au consul C. Március, l ' année s u i v a n t e elle le f u t à P . Cornelius Scipio Nasica 
qu i occupa De lmin ium (Zupanjac) , cf. G. ZIPFEL: op. cit. 130 sq . C 'es t alors que les Ro-
m a i n s mi ren t le siège d e v a n t Siscia pour la p r e m i è r e fois, voir G. ZIPPEL: op. cit . 133 sq; 
A. MÓCSY: P W ibid. 528., pour t an t , l ' acc rochage avec les Scordisques d u t p lu tô t 
avo i r lieu lors do la m a r c h e contre les D a l m a t e s , cf . Florus I , 39, 1 sq. 
13
 F lo rus I , 39, 3, Sex. R u f u s 9, 2. Cf . A m m . Marc. 27, 4, 4: et partium earum 
( Thraciarum) labitavere Scordisci, long • nunc ab iisdem provineiis disparati. 
14
 L i v . e p . 5 6 , c f . G . Z I P P E L : o p . c i t . 1 3 9 . 
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Leurs plus grandes campagnes eurent lieu après la migration des Cimbres qui 
se répercuta sur cette t r ibu aussi.15 E n 117, ils firent irruption en Macédoine,16 
puis en 114, ils envahirent de nouveau le pays en écrasant l 'armée de M. Porcius 
Cato.17 En 113, le préteur M. Didius les arrê ta sur le territoire de la Macédoine 
et de la Thrace,1 8 puis en 112, M. Livius Drusus les vainquit en Thrace, e t il 
semble que, cette fois, ils durent reculer jusqu 'au Danube.1 9 Ils subirent une 
défai te encore plus grande en 109: le consul M. Minucius Rufus , en repoussant 
leur nouvelle irruption en Macédoine, ba t t i t leur armée auprès de l 'Hèbre . 2 0 
Cet échec du t for tement affaiblir les Scordisques, car au cours des vingt années 
suivantes, Rome guerroya sur tout contre les voisins méridionaux des Scordis-
ques, entre autres contre les Dardans, en 97 (lui. Obs. с. 48). Il semble qu 'après 
la victoire de Minucius Rufus ceux-ci reconquirent leur indépendance er br isant 
le joug des Scordisques. Cependant, la ruine de l 'hégémonie scordisque dans 
les Balkans du nord ne f u t scellée défini t ivement que par la campagne de 
Scipion Asiagenus en 88 avant notre ère.21 Selon Appien, Scipior extermina 
la major i té de la t r ibu, et c'est alors (pie les survivants se réfugièrent «sur les 
îles du Danube» (111. 5, ef. 3). Le renseignement fourni par Strabon sur la dimi-
nution de leur nombre (7, 5, ö) peut être appliqué également à cet événement, 
et nous pourrions y a jouter une autre information de Strabon, selon laquelle 
les Romains avaient vaincu les Skordiskoi depuis longtemps très puissants 
(7, 5, 11). 
La délimitation du territoire peuplé par les Scordisques, que nous donne 
Strabon, est valable à peu près jusqu 'à la campagne de Scipion Asiagenus; 
quan t à leurs conquêtes du Sud, ils les perdirent naturellement dès 109. Res te 
à savoir comment l 'extension dudi t territoire peut être justifiée par des docu-
ments matériels. La documentat ion archéologique n'est pas exploitable en ce 
domaine conformément à son importance, car le contingent des trouvailles 
La Tène que l 'on pourra i t ra t tacher aux Scordisques n'est bien dépouillé que 
pour la Sirmie.22 Toutefois, relativement à not re sujet , on peut profiter des 
documents du monnayage celtique de lTllyrie, recueillis dans une grande 
monographie par l 'excellent numismatiste autrichien, K. Pink.2 3 
15
 Au su je t do со qui sui t , voir G. ZIPPEL: op. cit . 140 sq, avec l 'analyse des indica-
t ions p rob lémat iques d 'Appien (111. 4). 
16
 Ib id . 142 sq. 
17
 Liv . ер. 63, F lo ras 1, 39, 3 sq, E u t r o p . 4, 24. 
18
 F loras , ibid., R u f u s 9, 2. 
19
 Liv. ep. 63, F loras , ibid., R u f u s , ibid. 
20
 F loras , ibid., E u t r o p . 4, 27, 5, cf. F ron t in . s t ra teg . 2, 4, 3, Voll. I I , 8, 3 e tc . 
2 1
 C f . A p p . 111. Я, G . Z I P P E L : o p . c i t . 1 7 5 s q ; M . F L U S S : i b i d . 8 3 5 ; A . M Ó C S Y : P W 
ibid. 530. 
22
 Voir a v a n t t o u t I . HUNYADY: K e l t é k a K é r p é t - m e d e n c é b e n (Celtes dans le 
bassin des Carpa thcs) . DissPann I I . 1 8 (Budapest 1 9 4 4 ) , V. M I R O S A V L J E V K : Sveui iliste 
u Zagrobu filo/.ofski f aku l t é t , Zbornik R a d o v a 1 ( 1 9 5 1 ) 1 0 1 sqq; K . V I N S K I - G A S P A R I N I : 
Arhooloski R a d o v i i R a s p r a v e 1 ( 1 9 5 9 ) 2 8 sqq. 
23
 K . PINK: Die Münzprägung der Ostkol ten u n d ihrer N a c h b a r n . DissPann 
I I . 15 (Budapes t , 1939). 
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La date précise de l'origine du monnayage celtique de l'illyrie ne peut 
être encore déterminée. E n tout cas, les imitations locales des te tradrachmes 
de Phil ippe П, servant de modèles, paraissent au plus tô t dans la seconde 
moitié du IIe siècle avan t notre ère, et ces «imitations directes» (unmittelbare 
Nachahmungen) commencent à être remplacées par des «créations libres» 
(freie Schöpfungen) à peu près vers la f in du IIe siècle.24 11 est hors de doute 
que les Scordisques eurent un rôle décisif dans la création du monnayage 
celtique à l'est, du seul fai t que les pièces de monnaie macédoniennes avaient 
pu passer en grande quant i té dans les Balkans du Nord et dans le bassin des 
Carpathes, en premier lieu lors des campagnes scordisques en Macédoine.25 
Parmi les monnaies celtiques de l 'illyrie, les «créations libres», c'est-à-dire les 
imitat ions plus ou moins modifiées des tetradrachmes de Philippe, se répartis-
sent en plusieurs groupes selon la da te et le lieu, et plusieurs de ces groupes 
peuvent être rat tachés aux Scordisques. Même si nous ne pouvons accepter 
complètement la théorie de Pink sur les six couches chronologiques du mon-
nayage celtique de l'illyrie,26 il est sûr que les groupes de frappage de l'illyri-
cum méridional qui en t rent en ligne de compte dans notre sujet, forment deux 
couches chronologiques. La première est composée par le «groupe du Banat», 
le «Bartkranzavers», le «Dickschrôtlinge», le «Kopf von vorn» et probablement, 
par le «groupe de la Serbie méridionale», la seconde par le «groupe de Sirmie».27 
Pour le moment, ce sont les groupes de la première couche chronologique qui 
nous intéressent. 
Les pièces du «groupe du Banat» se répandirent dans la partie orientale 
du Bana t , ou plutôt dans ses régions limitrophes du nord et de l'est, e t elles 
sont sans doute en connexion avec les Daces.28 Pink fait remonter leur appa-
rition à la fin du II e siècle, A. Alföldi autour de 100 avant notre ère.29 Il est 
à noter sous ce rappor t que l'expansion fortement limitée des frappages du 
B a n a t n'est concevable qu'à l 'époque où la domination dace ne s 'étendait 
pas encore aux Balkans du nord et au bassin des Carpathes, c'est-à-dire que 
leurs pièces doivent être antérieures à la formation de la grande puissance dace, 
vers le tournant du II" et du Ier siècles. Par contre, les pièces de qualité infé-
rieure du Banat, dont l'origine est postérieure et la diffusion plus large sur le 
terri toire scordisque aussi,30 peuvent dater du milieu du Ier siècle avant notre 
ère, quand l 'État dace de Boirebista étai t à son apogée. 
2 4
 K . P I N K : o p . c i t . 1 2 1 s q . 
2 5
 K . P I N K : o p . c i t . 3 4 , 1 2 7 s q . 
26
 I b id . 122 sq . 
27
 Ib id . 122, su r la con temporané i t é des groupes «Bartkranzavers», «Banat» e t 
«Dickschrôtlinge». Q u a n t a u «groupe de la Serbie méridionale», cf. N o t e 34. 
28
 Ib id . 41. 
29
 К . PINK: op. ci t . 124, A. ALFÖLDI: B p . Tör t . I . B u d a p e s t az ó k o r b a n (His to i re 
do B u d a p e s t , I . B u d a p e s t dans l ' an t iqu i té ) . (Budapes t , 1942) 162. 
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Le groupe du Banat est à peu près du même âge que le groupe «Bartkran-
zavers», dont les pièces étaient courantes surtout en Sirmie et dans ses environs, 
mais elles parvinrent jusqu'en Autriche, en Bohême, dans la Hongrie du nord 
et naturellement en Serbie.31 Deux autres groupes vont de pair avec ceux-ci. 
Le centre du groupe «Dickschrötlinge» étai t la Serbie du nord-est, ensuite la 
Dardanie (surtout le Kosovo), mais les pièces en parvinrent presque p a r t o u t 
dans rillyrie, où l'économie monétaire des Celtes s 'était acclimatée.32 Le groupe 
«Kopf von vorn» se distingue seulement du précédent par la figuration du côté 
droit; les figurations du revers, le poids etc. sont identiques, de même que le 
territoire de son extension.33 11 semble que le «groupe de la Serbie méridionale» 
soit aussi ancien ou du moins à peine postérieur aux autres; ses pièces se répan-
dirent dans la Serbie du Sud, sur tout dans le Kosovo, ensuite en Albanie e t en 
Bulgarie.34 E n ce qui concerne le groupe «Bartkranzavers», Pink constate 
déjà que, selon ses centres d'extension, il peut être ra t taché aux Scordisques,35 
et quant au groupe «Dickschrötlinge», il remarque que le centre de son exten-
sion fu t habité par les milcroi Skordiskoi de Strabon.36 Pour notre par t , nous 
mettrions aussi en rapport le groupe «Kopf von vorn» avec les «petits» Scor-
disques, à cause de son extension et de ses relations avec les pièces «Dickschröt-
linge», tandis que nous rattacherions le groupe «Bartkranzavers» aux megaloi 
Skordiskoi. A propos de la répartition territoriale, il f au t remarquer qu'il n ' y 
a qu'une seule région d'ailleurs considérable du territoire scordisque délimité 
d'après les documents écrits qui ne coïncide pas avec les frappages monétaires: 
la collection de Pink ne relève pas de pièces «Bartkranzavers» ni d 'aucune 
autre monnaie celtique au sud de la Save et à l'est de la Morava (c'est-à-dire 
près de la Drina inférieure et à l 'est de celle-ci). Mais ce fait doit résulter a v a n t 
tou t des fouilles insuffisantes dudi t territoire, d ' au tan t plus que la présence 
des Scordisques dans cette région peut être prouvée entre autres en connexion 
avec le monnayage. Comme Pink l 'a démontré, les Scordisques ne pouvaient 
se procurer l 'argent nécessaire à la monétisation que dans les mines de Kosmaj , 
de Rudnik et des environs de Domavia (au sud de Belgrade et sur la rive gauche 
de la Drina inférieure).37 Quant au «groupe de la Serbie méridionale», nous 
le rattacherions de préférence aux Dardans, qui après 109, se libérèrent de 
31
 Ib id . 52 sq, 58 sq. 
32
 Ib id . 61 sq . 
33
 Ib id . 66 sq . 
34
 Ib id . 50 sqq sur l 'extension du groupe . P o u r no t re p a r t , nous considérerions le 
g roupe «Kreuzelreiter» (ibid. 51) — localisé à cet endro i t à u n e période ul tér ieure , e t 
r é p a n d u en Transy lvan ie — comme u n g roupe à p a r t . Les f r a p p a g e s de la Serbie m é r i -
dionale , en ve r tu do leur poids e t de leur bonne composi t ion (cf. PINK: op. cit. 50; q u a n t 
à l ' impor tance de ce f a i t dans la d a t a t i o n : ibid. 17 e t 122), ne p e u v e n t être guère p o s t é -
r i eu r s aux groupes précédents . 
36
 Ib id . 127. 
36
 Ib id . 129 sq . 
37
 I b id . 127; cf . R . MARIÓ: S t a r i na r 3 (1955) 40. 
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l ' influence scordisque. En ce qui concerne la datat ion des groupes «scordisques», 
c'est également le tournant du IIe et du I e r siècles qui entre en ligne de compte, 
car la coïncidence chronologique avec les pièces du Banat rend cette hypothèse 
plausible. En outre, ces pièces se répandirent sur un grand territoire, et ne 
formèrent pas d'unités territoriales semblables à celles du groupe du Bana t 
ou des pièces scordisques de l 'étape suivante (cf. plus loin). C'est pourquoi 
elles doivent dater d 'une époque où les campagnes et l 'influence scordisques 
s 'é tendaient à un vaste territoire, surtout avant l'expédition de Scipion, mais 
en tou t cas antérieurement aux années 70 avant notre ère. 
2, Au sujet de l 'époque située entre l 'expédition de Scipion Asiagenus 
et l 'occupation romaine (88 — 15 avant not re ère), on n 'a pas d' informations 
aussi détaillées sur le territoire peuplé par les Scordisques que celles de Strabon 
sur la période précédente. É tan t donné qu 'après la conquête romaine, la tribu 
n 'est mentionnée sous forme de civitas qu'en Pannonié, on suppose que, 
depuis la campagne de Scipion, les Scordisques ne peuplaient guère que la 
Sirmie. Cependant, les sources historiques ne soutiennent pas cette conjecture. 
On entend assez souvent parler des Scordisques même après 88. Immé-
dia tement après la grande défaite, au tour de 85, Sulla du t les combattre en 
Macédoine, puis en 78- 70, Appius Claudius les repoussa, une fois de plus, 
de la frontière macédonienne.38 Il est vrai qu'après avoir vaincu les Dardans 
en 75/73, G. Scribonius Curio parvint sans difficulté jusqu'au Danube, et ce 
fu t ainsi le premier chef d'armée romain qui eût atteint ce fleuve, mais cela 
ne signifie pas qu'il n 'y eût plus de Scordisques entre la Dardanie et la Sirmie. 
Ayant qui t té Naissus, Curio passa par la vallée du Timacus (Timok),39 et non 
pas près de la Morava où il les aurait certainement rencontrés. L'expédition 
ne permet de tirer qu 'une seule conséquence, à savoir qu 'aux environs du Tima-
cus il n ' y avait plus, ou très peu de Scordisques. Dans les années 60, Mithridate 
leur assigna le même rôle dans ses proje ts contre Rome que Philippe V un 
siècle plus tôt : il s'allia avec eux pour a t t aquer Rome par derrière, à t ravers 
la vallée de la Save.40 Donc, la tribu compta i t encore dans la région de l'em-
bouchure de la Save pour une puissance militaire considérable. Elle ne perdit 
son importance qu 'au milieu du Ipr siècle avant notre ère. Comme Strabon 
nous e r informe, Boirebista les assujett i t , e t à partir de ce temps les Scordisques 
formèrent les troupes de renfort des Daces (Strab. 7 ,3 , 11; 7 , 5 2). Comme 
nous l 'avons déjà constaté au sujet du groupe de frappage du Banat, l 'exten-
sion de ces pièces postérieures en date doit être en rapport avec cette période. 
La soumission de la tr ibu ne cessa qu 'après la mort de Boirebista et la disloca-
38
 Cf. App. Mi thr . 55, P lu t . Sulla 55, E u t r o p . 5, 7, 1, E u t r o p . 6, 2. 1. Oros. 5, 23, 
17 sq ; C. PATSCH: Be i t r äge zur Völkorkunde v o n Südos teuropa V / l . Akad . Wiss. Wien , 
P h i l . - H i s t . Kl . 1932, N r . 214/1, 35 etc . 
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t ion de son pays, quand les Scordisques reconquirent leur indépendance. E n 16 
avant notre ère ils f i rent de nouveau irruption en Macédoine avec la t r ibu des 
Dentheletae, v ivant en Thrace occidentale (Dio 54, 20, 3). Mais l 'année sui-
vante, Tibère mena contre eux une expédition à la suite de laquelle ils passèrent 
sous l 'autorité romaine.41 En 12 avan t notre ère, ils lu t ta ient dé jà aux côtés 
des Romains contre leurs ennemis de vieille date, les Pannoniens (Dio 54, 31, 3). 
Tous ces documents ne soutiennent pas la théorie iondée sur Strabon 
et Appien, selon laquelle les Scordisques, leur nombre é tan t très diminué, 
auraient été refoulés en Sirmie et dans les environs immédiats. Les irruptions 
en Macédoine (85, 78/76, 16 avant notre ère) a t tes ten t qu'ils étaient installés 
au sud de la Save e t du Danube, jusqu 'au terr i toire des Dardans, au moins 
dans la vallée de la Morava et à l 'ouest de celle-ci. E n tou t cas, les Dardans 
recouvrèrent leur indépendance. D'autre par t , les projets de Mithridate prou-
vent que la puissance militaire des Scordisques f u t toujours considérable, 
au moins jusqu 'à l 'ascension des Daces. Nous voudrions rappeler encore quel-
ques données p rouvan t qu'ils continuèrent à peupler les territoires de la Serbie 
nord-ouest, au sud de la Sirmie. 
Strabon écrit sur Boirebista qu'en passant par le Danube, il étendit son 
pouvoir à la Thrace, l 'illyrie et presque la Macédoine, et assujet t i t les Celtes 
qui vivaient entre les Thraees et les lllyriens (7, 3, 11). Ici, il s 'agit ne t tement 
des Scordisques. Comme les voisins orientaux de la Sirmie étaient les Daces, 
il f au t étendre l 'habi ta t des Scordisques au sud de la Sirmie aussi, et c'est ainsi 
que s'explique leur position entre les lllyriens et les Thraees. Un autre passage 
de Strabon mérite aussi qu'on s 'y arrête: «la région montagneuse, habitée pa r 
les Pannoniens . . . est bornée à l 'est par les Skordiskoi» (7, 5, 10). Dans la con-
ception de Strabon et de ses contemporains, le territoire occupé par les Panno-
niens s 'avançait bien au sud dans la province de la Dalmatic, presqu'à la ligne 
des Alpes Dinariques.42 Dès lors, cette région montagneuse n 'est autre que la 
par t ie de la Dalmat ie septentrionale qui s 'étend presqu 'à la Morava. (On ne 
peut penser au P a p u k en Slavorie, car le terri toire s 'y ra t t achan t à l 'est f u t 
également peuplé par des Pannoniens, plus précisément par les Breuci). Ainsi, 
selon Strabon, les Pannoniens et les Scordisques é ta ient voisins au sud de la 
Save aussi, quelque pa r t autour du cours inférieur de la Drina. Et comme en 
délimitant l 'extension des tr ibus pannoniennes, Strabon utilisa avant tout les 
1 1
 C f . A . P R E M E R S T E I N : J Ö A I 1 ( 1 8 9 8 ) B b . 1 5 8 s q ; C . P A T S C H : o p . c i t . 8 3 s q ; 
E . SWOBODA: Forschungen a m obormoesischen Limes. (Wien — Leipzig 1939) 113; 
A. M Ó C S Y : P W ibid. 5 4 0 . A. P R E M E R S T E I N mo t on r a p p o r t cet événement avec le 
rocul des Scordisques de la r ive dro i te do la Save (op. ci t . 147): «Bald nach ihrer 
Besiegung im J . 739/15 verschwanden dio Skordisker f a s t ganz aus Moesien und zogen 
sich auf den äussers ten Südos ten Pannoniens zu rück ; ihr Gebie t wurde wohl von Bewoh-
norn moesischon S t a m m e s eingenommen.» 
42
 S t rab . 7, 5, 3, cf. G. ALFÖLDY: Bevölkerung u n d Gesellschaft der römischen 
P rov inz Dalmat ien . (Budapes t , 1964, sous presse.) 
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sources historiques du temps d'Auguste,43 il ne présente pas une situation anté" 
ricure, mais contemporaine à son époque. Pa r suite, lors de la conquête romaine, 
des Scordisques vivaient au sud de la Sirmie, entre la Drina et la Morava. 
Un passage de Pline est également digne de considération sous ce rapport . 
Le g r a n d polygraphe ne mentionne les Scordisques qu'une seule fois: mons 
Claudius, cuius in fronte Scordisci, in tergo Taurisci» (op. cit. III , 148). Comme 
l 'a démontré A. Mócsy, on peut donner à ce passage l ' interprétation suivante: 
le Möns Claudius se t rouvait quelque par t en Slavonie (il peut être identifié 
en premier lieu aux montagnes du Papuk) , il reçut le nom de Tibère à l'occasion 
des campagnes de ce dernier en 15—12 avant notre ère, et l 'emplacement 
spécial des deux tribus celtiques n 'a aucun sens si la source de Pline — dont 
l ' au teur ajjpartenait sans doute aux disciples de Tibère — examinait la situation 
non pas du côté de la Macédoine, mais en par tan t de l'Italie. 44 II est à noter 
que Pline, en se basant sur cette source, ne parle pas encore de civitates panno-
niennes organisées sous l 'autorité romaine, mais de tribus celtiques encore 
indépendantes: quant aux Taurisques, il ne pouvait nullement les considérer 
comme civitas pannonienne. Cette supposition est justifiée par le fait que Pline 
énumère ces deux tr ibus en dehors de la liste alphabétique des civitates (NH. 
I I I , 147 — 148). Comme les Taurisques passèrent sous l 'autorité romaine en 16 
a v a n t notre ère45 et les Scordisques un an plus tard, et que Tibère n 'avai t pas 
lu t t é plus tôt sur ce territoire, la source de Pline précisait la situation aux 
environs de 16 — 15 avant notre ère. Or, si l 'on circonscrit les Scordisques 
uniquement à la Sirmie et à ses alentours, ils ne seront in fronte même pas du 
côté de la Macédoine, d ' au tan t moins que, selon la conception géographique 
de l 'antiquité, la région située entre la Drave et la Save, dans la direction 
est-ouest, était beaucoup plus longue qu'en réalité,46 et ainsi la ligne Taurisci 
— Möns Claudius — Scordisci aurait dû passer bien loin au nord de la Macédoine. 
Mais si nous étendons l 'habitat des Scordisques au sud de la Save, entre le 
cours inférieur de la Drina et celui de la Morava, l'expression in fronte, consi-
dérée du côté de la Macédoine aura tou t de suite un sens réel. 
Cette conclusion est appuyée aussi par les données éparses concernant 
la guerre même qui se déroula en 15 avant notre ère. Velleius résume ainsi 
l 'ac t ivi té militaire de Tibère dans l'Ulyrie entre 15 et 12: Raetiam autem et 
43
 Cf. 7, 5, 3 (Segestiké, ville des P a n n o n i e n s comme base mil i ta i re cont re les 
Dacos ) , 7, 5, 3 ( énuméra t ion des t r i bus pannon iennes ; pa r r a p p o r t a u x Daesi t ia tes , men-
t i o n d e Ba to , chef d u sou lèvement en 6 — 9 de no t r e ère) e tc . 
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 A. M Ó C S Y : Arch . É r t . 8 8 ( 1 9 6 1 ) 1 7 8 sqq . 
45
 Cf. G . Z I P F E L : op . ci t . 247 sq ; E . S W O B O D A : Kl io 28 (1935) 180 sq ; F . M I L T N E R : 
K l i o 30 (1937) 207 sq . 
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Vindelicos ac Noricos Pannoniamque et Scordiscos novas imperio nostro subiunxit 
provincias (II, 39, 3). Comme chez Vclleius la notion de Pannonié n 'est plus 
la même que chez Strabon, mais désigne l'ensemble administratif f u t u r des 
provinces,47 la mention des Scordisques laisse à penser que leur défaite eut lieu 
au moins partiellement en dehors de la Pannonié, c'est-à-dire au sud de la 
Save. On a encore une donnée postérieure relative à la guerre: Tiberius Vindelicos 
et eos qui Thraciarum confines eranl Romanos provincias fecit (Euseb.—Hier. 
Chron. 248, 24 sqq). Les voisins vaincus de la Thrace, ce sont les Scordisques.48 
Même s'il ne s 'agit pas d 'un «voisinage» proprement dit, il est toutefois probable 
qu 'on doit penser au territoire d 'une province voisine, c'est-à-dire à la Mésie. 
Tout cela rend incontestable que les Scordisques peuplaient au moins 
une partie de leur ancien territoire au sud de la Save même après l 'expédition 
de Scipion Asiagenus. Reste à savoir comment ces affirmations peuvent être 
conciliées avec les passages qui relatent la diminution de la tribu et sa fu i te 
«sur les îles du Danube». Comme nous l'avons constaté, ces «îles» signifiaient 
en réalité la rive gauche du Danube entre Belgrade et l 'embouchure du Karas . 
Selon Strabon, les Scordisques tenaient cette région sous leur occupation, au 
moins dans une certaine mesure, déjà avant l 'expédition de Scipion. C'est 
pourquoi la communication d'Appien, selon laquelle ils s 'y réfugièrent après 88, 
peut s ' interpréter de sorte qu'après la défaite, une partie des Scordisques aban-
donnèrent certains territoires au sud du Danube et se retirèrent «sur les îles». 
Naturellement, on doit penser ici aux Scordisques qui auparavant avaient vécu 
au sud du secteur du Danube commençant à Belgrade, c'est-à-dire aux mikroi 
Skordiskoi de la Serbie nord-est. Quant aux Scordisques vivant à l'ouest de la 
Morava, la défai te dut les toucher moins fortement. Il est hors de doute que 
seuls les mikroi Skordiskoi furent contraints de changer de séjour. Ce sont 
eux qui furent avant tout frappés par la guerre de 88, ayant eu lieu de tou te 
évidence dans la Thrace occidentale.49 Quand Scribonius Curio atteignit le 
Danube en 75/73 par la vallée du Timacus, il ne t rouva réellement aucune 
résistance scordisque sur le territoire des mikroi Skordiskoi, car les survivants 
du groupe tribal vaincu s'étaient er effet réfugiés après 88 sur l 'autre rive du 
Danube. Or, les événements de 88 modifièrent le territoire occupé par les 
Scordisques du fait que la guerre de Scipion décima fortement les mikroi 
Skordiskoi et les contraignit à quitter leur résidence. Les troupes des megaloi 
Skordiskoi durent perdre également beaucoup d 'hommes en 88 dans la guerre 
47
 Cf. A. JAGENTEUFEL: Die S t a t t h a l t e r der römischen Provinz D a l m a t i a v o n 
A u g u s t u s bis Diok le t i an (Wien 1958) 9. concernan t la D a l m a t i e ; pour la Pannon io vo i r 
I I , 1 0 9 , 3 ; 1 1 0 , 2 ; 1 1 4 , 4 . 
4 8
 A . P R E M E R S T E I N : o p . c i t . 1 5 8 s q . 
49
 Les of fens ives précédentes s ' é ta ien t t o u j o u r s concent rées sur ce terr i toire, le long 
d e la vallée du S t r y m o n . 
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contre les Romains, mais cela n'impliqua pas de changements concernant leur 
territoire.50 
Le sort des mikroi Skordiskoi peut être éclairé de la même façon par le 
contingent de trouvailles archéologiques et numismatiques. De ce point de 
vue, l 'histoire de l 'oppidum celtique de 2idovar est riche en enseignements.51 
L'oppidum est situé au nord du Danube, sur la rive gauche du Karas.52 Les 
trouvailles La Tène tardives prouvent qu'i l existait au Ier siècle avant notre 
ère. B. B. Gavela fait remonter son origine à 113 avant notre ère,53 et quant 
à sa destruction, il la met en rapport avec la campagne de Tibère en 15 avant 
notre ère.54 En ce qui concerne la data t ion de son origine, Gavela prend argu-
ment de l 'évacuation des territoires au sud du Danube; or cette évacuation 
ne du t pas avoir lieu dans le guerre de 113, même pas à l'occasion de la cam-
pagne de Minucius Rufus , mais seulement lors de l 'expédition de Scipior. 
C'est pourquoi nous mettrions plutôt l 'origine de l 'oppidum autour de 88; 
l'essor de la grande agglomération au nord du Danube doit être en rapport 
avec l 'évacuation de l'ancien territoire des mikroi Skordiskoi. Il est à noter 
que dans une période postérieure, le contingent de trouvailles de l 'oppidum 
at tes te clairement une influence dace,55 dès lors, au milieu du Г'г siècle avant 
notre ère, l 'oppidum passa sous l 'autorité dace, pareillement aux autres régions 
scordisques. 
P a r m i les groupes de frappage de lTllyrie, il y a un groupe tardif des 
territoires méridionaux, le «groupe de Sirmie», dont les pièces ne se répandirent 
qu'en Sirmie et dans les régions voisines.50 Pour cette raison, il fau t ra t tacher 
ce groupe aux Scordisques, et l'absence des pièces dans la Serbie nord-occiden-
tale peu t s'expliquer par le retard des fouilles, tout comme dans le cas des 
pièces «Bartkranzavers». En fonction de la chronologie, les frappages de la 
Sirmie s 'avèrent sans doute plus récentes.57 Comme le «groupe de Sirmie», 
à l 'encontre des pièces «Bartkranzavers», se localise sur un territoire restreint, 
à notre avis il doit da ter de l'époque où l'hégémonie des Scordisques prit fin 
dans les Balkans du ro rd , et où leurs irruptions cessèrent, c'est-à-dire après 
les années 80 et 70 avan t notre ère. En dernière analyse il paraî t établi qu'après 
l 'expédition de Se:pion, le monnayage sur le territoire des megaloi Skordiskoi 
subsista dans des conditions plus ou moins semblables, tandis que sur le terri-
toire des mikroi Skordiskoi, où plus tôt on avait frappé les pièces des groupes 
«Dickschrötlinge» et «Kopf von vorn», après 88 il n 'y eut pas que le monnayage 
5 0
 C f . G . Z I P P E L : o p . c i t . 7 7 s q . 
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 B . B. GAVELA: Ke l t sk i opp idum Z idova r . Beograd 1952. 
52
 I b id . ß sq. 
53
 I b i d . 53 sq. 
54
 I b i d . 61. 
65
 I b id . 55. 
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" I b i d . 64, 123. 
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qui cessa d'exister, mais en réalité la circulation monétaire aussi. Or, le terri-
toire peuplé par les megaloi Skordiskoi resta approximativement le même, 
tandis que l'existence des mikroi Skordiskoi n'est plus démontrable sur l'ancien 
territoire qu'ils habitaient. 
3, La question est de savoir comment nous pouvons, en vertu des sources 
historiques, démontrer l'existence des Scordisques sur l'ancien territoire où ils 
étaient établis après la conquête romaine. Le fait que ce territoire fu t coupé 
en trois parties par les nouvelles frontières provinciales de l'Ulyrie cause des 
difficultés: une part ie appartenait à la Pannonié, les autres à la Dalmatie 
et à la Mésie. Comme les opinions ne sont pas unanimes à l'égard de ces fron-
tières, il serait indiquer de les retracer en deux mots. 
La frontière dalmato-pannonienne s ' tendait au sud de la Kulpa et de la 
Save,58 à peu près dans la direction est-ouest, en par tant à l'ouest des environs 
de Sv. Petar (dans l'Istrie du Nord).59 On a peu de données pour la définir 
avec plus de précision. Le municipe Metulum, près d'Ogulin, appartenait encore 
à la Dalmatie,60 tandis que la vallée de la Kulpa où l'on organisa la civitas 
des Colapiani (Poin. op. cit. III, 147), faisait déjà partie de la Pannonié. Le site 
romain de Velika Kladusa dans la vallée de la Glina était encore un poste mili-
taire de Pannonié, on peut probablement y situer le poste ad Fines, cité dans 
l ' l t inerarium Antonini (274, 6).61 Le poste ad Fines de la route Salona-Servi-
tium (Tab. Peut.) peut être mis à Mahovljani, au nord de Banjaluka (Castra).62 
Le camp romain de Doboj dans la vallée de la Bosna appartenait encore 
à la Dalmatie,63 mais il ne devait pas être très loin de la frontière. Reste à tracer 
la direction de la frontière après Doboj. Selon Ptolémée (II, 15, 1, ibid. 16, 1; 
III , 9 ,1) , elle atteignait la Save à son embouchure. La conception selon laquelle 
la frontière n'atteignait la Save pas même à l'est de la Drina, mais tournai t 
vers l'est-sud-est approximativement dans la direction de Kragujevac, n'est 
58
 Lo fai t que la f ront iè re passai t au s u d de la Save est jus t i f ié p a r les déf in i t ions 
topograph iques de P to lémée (II , 14, 1 ; I I , 15, I ) e t par la communica t ion de Pl ine (op. ci t . 
I I I , 147: la Save arrose le terr i toire dos Colapiani e t celui des Breuci) . 
59
 Cf. L . J E L I : W M B H 7 ( 1 9 0 0 ) 1 8 3 , on se ba san t sur P to l . I l , 1 6 , 1. La f ront iè ro 
da lma to -pannon ienne es t t racée de façons d i f fé rentes ; voir C. P A T S C H : W M B H б ( 1 8 9 7 ) 
229 sq; JELI : op. ci t . ; A. GRAF: Übers icht der an t iken Geographie von Pannon ién . 
DissPann I . 5 (Bp. 1 9 3 5 ) 1 1 sq; B . S A R I A : P W Suppl . V I I I ( 1 9 5 6 ) 2 2 ; A . J A G E N T E U F E L : 
o p . c i t . 1 0 ; A . M Ó C S Y : P V V l o c . c i t . 5 8 4 . 
60
 Malgré les d o u t e s exis tant à ce su j e t , nous pouvons localiser Me tu lum aux envi-
rons d 'Ogul in , au sens do l ' inscription CIL I I I 10060, voir G. VEITH: Die Feldzüge des C. 
Iul ius Caesar Oc tav ianus in Illyrien. (Wien 1914) 29 sqq, e tc . 
61
 C IL I I I 14023 (133393)': br ique m a r q u é e L X I I I 1 G. Cf. G. ALFÖLDY: Ac ta A n t . 
H u n g . 10 (1962) 7. 
92
 E . PA-ALIC: Ant i , ka nasolja i komun ikac i j e u Bosni i Hercegovink (Sara jevo 
1960) 18. B a n j a l u k a é ta i t dé jà en Dalmat ie , malgré l ' inscript ion hj. cos. P. s. (CIL I I I 
14221) ( a u t r e m e n t : C. PATSCH: W M B H 5 [1897] 229 sqq), é t a n t donné qu' ici , il s'agit, 
d ' u n beneficiarius, f a i san t son service en Da lma t i e (cf. CIL I I I 12802, Novae : bf. cos. 
P. super.). 
" C f . CIL I I I 8376/b (C. PATSCH: G Z M B H 26 [1914] 168), 14618 (12758), 14619 
(12759), avec la ment ion des t roupes de D a l m a t i e . 
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pas motivable.64 Quan t à savoir si elle n 'arrivait vraiment à la Save qu'à 
Belgrade, c'est une aut re question. E t a n t donné la direction du fleuve, ce n'est 
pas du tout probable, il faut supposer qu'elle l 'atteignait déjà dans la boucle 
qu'elle forme entre Sirmium et Singidunum, au sud de Sabac.65 La frontière 
dalmato-pannonienne suivait donc une ligne à peu près droite, dans la direction 
de Sv. Petar — Vrbovsko Velika Kladusa Bos. Novi — Mahovljani — 
Doboj — Lesnica. 
La détermination de la frontière dalmato-mésienne cause beaucoup plus 
de difficultés. Il n 'est pas douteux qu'on commettrait une erreur en l'identi-
f i a n t à la Drina, à la base de la Dimensuratio provinciarum,66 et il est certain 
que les postes de douane de la Mésie supérieure ne peuvent être considérés en 
même temps comme l 'affirme Domaszewski, comme postes frontières.67 Selon 
Ptolémée, la frontière passait ici en ligne droite de l 'embouchure de la Save 
jusqu 'au S/cardon oros (les montagnes Sar, entre le Kosovo et la Macédoine), 
où la frontière da lmate tournait vers l'ouest, et celle de la Mésie vers l 'est 
(II, 16, 1, III, 9, 1). E n réalité, la frontière ne suivait pas une ligne droite 
nord-sud. Pour la définir, on a les points de repère suivants: malgré les doutes 
antérieurs les environs de Kosmaj (au sud de Belgrade), devaient faire part ie 
de la Mésie supérieure; les inscriptions qu'on y a trouvées le rendent assez 
probable.68 La région minière de Rudnik appartenait plutôt , elle aussi, à la 
Mésie qu'à la Dalmatie;6 9 par contre, à la base militaire de Cacak (dans la vallée 
de la Morava occidentale) stationnaient des troupes de Dalmatie.7 0 Ici, il s 'agit 
certainement d 'un poste frontière comme dans le cas de Velika Kladusa et 
de Doboj. Les environs d 'Ivanjica au sud-est de Caéak, dans la vallée de la 
Moravica, appartenaient de nouveau à la Mésie: le muv (icipium) Cel. y men-
t ionné n'est pas Celeia, on peut le mettre en rapport avec les Celegeri dont 
64
 A u t r e m e n t : H . KIEPERT: F O A X V I I e tc . 
65
 P tolémée n e connaissai t pas les boucles des f l euves (à l 'except ion de celles d u 
D a n u b e ) , ce qui exp l i que son erreur . 
66
 Ainsi: G. ZIPPEL: op. cit. 197; H . CONS: L a province R o m a i n e de Da lma t i e . 
( P a r i s 1881) 185; C. PATSCH: Bei t räge . . . V/L, no t e 1. (cf. Idem, R M 20 [1905] 223 s q q ; 
F . PAPAZOGLU: op . c i t . 122. Le passage d iscuté de la D imensu ra t io provinc ia rum (18: 
Illyricum ab oriente flumine Drino etc.) ne par le pas en réali té de la Dr ina , mais du Dr in 
a l b a n a i s (cf. Pl in . op . c i t . I I I , 150), voir A. DOMASZEWSKI: A E M 13 (1890) 130 sq. 
67
 A. DOMASZEWSKI: ibid. 129 sq; p a r cont re , cf. s u r t o u t C. PATSCH: R M 20 (1905) 
223 sq. 
68
 Inscr ip t ions ce r t a inemen t re la t ives a u x collegia de S ing idunum: CIL I I I 14543 
(Suvodol) , Spom. 71, 218/585 (Stojnik) . Les mines de K o s m a j , selon les e s t ampages 
Tric(ornio) e t classis a p p a r t e n a i e n t à la Haute-Mésie , les e s t ampages m(etalla) D(alma-
ti.ae) donnen t à pense r seu lement aux d ro i t s de contrôle du p r o c u r a t e u r minier de D o m a v i a . 
Vo i r M. V E L I C K O V I '': Zborn ik R a d o v a N a r o d n o g Muzeja 1 (1958) 95 sqq; G. A L F Ö L D Y : 
B e v ö l k e r u n g . . (sous presse, cf. no te 42). 
69
 L ' inscr ipt ion d u p rocura teu r CIL I I I 8333 (6313) ne p e r m e t pas de p rendre u n e 
pos i t ion déf ini t ive; m a i s la f ront ière qu i passa i t à l 'ouest de K o s m a j vers Ca ak, p o u v a i t 
p a s s e r à l 'ouest de R u d n i k aussi. 
70
 CIL I I I 8 3 3 5 ( 6 3 2 0 ) , 8 3 3 6 ( 6 3 2 1 ) , Spom. 9 8 , 2 5 1 / 4 9 4 . M u n i c b i u m Malvesa t ium, 
à l 'oues t de ( a a k , fa i sa i t ce r t a inement p a r t ie de la Da lmat i e , comme l ' a t t e s t en t les 
inscr ip t ions def(unctus) Salona etc. , cf. A . DOMASZEWSKI: op . ci t . 132. 
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Pline parle à propos de la Mésie.71 Au sud dTvanjica, les inscriptions se rappor-
t a n t respectivement à la Dalmatie et à la Mésie supérieure se répartissent ne t te -
ment selon la ligne de partage des eaux de la Drina et de l ' ibar . Les a f f luents 
de la Dr 'na (Lim, Ceotina etc.) faisaient sans doute par t ie de la Dalmat ie , 
mais on se t rompai t en si tuant la front ière à l'est de la ligne de par tage des 
eaux.7 2 Le Kosovo, avec le municipe Ulpianum au centre, était une région 
mésienne.73 Le territoire du municipe s 'étendait sur une superficie assez vaste, 
jusqu 'à Studenica au nord-ouest,74 et les indigènes vivant près de Pec, et dispo-
san t de la ci toyenneté depuis T r a j a n , appartenaient également à Ulpianum; 
ils obt inrent les droits civils lors de la fondation de la ville.75 Il est à noter que 
près de l ' ibar et du cours supérieur du Drin Blanc, on a t rouvé à plusieurs 
endroits les inscriptions des soldats faisant leur service dans les troupes de 
la Mésie (Banja, Yucitrn, Orahovac, Prizren);76 en outre, on connaît un mar-
chand de la Mésie supérieure à Pec.7 7 P a r conséquent, la frontière da lmato-
mésiemje au sud dTvanj ica peut ê t re tracée sur le par tage des eaux de la Dr ina 
e t de l ' ibar , approximativement dans la direction nord-sud jusqu 'aux Alpes 
albanaises; là, elle tournai t vers le sud-est jusqu'à la r ive orientale du Dr in 
Noir, où elle at teignait les confins occidentaux des montagnes du Skardon.7 8 
Quant à l 'extension des Scordisques, il faut examiner les documents 
de la Dalmatie du nord-est et ceux de la Mésie du nord-ouest. Les plus riches 
en enseignements sont les inscriptions qui ont gardé les noms de personnes 
caractéristiques de la population autochtone. L'érection des pierres commé-
moratives ne se pra t iquai t pas p a r t o u t sur le territoire en question, mais seule-
ment dans les régions plus romanisées comme aux environs de la boucle de la 
' ' C f . F . P A P A Z O G L U : o p . c i t . 1 1 4 , C I L I I I 1 4 6 1 0 . 
'
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 A. DOMASZEWSKI: op. cit. 129 sq ; N . VULIŐ: Glas Srpske K r a l j . Akademi je 1934, 
5 4 sq ; M . G A R A Ö A N I N — D . G A R A S A N I N : Archeoloska nalazis ta u Srbi j i (Beograd 1 9 5 1 ) 1 0 9 ; 
B . S A R I A : o p . c i t . 2 2 ; A . J A G E N T E U F E L : o p . c i t . 1 0 . 
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 E n ce qui concerne la localisation d ' U l p i a n u m (Lipl jan) e t son cont ingent d e 
t rouvai l les , voir E . Ô E R S K O V — L J . P O P O V I J : C M K M 1 ( 1 9 5 6 ) 3 1 9 s qq ; E . Ô E R S K O V : 
G M K M 2 ( 1 9 5 7 ) 3 2 1 s q q . 
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 L ' inscr ip t ion d u décurion mun ic ipa l qu ' on y a t rouvée (Spom. 98, 49/104) se 
r a p p o r t e à un fonct ionnai re municipal d ' U l p i a n u m . 
76
 D ' ap rès son nom, Ulp ianum é t a i t sans doute un munic ipe fondé par T r a j a n . 
Personnes appelées Ulpius a u x environs de la ville: Spom. 98, 49/104 (Studenica), S p o m . 
71, 112/275, 113/276 (Peé), Spom. 71, 112/272 (Kos), CIL I I I 8177, J Ö A I 6 ( 1903) Bb. 33 s q 
(Graéanica) e tc . 
76
 Le beneficiar ius do la legio IV. F l a v i a : Spom. 71, 325 (Pr izren) . Les beneficiar i i 
de la legio V I I . Claudia: S ta r inar 5 — 6 (1954—55) 357 sq (Banja) , Spom. 71, 96 ( V m i t r n ) , 
Spom. 71, 321 (Prizren). Le soldat do la e o h o r s l . D a r d a n o r u m : Spom. 71, 253 (Orahovac) . 
On p o u r r a i t bien suggérer que les benef ic iar i i des deux légions fa i sa ien t leur service e n 
Da lmat i e , mais jusqu ' ic i , on n ' a su d é m o n t r e r p a r m i les beneficiari i de Da lmat ie que des 
soldats do Pannon ié e t de la Basse-Mésie. 
77
 Spom. 77, 52/47 Fl. Kapitoni liberto qui casu Viminacium Dasmini a latronibus 
atrocissima(m, ) mortem [per]pessus est. 
78
 P a r cet te localisation, on r é f u t e la donnée de P to lémée selon laquelle le D r i n 
c o m p t e p a r t o u t pour u n f leuve de D a l m a t i e ( I I , 16, 4). U est à no t e r q u e selon S t r a b o n , 
il a t t e i n t la Da lma t i e en q u i t t a n t la D a r d a n i e (c 'est-à-dire la Mésie) (7, 5, 7). 
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Drina, de Kosmaj e t de la Morava occidentale. Là, quelques noms 
indigènes sont sans aucun doute illyriens, dans la Da lmat ie du nord-est, 
comme dans la Mésie du nord-ouest.79 Mais cela n 'exclut pas qu'il y eût 
des Scordisques, car cet te t r ibu celtique se mêlait souvent aux Illyriens; en ce 
qui concerne par exemple leur imposition de noms en Pannonié , on n 'y t rouve 
que des noms illyriens.80 Cependant, il est à noter que parmi les noms indigènes 
des territoires en question, les noms celtiques aussi sont assez fréquents. De 
la Dalmat ie du nord-est, nous pouvons mentionner les noms suivants: 
A i o i a : CIL I I I 146071 (6315, 8348, 12719) Aur. Aioia (Visibaba, minicipium 
M a l v e s a t i u m ) .81 
В a e t a : CIL ibid. Aur. Baeta.82 
В i d n a : Spom. 75, 50/159 Ulp. Ma[rci f.J Bidnfa] (Gornji-Bukovic) .8 3 
C a l v u s : Spom. 77 ,13 /15 [AJurel. Galvfus] (Stitarevo).8 4  
С a 1 1 a : W M B H 11 (1909) 158 Cl. Catta (Skelani), CIL I I I 1421918 Ulp. Ca[t]a 
(Crvica).8 5 
D u s s о n a : S p o m . 98, 242/477 Aur. Dussona (Vrutei , p rès d 'Uiice) .8 6 
E n e n a : CIL I I I 6316 Ulp. Eneria (Gorobilje).8 7 
I a с a : CIL I I I 14619 (12718, p. 2328116) Aurelia Iaca (Vrutei).8 8 
M a d u s a : CIL I I I 12751 (8376c) Aurelia Madufsa] (Visegrád).89  
M a t i s a : CIL I I I 142 1 920 Sept. Matisa (Osatica).90 
N i n d i a : CIL I I I 8343 Aurelia N India (Karan).9 1 
S a r n u s : CIL I I I 14219" (?) (Skelani).9-' 
T о t i a : CIL I I I 8337 Totia (Nogrisori).93 
De la Mésie du no rd -oues t , nous connaissons les noms cel t iques su ivants : 
A i a : CIL I I I 14538 Aia Atti jilia (Sopot).94  
B e l l a : CIL I I I 14610 Bella (Ivan.jica).95 
P u s i a : J Ö A I 15 (1912) Bb. 238 Pusia (Lisovic).96 
79
 Avec plus de dé t a i l s : G. ALFÖLDY: Bevö lke rung . . . (sous presse). 
8 0
 Cf. A. MÓCSY: Bevö lke rung 78. L a f o r m e Skordistai, men t ionnée pa r A thénée 
(6, 25 p . 234) et par S t r a b o n (7, 3, 2 et 7, 5, 6) a t t e s l e aussi un mé lange avec les I l lyriens. 
Cf. H . KRÄHE: Die a l ten balkan-i l lyr ischen geographischen N a m e n . (Heide l le rg , 1924)7 sq. 
81
 Le nom r.e f i g u r e qu ' ici , voir A. HOLDER: Alt-celt ischer Sprachschatz . (Leipzig 
1 8 9 6 — 1 9 1 4 ) I I I . 5 4 2 ; p a r cont re , Aio, Aiio, Aia, Aius etc . son t sans dou te cel t iques: 
A . H O L D E R : o p . c i t . I . 7 2 ; A . M Ó C S Y : B e v ö l k e r u n g . . . 1 6 3 . 
82
 E n ce qui c o n c e r r e le radical, voi r A. HOLDER: op. ci t . I . 327 sq. 
83
 Le nom ne f i g u r e qu ' ic i ; e i ce qu i concerne le radical , voi r A. HOLDER: op. c i t . 
I . 416 sq; I I I . 861. 
84
 Le nom est s u r t o u t caractér is t ique des terr i toires cel t iques (Italie du N o r d , 
Gaule , Hispanie). 
85
 II s 'agit d ' un n o m celt ique répandu , cf . A. HOLDER: op. ci t . I . 846 sq; A. MÓCSY: 
Bevö lke rung . . . 168. 
86
 II ne f igure qu ' i c i ; pour le radical , vo i r A. HOLDER: op . cit . I . 1387 sq; il p e u t 
ê t r e cel t ique selon H . K R A H E aussi (Lexikon alt i l lyrischer Pe r sonennamen [Heidelberg 
1 9 2 9 ] 4 5 . ) . 
87
 II ne f igure qu ' i c i ; selon H . KRAHE: Pe r sonennamen . . .46, il est illyrien, m a i s 
les n o m s dont le radical e s t En- sont cel t iques, cf. A. HOLDER: op. cit . I . 1435 sq. 
8 8
 C f . A . H O L D E R : o p . c i t . I I . 3 s q q . 
8 9
 C f . A . H O L D E R : o p c i t . I I . 3 7 0 . 
9 0 I I ne f igure qu ' i c i , mais Matisco, Matisius, Matisonius sont ce l t iques ,voi r 
A . H O L D E R : o p . c i t . I I . 4 6 0 s q . 
91
 E ce qui conce rne le radical Nin-, voi r A. HOLDER: op . cit . I I . 748 sq. 
9 2
 C f . A . H O L D E R : o p . c i t . I I . 1 3 6 9 . 
93
 Pour ce n o m , a t t e s t é à l 'ouest , e t p o u r d ' a u t r e s paral lél ismes celtiques, cf . 
A . H O L D E R : o p . c i t . I I . 1 8 5 9 . 
94
 Cf. note 81. 
9 5
 A . H O L D E R : o p . c i t . I . 3 9 5 , I I I . 8 4 3 ; A . M Ó C S Y : B e v ö l k e r u n g . . . 1 6 6 . 
96
 Quant au rad ica l , cf. A. HOLDER: o p . cit . I I . 1054. 
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Il est intéressant d'observer que ce sont sans exception des noms de 
femmes; il en est d'ailleurs de même pour les noms illvriens aussi, sauf quelques 
cas. La population masculine avait plutôt des noms latins ou au moins latinisés. 
Parmi ceux-ci on en trouve d'ailleurs beaucoup qui sont caractéristiques en 
premier lieu des territoires celtiques de l 'Empire romain, et qui ne f igurent 
pas ou presque pas sur les autres territoires de la Dalmatie et de la Mésie 
supérieure; dans la Dalmatie du nord-est: A l b a , A 1 b a 11 u s, 0 a p i t o, 
S e i n s , S i l v a n a s , V i 11 d e x,97 dans la Mésie du nord-ouest: A 11 i u s, 
M о n t a n u s, T u t o r.98 
L'apparit ion f réquente des noms de personne celtiques et des noms 
d'origine celtique mais latinisés sur les deux territoires en question est d ' au tan t 
plus remarquable qu'en Dalmatie, l 'at tr ibution des noms celtiques ne peut 
être démontrée en quanti té relativement grande que chez les Iapodes, race 
mélangée illvrio-celtique,99 tandis que dans la Mésie septentrionale on 11e con-
naît aucun nom de personne celtique.100 Dès lors, ces noms des régions fron-
talières du nord en Dalmatie et dans la Haute-Mésie portent à supposer l'exis-
tence d 'une population autochtone celtique plus ou moins homogène, qui ne 
peut être identifiée qu 'aux Scordisques. Par conséquent, la survivance de 
l 'ethnie celtique des Scordisques sur l'ancien territoire 011 vivaient les megaloi 
Skordiskoi entre la Drina et la Morava se démontre même à l'époque de 
l 'Empire, jusqu'aux IIe et ГГГ siècles de notre ère, d'où doivent dater les 
inscriptions citées. 
Outre les noms de personnes, les figurations des monuments funéraires 
des environs de la Morava occidentale et de la boucle de la Drina prouvent 
aussi la présence des Celtes, plus précisément celle des Scordisques. 1. Cremosnik 
a remarqué que dans cette région les pierres tombales représentant un repas 
de funérailles forment un groupe fermé qui peut être ra t taché à la conception 
V Alba : W M B H IL (1909) 159 sq (Skelani); cf. A. HOLDER: op. cit. I . 77 s q . 
Albanus : CIL I I I 8344 (1071) (Vranjani) , CIL I I I 12747 (8308) (Kogat ica) . I l f igure sur -
t o u t dans les provinces celt iques, cf. A. HOLDER: op. cit. I . 78 sq; A. MÓCSY: Bevölke-
r u n g . . . 163; Capita : C IL I I I 8345 (p. 2328116) (Vi ibaba), C I L I I I 12751 (8376/c) 
(Visegrád), CIL I I I 8346 (1669) (Gorobilje). I l es t f r équen t pa r tou t , m a i s pa rmi les pro-
vinces seulement à l 'ouest e t dans la Basse-Mésie (voir CIL indices). Seius : CIL I I I 
14219 l : l (Skelani); n ' ex i t e d 'a i l leurs que sur des terr i toires cel t iques (CIL indices). 
Silvanus : CIL I I I 8342 (1672) (Po ega), Sporn. 39, 88/10 (Kosjerici) , CIL I I I 1421912, 
1421913 (Skelani), Sporn. 77, 16/19 (Rudo) . I l est f r équen t pa r tou t , ma i s pr inc ipa lement 
sur les terr i toires celt iques, cf. A. HOLDER: op. cit . I I . 1555 sq; A. MÓCSY: Bevölkerung . . . 
190. Vindex : CIL I I I 140071 (6315, 8348, 12719) (Visibaba). R e l a t i v e m e n t aux noms 
cel t iques don t le radical es t Vind-, cf. J . SASEL: Ziva Ant ika 5 (1955) 129 sq. 
98
 Attius : CIL I I I 14538 (Sopot); cf. A. MÓCSY: Bevölkerung . . . 165. Montanus : 
Sporn. 75, 2 (Boograd). À l 'ouest , il es t t rès f r équen t , cf. A. MÓCSY: Bevö lkerung . . . 182. 
Tutor : Sporn. 15. 2 (Beograd), cf. A. MÓCSY: B e v ö l k e r u n g . . . 193. 
99
 G. ALFÖLDY: Bevö lkerung . . . (sous presse); cf. В. £GANJER: V A H D 53 
(1950 — 51) 13 sq. 
100
 L ' é tude des noms de personnes on Haute-Mésie nous f u t possible grâce â 
l 'obligeance de M. A. M Ó C S Y . 
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celtique de l'au-delà,101 et les symboles astraux, f réquents sur les tombeaux, 
sont également caractéristiques des Celtes, tout comme sur le territoire des 
Iapodes, où ils figurent aussi assez souvent.102 Finalement, certains usages 
concernant les costumes de la vallée de la Morava occidentale sont en rappor t 
avec les Celtes.103 Tous ces documents du I F et du I I F siècles prouvent la 
survivance des Scordisques au même t i t re que l 'a t tr ibution des noms. 
Le contingent de trouvailles situé entre le cours inférieur de la Drina 
et celui de la Morava, sur les territoires où l'érection des pierres tombales 
é ta i t en usage, apporte la preuve d 'une population scordisque. Il n'est pas 
douteux que, sur les territoires moins romanisés où l'on n'érigea pas de pierres 
tombales, c'est-à-dire sur la rive droite de la Save, dans les montagnes du nord 
de la Morava occidentale et dans la vallée de la Morava inférieure, on puisse 
tenir compte d 'une ethnie semblable. Mais il faudrait savoir pourquoi les 
sources historiques de l 'époque impériale ne parlent des Scordisques qu'à 
propos de la Pannonié, malgré toutes ces trouvailles. 
Chez Ptolémée et sur les inscriptions, on mentionne les Scordisques 
comme formant une civitas. En général, dans les différentes provinces, les 
civitates correspondaient seulement en grandes lignes aux formations tribales 
antériures: il paraî t établi maintes fois que certaines t r ibus furent réparties 
en plusieurs civitates pour des raisons de sécurité ou d'administration, et que 
de petites communautés autonomes étaient réunies dans le cadre d 'une même 
civitas.104 En examinant le cas des Scordisques, il serait utile de déterminer 
les civitates qui existaient sur leur territoire dans la Dalmatie du nord-est 
et dans la Mésie du nord ouest. En Dalmatie, la grande quantité des civil ates 
réunies en trois eonventus (Plin. op. cit. III , 139 sq) cause beaucoup de diffi-
cultés dans la localisation,105 mais d 'après l 'inscription pri[nceps civ(itatis)] 
Dinda[rior(um)], découverte à Skelani, près de la Drina (WMBH 11 [1909] 
156). on peut constater que la région du cours inférieur de la Drina et la vallée 
de la Morava occidentale avec l'angle nord-est de la province formaient le 
territoire de la civitas des Dindari. E n présentant la situation du début de 
l 'époque impériale, Pline énumère les civitates suivantes en Mésie: Dardani, 
Celegeri, Triballi, Timuchi, Moesi, Thraces Pontoque contermini Scythae (op. cit. 
I l l , 149). Nous pouvons placer sur le territoire de la fu ture Haute-Mésie les 
Dardani (dans la partie méridionale de la province, à peu près jusq'à la hau-
teur de Naissus), les Moesi (à l'est de la Morava), les Timachi (au bord de la 
1 0 11. IREMOSNIK: J Ö A I 44 (1959) B b . 207 sq. Cf. s u r t o u t la carte géograph ique 
des pages 209 — 210. 
1 0 21. ÖREMOSNIK: GZMS 12 (1957) 232 sq. 
102
 I . ÔREMOÎNIK: GZMS 13 (1958) 147 sq. 
104
 P o u r la Pannon ié , voir A. MÓCSY: P W lieu cité, 006; p o u r l 'Hispanie , C. H . V. 
SUTHERLAND: J R S 24 (1934) 38 sq; pour la Rhé t i e , Pl in. op. c i t . I I I , 133 (Raeti et Vindelici 
omnes in multas civitates divisi) e tc . 
105
 N o u s t r a i t ons ce s u j e t en déta i l dans no t re é t u d e citée plus h a u t (note 42). 
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rivière Timacus) et les Celegeri. On avait essayé de situer cette dernière civitas, 
dont le nom ne figure pas ailleurs, au nord-est des Dardans, en alléguant que 
Pline énumèrait les civitates dans l'ordre géographique.106 Cependant, rénu-
mération ne respecte cet ordre qu 'en partie; les Timachi et les Moesi vivaient 
à l'ouest des Triballi. La civitas ne peut être placée que dans la partie nord-
ouest de la Haute-Mésie où l'on ne connaît aucune autre civitas, et où l'inscrip-
tion d ' ivanjica тип(icipium) Cel. (CIL 1Г1 14010) doit signifier mun(icipium) 
Cel(egerorum) ou quelque chose d'analogue (cf. plus haut). Ainsi, sous le 
règne des premiers empereurs, c 'est la civitas des Celegeri qui existait dans 
la région du territoire scordisque, annexée à la Haute-Mésie. 
Quant aux noms de civitas des Dindari et des Celegeri, il est également 
remarquable qu'ils ne figurent qu ' à l'époque de l 'Empire. Parmi les t r ibus 
antérieures, nous ne connaissons pas de telles communautés. Comme les auteurs 
antiques (surtout Strabon et Appianos) décrivent d'ailleurs en détail les t r ibus 
autrefois indépendantes de la Dalmat ie et de la Haute-Mésie, on peut supposer 
à juste titre que de telles tribus n 'avaient jamais existé. C'est pourquoi nous 
pouvons considérer ces deux civitates comme ayant été créées artificiellement 
par les Scordisques de Dalmatie et de Mésie. Cela veut dire qu 'après la con-
quête romaine, la t r ibu fut divisée en trois parties conformément aux frontières 
des provinces, et que les trois groupes tr ibaux formèrent trois civitates. Cepen-
dan t , le nom primitif de la tribu f u t appliqué seulement à la civitaspannonienne, 
probablement parce que celle-ci devai t être la plus nombreuse. 
Ces civitates ne cessèrent pas d'exister en même temps. La civitas scor-
disque proprement dite et l 'ensemble administratif des Dindari ne furent 
supprimés sans doute qu'à l'époque de Caracalla;107 dans les listes de Ptolémée 
concernant les civitates, les deux communautés sont encore mentionnées 
(II, 15, 2; II, 16, 5). Par contre Ptolémée ne jiarle jilus des Celegeri; sur leur 
ancien territoire, on peut situer les Tricornenses, précédemment inconnus 
(111, 9, 2). Ces derniers devaient être des barbares de l 'autre rive du Danube, 
que l'on avait établis en Mésie sous le règne des premiers empereurs, tout comme 
les Picensioi (Ptol. op. cit.).108 Ainsi, la civitas des Celegeri cessa d'exister lors 
de l'établissement des barbares en Mésie à l'époque des premiers empereurs; 
on organisa à son emplacement une nouvelle civitas, de population en majori té 
nouvelle. Mais le nom des Celegeri survécut à la suppression de la civitas ( tout 
comme le nom de la civitas Eraviscorum à Aquincum même au milieu du 
1H° siècle). Le municipe d ' ivanjica, fondé tout au plus sous Marc Aurèle. 
reçut le nom de cette communauté supprimée. 
1 0 9
 M . F L U S S : P W X V (1932) 2366; cf. C . P A T S C H : P W I I I (1899) 1867. 
107
 L a civil as scordisq e f i t p e u t - ê t r e suppr imée dé jà sous Sept imius Severus , 
q u a n d on fonda la colonie de Bassiana. 
108
 Cf. A. MÓCSY: A c t a Arch. H u n g . 11 (1959) 303 sqq. 

К . G A U T A R 
h o r a z e n s » a m i c u s s ib i« 
In der Erklärung der Horazischen Verse 
. . . hie? vix credere possis 
quam sibi non sit amicus, ita ut pater ille, Terenti 
fabula quem miserum gnato vixisse fugato 
inducit, non se peius cruciaverit atqiie hic 
(Sat I 2, 19 —22) 
sind die Kommentare wohl nicht in Verlegenheit: alle führen den alten Mene-
demus aus Terenz' Heautont imorumenos an, der seinen Sohn Clinias durch 
seine Strenge aus dem Hause vertrieben hat te und sich dafür zur Busse die 
grössten Entbehrungen auferlegte. Da aber ihre Aufmerksamkeit ganz und 
gar auf Terenz gerichtet ist, entgeht ihnen die Pointe des Ausdrucks quam 
sibi non sit amicus, in dem das eigentliche tertium comparationis ver-
steckt ist; das Exempel aus Terenz dient nur zur Veranschaulichung des sibi 
non amicus. Dieser Ausdruck kommt jedoch bei Horaz nicht nur in den ange-
führten Versen vor, sondern man begegnet ähnlichen Redewendungen und 
Bedeutungsnuancen auch anderswo in den Satiren und Episteln. So heisst 
es z. B. in einer Serie der sieben Hauptprobleme, mit denen sich Horazens 
Freund Lollius bei der Lektüre der philosophischen Schriften beschäftigen soll: 
inter cuncta leges et percontabere doctos quid te t ib i reddat ami с um 
(Epist I 18, 101). Ohne Zweifel ist auch der Ausdruck te tibi ini quum 
(Sat I I 2, 97) nur ein Synonym für tibi inimicum. Indenselben Bereich gehören 
auch solche «egoistische» Äusserungen, wie z. B. et mihi vivam quod superest 
aevi (Epist I 18, 107 — 8) und si patriae volumus, si nobis vivere cari (Epist 
I 3, 29). Auch bei diesen Ausdrücken geht es um eine Eigenliebe bzw. um eine 
«Mit-sich-selbst-Freundschaft», um einen veredelten Egoismus, dessen sich 
der Dichter nicht zu schämen braucht, den er, im Gegenteil, sowohl sich selbst 
als auch den anderen als ein Lebensideal empfehlen kann. Als ein guter Freund 
seines Selbstes kann er auch in aller Stille mit sich selbst ein vertrautes Gespräch 
führen: mecum loquor haec tacitusque recordor (Epist I I 2, 145). Schliesslich 
9 Acta Antiqua XII/1-2 
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könnte man in diesen Zusammenhang auch den Ausdruck in se ipso totus 
(Sat I I 7, 86) hinzuziehen. In se ipso totus — das ist, nach Heinzes Kommen-
t a r 1 — ein solcher, der als άπροσδεής και αυτάρκης in seinem eigenen «Ich» völliges 
Genüge findet. Demgemäss könnte man schliessen, dass ein solcher Mann 
auch von den äusseren Freunden unabhängig ist, dass er der äusseren Freunde 
entbehren kann, da er sich selbst der beste Freund ist. 
Man ersieht aus dem Angeführten, dass die «Feundschaft mit dem eigenen 
Selbst» in Horazens Satiren und Episteln eine ganze Philosophie darstellt, 
an die wie an die vollkommenste Lebensform des Dichters Ratschläge und 
Ermahnungen gerichtet sind. Es wäre allerdings interessant festzustellen, 
wo der geschichtliche Hintergrund dieser Philosophie zu suchen sei. Da lassen 
uns die Kommentare im Stich. Nur Heinze2 erwähnt als Parallele zu quid te 
tibi reddat amicum (Epist I 18, 101) Piatons Worte aus den Schlusszeilen der 
Politeia: δικαιοσύνην μετά φρονήσεως παντί τρόπω έπιτηδεύσομεν, ίνα και ήμϊν 
αντοϊς φίλοι ώμεν και τοις θεοϊς (Rep 621 С 19 — 20). Doch muss man dabei 
beachten, dass der Ausdruck ήμϊν αντοϊς φίλοι im positiven Sinn in Piatons 
literarischem Opus ziemlich vereinzelt dasteht und dass er an der erwähnten, 
s ta rk pointierten Stelle mehr als eine dichterische Figur denn als eine philo-
sophische Sentenz fungiert . In diesem Sinne könnte man ausser Piaton auch 
Sophokles, ОС 309, erwähnen: τις γαρ έσθλός ούχ αύτω φίλος ;Ά Piaton hat sonst, 
was die Freundschaf t mit dem eigenen Selbst betrifft , im allgemeinen eine 
negative Meinung gehabt, die er in den Gesetzen besonders scharf formuliert 
ha t : πάντων δε μέγιστον κακών άνθρώποις τοις πολλοίς εμφντον έν ταϊς ψυχαϊς έστιν, 
ον πάς αύτω συγγνώμην εχων αποφυγήν ούδεμίαν μηχανάται· τοντο <5' εστίν δ λέγουσιν 
ώς φίλος αύτω πάς άνθρωπος φύσει τέ εστίν και ορθώς έχει τό δειν είναι τοιούτον, 
τό δε αλήθεια γε πάντων αμαρτημάτων δια την σφόδρα έαντοϋ φιλίαν αίτιον έκάστω 
γίγνεται εκάστοτε, τυφλοϋται γαρ περι τό φιλονμενον 6 φιλών, ώστε τα δίκαια και τά 
αγαθά και τά καλά κακώς κρίνει, τό έαντοϋ προ τον άληθονς άεί τιμάν δειν ηγούμενος-
οϋτε γάρ εαυτόν ούτε τά έαντοϋ χρή τον γε μέγαν άνδρα έσόμενον στέργειν, αλλά τά 
δίκαια. . .(Leges 731 D — 732 Α 2). Die Freundschaf t mit dem eigenen Selbst 
ist also nach Pia ton das grösste aller Übel, πάντων μέγιστον κακών, das den 
Menschen verblendet, so dass er nicht gut beurteilen kann, was gerecht, was 
gu t und was schön ist. Ansta t t der angeborenen (εμφντον) Selbstliebe empfiehlt 
P ia ton die Liebe zu einer abstrakten Gerechtigkeit. 
1
 Q. H o r a t i u s F laccus Sat i ren , e rk l ä r t von A. KIESSLING, 4. Aufl . besorgt von 
I t . HEINZE. Ber l in 1910. S. 283. 
1
 Q. H o r a t i u s F laccus Briefe, e rk l ä r t von A. KIESSLING, 2. Aufl . besorgt von 
R. HEINZE. Berl in 1898. S. 148. 
3
 S C H N E I D E W I N N — N A U C K (Sophokles Oed ipus auf Kolonos, 9 . Aufl . b e a r b e i t e t 
von RAOERMACHER. Ber l in 1909. 8. 56) f ü h r e n im K o m m e n t a r zur e rwähn ten Stelle noch 
fo lgende Paral le len a u s der griechischen D i c h t u n g a n : E u r . Med. 86 ώς πάς τις αυτόν 
του πέλας μάλλον φιλεϊ. f r . 460 εκείνο γαρ πέπονθ' δπερ πάντες βροτοί- φιλών μάλιστ έμαντόν ουκ 
αίσχννομαι. Men. inon . 407 ουκ εστίν ουδείς όστις ούχ αύτω φίλος. 
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Wie auf anderen Gebieten, so hat Aristoteles auch hier seinen Lehrer 
berichtigt. Er hat in seinen terminologischen Bemühungen um die Klärung 
der ethischen Begriffe auch die Ausdrücke «Selbstliebe», «der Freund mit dem 
eigenen Selbst» zu rehabilitieren und ihnen einen sinngemässeren Gehalt zu 
geben versucht. Die Wortbezeichnungen für diese Begriffe - φιλαυτία bzw. 
φίλαυτος — existierten allerdings schon vor Aristoteles und sind keine Neu-
prägungen von ihm, wie F. Dirlmeier vermutet.'1 Das Wort φίλαυτος hat te im 
Griechischen — so wie seine Äquivalente in den modernen Sprachen — einen 
verächtlichen, pejorativen Beiklang; schon zu Aristoteles' Zeiten muss es eine 
solche Bedeutung gehabt haben, wie ihm zwölf Jahrhunderte später von Pho-
tios zugeschrieben wird: ό εαυτόν δήθεν φιλών και πάντα πράττων εαυτού 
χάριν.
5
 Nun bemüht sich aber Aristoteles in der Nikomachischcn Ethik (1168a 
27—11690 2) zu zeigen, dass das Wort φίλαυτος an sich gar nichts Schlechtes 
bedeute, dass es vielmehr nur von der grossen Menge falsch verwendet werde, 
indem man damit jene Menschen zu bezeichnen pflegt, die für sich zuviel 
beanspruchen an Geld, Ehre und körperlichen Genüssen" (φίλαυτους καλοΰσι 
τους έαυτοϊς απονέμοντας τό πλε'ιον εν χρήμασι και τιμαϊς και ήδοναΐς ταις 
σωματικαϊς 11686 16 17). Und doch könnte sich das Wort viel sinngemässer 
auf den Mann beziehen, der sich um jenes Gut bemüht, das wertvoller ist denn 
Geld und Ehre und körperliche Genüsse und alle äusseren Güter — um die 
Tugend und um das Edle. Denn ein solcher Mann beansprucht für sich das 
Schönste und das Beste (απονέμει γονν έαυτω τά κάλ.λιστα καϊ μάλιστ" αγαθά 
11680 29), und zwar beansprucht er es für sein eigentlichstes Selbst, d. h. nicht 
für den vernunftlosen Seelenteil ^ταϊς έπιθνμίαις και άλως τοϊς πάθεσι και τω 
άλόγω της ψυχής 11686 20), sondern für den wesentlichsten und wichtigsten 
Teil seines Selbstes (εαυτού τω κυριωτάτω ] 1686 30).' Der Tugendhafte liebt 
4
 Aris toteles Werke in d e u t s c h e r Übersetzung. Bd. (i: Nikomachischo E t h i k 
2. Aufl . Berl in 1960. S. 550, A n m . 206, 5 u n d Bd. 8: Magna Moral ia . Berlin 1958. S. 466 
A n m . 86, 5. D I R L M E I E R s t ü t z t s ich vor al lem auf das argumentum ex лilentio, das s d a s 
Wort φίλαυτος vor Aris toteles nicht belegt , nach i h m e r s t m a l s in e inem Papyrus ties 2. 
J h . v. Chr . belegt is t . Doch die T a t s a c h e , dass φίλαυτος in unse re r dürf t igen vorar is to te l i -
schen Über l ie fe rung ni rgends belegt i s t , l iefert keinen Beweis d a f ü r , dass das W o r t v o r 
Aris to te les noch n i ch t exis t ier t h a t , z u m a l es wohlbekannt is t , wie f r u c h t b a r die gr iechi-
sche Sprache an Zusammense t zungen mit dem Präf ix φιλ — war . Ausserdem sag t j a 
Ar is to te les selbst επιτιμώσι γαρ τοις έαντονς μάλιστα άγαπωσι, και ώς έν αίσχρφ φίλαυτους 
άποκαλονσι Ε Ν 1108α 28—29) u n d οι μεν οϋν εις ονειδος άγοντες αυτό φίλαυτους 
καλόν σ ι (EN 1108b 10). 
' Zit iert n a c h D E M E T R A K O U : Μέγα λέξικον της 'Ελληνικής γλώσσης Τ . 9 . A t h e n a i 
1 9 5 1 . 7 0 2 0 . 
4
 Meine P a r a p h r a s e der a r i s to te l i schen Gedanken s t ü t z t s ich vor allem auf die 
deutsche Übe r se t zung von O. GIGON (Aristoteles , Die Nikomachischo E t h i k . Zürich 1951. 
267 ff.) . 
7
 W a s u n t e r εαυτόν τό κνριώτατον in diesem K a p i t e l de r E N zu vers tehen sei, 
ist nicht ganz durchs ich t ig . K . N A K A M U R A kommt in seiner S t u d i e »The Meaning of t h e 
Te rm 'True Self ' in t h e Nicomachean E t h i c s I X , iv and viii* ( J o u r n a l of Classical S tud ie s 
9 [1901] 53 — 59, j apan i sch mi t engl i scher Zusammenfassung) z u m Ergebnis , dass »only 
τοντο ψ φρονεί can bo t a k e n as h a v i n g a m e a n i n g for pract ice, a n d as such τοντο ф φρονεί 
represents t h e specific cha rac t e r of t h e ' t r u e self ' in E N I X , iv a n d viii«. 
9» 
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dieses a m meisten о êmeixrjç /лаХшхa xovx' àyanâ 1109a 3), da rum wird er am 
meisten «eigenliebend» sein (ôiô <piXavxoç /иаХют äv eïrj 1169a 4). Also: der 
Tugendha f t e m u s s eigenliebend sein (tbaxe xôv/uèv âyaOôv ôeï <p(Xavxov eivai 
1169a 12), und umgekehrt, der Schlechte darf es nicht sein, denn er wird sich 
selbst schaden (xôv ôè (xoydrjQÔv où del, ßXaxpei yàg iavxôv . . . 1169a 14). 
Die Lehre von der cpiXavxia als einer positiven Eigenart des Tugendhaften 
ha t eine verhältnismässig umfangreiche Behandlung auch in den anderen 
zwei dem Aristoteles zugeschriebenen Ethiken gefunden, d. h. in der Eudemi-
schen (1240a 9 —12406 36) und in der Grossen Ethik (1211a 16 — 12116 3; 
1212a 28 — 12126 23). Die Behandlung dieses Themas in der Grossen Ethik 
scheint sogar umfangreicher als in der Nikomachischer Ethik zu sein. Dies 
aber dür f t e , wenn man die These von der nacharistotelischer Fassung der 
Magna Moralia annimmt,8 davon zeugen, dass das Thema vom positiven Wert 
der cpiXavxia im Peripatos auch nach dem Tode des Aristoteles aktuell war. 
Aber der aristotelische Versuch der Umwertung des Begriffs der cpiXavxia 
hat sich doch nicht durchgesetzt. Sogar Aristoteles selbst war in dieser Hinsicht 
nicht konsequent und ha t das Wort einige Male auch in negativer Bedeutung 
gebraucht , so z .B . Rhe t 13896 36 — 38: Kai cptXavxot цаХХог rj Sei- puxgorpvyja 
yàg xiç xai avxrj. xai ngoç xo av/xcpégov Çwei, àXX' ov ngoç xо xaXóv, fiâXXov rj ôel, ôià 
xô (píXavxoL elvai.9 Wo immer in der griechischen Literatur nach Aristoteles cpiXavxoz 
u n d verwandte Ausdrücke vorkommen, überall werden sie nur in der banalen, 
negat iven Bedeutung gebraucht.1 0 Interessant ist z. B. das Neue Testament, 
in d e m die Selbstliebe als eine Norm und ein Kanon der Nächstenliebe gilt-
xal àyam']OEiç xov nXrjaiov aov (bç aeavxóv (Mt 19, 1 ) . n Obwohl man daraus ent-
nehmen könnte, dass die Selbstliebe etwas positives sei, so wird doch das Wort 
(piXavxoç bei Paulus (2 Tim 3, 2 ff.) an die Spitze aller Übel gestellt: ëaovxai yào 
ol avOgomoi ipíXavxoi, (piXdgyvgoi, âXàÇoveç, vnegrjtpavoi, ßXaotprj/ioi, yovevaiv 
âneiOeïç . . . 
Dasselbe gilt auch für die lateinische Literatur vor Horaz. Bei Cicero 
begegnen wir z. B. zweimal dem Ausdruck amicus sibi (Pis. 32, 80; dorn. 26, 68), 
ein dr i t tes Mal kommt es in seiner Korrespondenz vor, in einem Brief von 
s
 Die These wi rd von allen b e d e u t e n d e n Aris to te les-Forschern — m i t Ausnahme 
v o n F . S O H L E I E R M A C H E R u n d I I . v . A R N I M — ve r t r e t en . Vgl. z. B . W . J A E G E R (Aristotle, 
t r a n s l a t e d by R . ROBINSON, 2"<í ed. Oxford 1948, p. 440): «. . . the so ca l led Grea t Ethics , 
h a n d e d down under Ar i s to t l e ' s name, t h e w o r k of some Per ipa te t ic w h o l ived not before 
t.ho scl iolarchate of Thoophras tus .» — Sehr e ingehende Ubersieht ü b e r die diesbezügliche 
F a c h l i t e r a t u r gibt F . D I R L M E I E R in seiner Übe r se t zung von Magna Moral ia , S. 1 18— 147. 
9
 Vgl. auch R h e t 13716 2 0 - 2 4 . 
1 0
 L I D D L E — S C O T T (Greek—Engl i sh Lexikon , Oxford 1961, p. 1932) f ü h r t — ausser 
d e r s c h o n erwähnten Z i t a t e a u s Aris toteles — die Beispiele aus e inem P a p y r u s an , heraus-
g e g e b e n von U. WILCKEN (Die U r k u n d e n d e r Ptolemäerzei t ) , u n d a u s den folgenden 
Schr i f t s t e l l e rn : Philo, Cicero, P lu ta rch , Po rphy r in s , Ju l ianus , Ph i lodemus , NT, Arr ianus, 
L u k i a n , Sextus E m p y r i e u s , alles «in b a d sense». 
11
 Vgl. auch Mo 12, 31; Lc 10, 27; R o m 13, 9; Gal 5, 14; J a c 2, 8. - D a s Gebot 
i s t n i c h t neu, es gilt s chon im Alten T e s t a m e n t (3 Mos 19, 18). 
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Dolabella (fam. 9, 9, 3), immer in der banalen Bedeutung, aber ohne einen 
verächtlichen Beiklang.12 
Darum ist man um so mehr überrascht, dass die Freundschaf t mit dem 
eigenen Selbst als ein positiver Wert gerade bei Horaz wiederauftaucht, und 
zwar in seinen Satiren und Episteln, d. h. in den Schriften, die auch sonst 
mit philosophischer Thematik tiefer durchdrungen sind. In den lyrischen 
Gedichten, in dessen Horaz ohne Zweifel auf den philosophischen Gehalt 
seiner Ausdrucksweise nicht so viel achtgegeben hat, begegnen wir der Selbst-
liebe auch mit einem negativen Vorzeichen: quae subsequiter amor sui (С. I 18, 
14). Das darf uns nicht überraschen, nachdem wir soeben festgestellt haben, 
dass auch Aristoteles selbst im Gebrauch des Wortes plXavrog nicht kon-
sequent war. 
Natürlich kann man sich fragen, ob die Horazischen Beispiele der 
«Freundschaft mit dem eigenen Selbst» unmittelbar dem peripatetischen Ein-
fluss zuzuschreiben seien, oder ob es da mit einem Umweg zu rechnen sei. 
Es wäre etwa ein Umweg, der über die Stoa führen könnte. Einen Hinweis 
in dieser Richtung gibt uns Seneca, Exist 6, 7, wo am Ende des Briefes geschrie-
ben steht: Interium quoniam diurnam tibi mercedulam debeo, quid me hodie 
apud Ilecatonem delectaverit dicam. «Quaeris», inquit, liquid profecerim? Amicus 
esse mihi coepn. Multum profecit; numquam erit solus. Scito hunc amicum 
omnibus esse.13 Dieser Hekaton (aus Rhodos) war ein Schüler des Panaitios; 
«neben Panaitios und Poseidonios ist er der angesehenste und meistgelesene 
Philosoph der mittleren Stoa».14 Obwohl die Möglichkeit nicht auszuschliessen 
ist, dass auch Horaz die Schriften von Hekaton gekannt und gelesen hat (sie 
werden z. B. von Cicero mehrmals erwähnt), so kommt doch im Falle seines 
amicus sibi der aristotelische Einfluss eher in Betracht. Denn die von Seneca 
zitierte Stelle aus Hekaton scheint mehr die Form eines einmaligen Aphorismus 
gehabt zu haben als die Quintessenz einer tiefgehenderen Erörterung zu ent-
halten, wie dies bei Aristoteles der Fall ist; als solche ist sie in dieselbe Reihe 
zu stellen wie die anfangs angeführten Stellen aus Piaton, Sophokles u. ä.15 
Bei Horaz kommt jedoch die Freundschaft mit dem eigenen Selbst, 
wie wir schon anfangs festgestellt haben, nicht nur ein einziges Mal vor, sie 
n immt nicht die Stellung einer bloss zufälligen, peripheren, vereinzelten dich-
12
 Dasselbe gi l t a u c h f ü r die A n m . 10 e rwähn to Zi ta t von qpiÀavroç (Att 13, 13). 
13
 Seneca is t wohl de r ers te la te in ische Schri f ts te l ler nach Tloraz, hei dem wir d e r 
F r eundscha f t mi t d e m eigenen Selbst im pos i t iven Sinn begegnen. N e b e n dem a n g e f ü h r t e n 
Z i t a t aus H e k a t o n ist besonders au f fa l l end De v i t a bea ta 2, 3: Quiequid feci adhuc inject и m 
esse mallem, quiequid dixi dum recogito, mulis invideo, quiequid optavi inimicorum exsecra-
tionem puto, quiequid timui, di boni, quanto levius fuit quam quod concupivil Cum multis 
inimicitias gessi et in gratiam ex odio, si modo ulla inter malos gratia est, redii; mihi ipsi 
nondum amicus sum . . . 
14
 I I . v . A R N I M i n R E 7 . 2 , S p . 2 7 9 7 . 
14
 Vgl. A n m . 2 u n d 3. 
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terischcn Figur oin; le sie wird vielmehr — mir scheint das Wort nicht über-
trieben zu sein — zum Sinnbild seiner ganzen Lebensauffassung. 
Denn diese verinnerlichte Selbstliebe t r i t t beim Dichter nicht nur in den 
anfangs angeführton vier oder fünf Ausdrücken zu Tage, sondern man spürt 
ihre Anwesenheit in der ganzen horazischen Lebensweise. Man spürt sie in 
seinem Ideal des ßiog qnXáyovaog bzw. des ßio; cpMacxpoç, das den Lebens-
idealen anderer Menschen (ßlog (piXoyggyaxog, ßio; cpiXóxiyog, ßiog epiXrjôovoç) 
gegenübergestellt wird.17 Sie spiegelt sich in des Dichters unaufhörlicher 
Beschäftigung mit sich selbst, die jedoch nie in einen fruchtlosen Narzissmus 
ausar tet , da sie immer höheren ethischen Imperat iven untergeordnet bleibt. 
Sie f indet ihren unwillkürlichen Ausdruck in seiner beständigen Gewissens-
erforschung: 
. . . nequc enim, cum lectulus nul тс 
portions excepit, desurn mihi: «Rectius hoc. est; — 
hoc facicns vivam melius; — sie dulcius amicis 
occurram; — hoc quidam non belle; numquid ego Uli 
imprudens olim faciam simile?» haec ago mecurn 
conpressis agito labris . . . 
(Sat I 4, 133-138)1* 
Sie manifestiert sich in seinem unstillbaren D rang nach je tieferer und gründ-
licherer Selbsterkenntnis. Als Belege dazu könnte man des Dichters zahlreiche 
autokritische Äusserungen anführen, seine aufrichtigen Bekenntnisse eigener 
16
 Wie z. B. die in de r A n m . 3 a n g e f ü h r t e n paral lelen A u s d r ü c k e aus der griechi-
schen D ich tung . 
"ßiog cpMpovoog i s t des Dichters I d e a l in С. I 1, wie schon PASQUALX (Orazio 
l ir ico. F i renze 1920. SP . 7 4 6 ff.) u n d W I L A M O W I T Z (Sappho u n d Simonides , Berlin 1930, 
S. 190 ff.) festgestel l t h a t t e n . I n Epis t , I 6 t r i t t a n seine Stelle das I d e a l des ßiog ydóaocpog, 
de r n u r eine Variante des ar i s to te l i schen ßiog вешдг/Tixóg ( E N 1095b 19) dars te l l t , vgl. 
d a r ü b e r meino »Note complémen ta i r e sur la s t r u c t u r e de l ' ép î t re à Numicius» (slowenisch 
m i t f ranzös ischer Zusammenfa s sung , Éiva a n t i k a 6 [1956] 136—137). — Das T h e m a von 
d e n verschiedenen ßioi h a t zu le tz t R . J O L Y sy s t ema t i s ch bebande l t (Le Thème philoso-
p h i q u e des genres de vie d a n s l ' a n t i q u i t é classique. Mém. Acad . d e Belgique, Cl. des 
L e t t r e s & Se. mor . & pol i t . 51, 3, Bruxellos 1956), der aber H o r a z nicht in den K r e i s 
se iner E rö r t e rungen einbezogen h a t . E r e l iminier t zwar ausd rück l i ch — und mit R e c h t — 
die Horaz i sche Sat i re I 1 a u s d e m Bereich seinor A b h a n d l u n g (p. 8: la même r emarque 
é l imine auss i le d é b u t d e l a Sa t i re I 1 d 'Horace , où il n ' es t ques t i on que de d i f fé ren t s 
métiers»), С. I 1 u n d E p i s t I 6, denen ohne Zweifel das Schema von den verschiedenen 
ßioi zu G r u n d e l iegt, werden jedoch von i hm ü b e r h a u p t n ich t e r w ä h n t . 
18
 Die Praxis der Gowissenserforschung ist py thagore i scher H e r k u n f t , vgl. Carmen 
aurcum v . 38 — 44 und Cicero, Cato maior 11, 38 (darüber aus füh r l i ch C. MARTHA: L 'exa-
m e n de conscience chez les anciens, in É t u d e s morales sur l ' a n t i q u i t é . Par i s 1890. 3. éd., 
p . 191 — 234). Doch k a n n m a n bei Horaz a u c h m i t der sext ianischen (vgl. Seneca, De ira 
I I I 36, d a r ü b e r A. OLTRAMARE: Les origines de la d ia t r ibe romaine . Lausanne 1926. 
S. 144 u n d p. 163) oder pe r ipa te t i sehe r V e r m i t t l u n g rechnen. E i n e S p u r von Gowissens-
e r fo r schung f inde t sich n ä m l i c h auch bei dem Per ipa te t ike r Aris ton von Keos (Die Schule 
des Aris toteles , ed. WHHRLI, Bd. 6. Basel 1952. Fr . 13 VI, S. 35 u n d K o m m e n t a r S. 55). 
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Schwächen,19 z. В. seiner eigenen Reizbarkeit (irasci celerem Epist I 20, 25; 
vgl. auch С. I 16, 22 — 25), Zaghaft igkeit (imbellis ac firmus parum Epod 1, 16; 
oder die vielumstrittene20 relicta non bene parmula С. I I 7, 10), ferner die Selbst-
prüfung in Epist I I 2 ,205 — 217. Denn Selbsterkenntnis, d . h . Erkenntnis 
seiner eigentlichen Natur, ist condicio sine qua non jeder echten Selbstliebe, 
wenn sie im aristotelischen Sinne erfasst werden soll. 
All das könnte unter anderem auch davon zeugen, dass der Anteil der 
peripatetischen Philosophie an Horazens Gedankenwelt vielleicht bedeutender 
war als man es infolge des starken Hervorhebens der epikureischen und stoi-
schen Einflüsse anzunehmen bereit ist. Man pflegt von den Spuren des Peri-
patos vor allem in der Behandlung seiner Ars poetica zu sprechen, in deren 
äusserem Schema die Einflüsse von Theophrasts Schüler Neoptolemos von 
Parion mit ziemlicher Sicherheit nachgewiesen sind, oder — im Bereich des 
Ethischen — bei seinem unaufhörlichen Streben nach aurea mediocritas, in der 
sich offensichtlich die aristotelische /tecror^-Lehre von den Tugenden spiegelt. 
Man ist jedoch berechtigt zu vermuten, dass dieser unermüdliche hospes 
(Epist I 1, 15), der zwar «in keine von den Weisheitsschulen Athens eingeschrie-
ben gewsen ist»,21 den Peripatos doch noch mehrmals besucht hat, wovon 
eben der amicus sibi ein schönes Zeugnis ablegen kann. 
" Vgl. Ii . FRAENKEL: Horace (Oxford 1957), p . 12: «It is character is t ic of H o r a c e 
t h a t ho will a lways ascribe also t o himself a n y part icular weakness wi th which a f r i e n d 
h a s t o be charged or aga ins t which he is t o be warned.» 
10
 Über verschiedene Versuche u m H o r a z e n s mil i tär ische E h r e zu r e t t e n bzw. 
übe r seino «whitewashing» vgl. E . FRAENKEL: а . а . O., p. 11 — 12. 
" C. M. W I E L A N D S t ref f l iche Ü b e r s e t z u n g von Horazens E p i s t I 1, 13. 
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EXE Gl MONUMENTUM AERE PERENNIUS 
Es wäre möglich für einen fleissigen Sammler der Angaben zum For t -
leben der horazischen Lyrik1 mehrere Bände zu füllen, auch wenn er bloss 
die Nachwirkungen des einzigen, im Titel dieser Zeilen angedeuteten dichteri-
schen Gedankens zusammenstellen wollte. Man denke dabei nicht bloss an 
die unmit te lbaren und beinahe noch zeitgenössischen Nachahmungen bei 
Properz (III 2, 17 — 26) und Ovid (Met. X V 871—879),2 an die Perorat ion in 
der «Obsidio Szigetiana» des ungarischen Dichters Zrínyi,3 und an Puschkins 
«Denkmal», sondern etwa auch noch an die Erwiderung unseres Gy. Il lyés 
«Zu einem Urteilsfäller» aus dem Jahre 1939, in der die Hinweise auf H o r a z 
bewusst gehäuf t werden: 
. . .Máris messzetünő műve t emeltem, ú j 
Útjelzőt e szeles, puszta homokmezőn. 
Én sem múlok el így jeltelen . . . 
(. . .Schon habe ich ein von weither sichtbares Werk vollendet, einen neuen 
Wegweiser in dieser windigen, leeren Sandwüste. Auch ich vergehe nicht so 
spurlos aus der W e l t . . .) — Aber wir wollen uns keine solche Aufgabe stellen, 
ja wir wollen nicht einmal einen «neuen Beitrag» zum Thema liefern, das sich 
1
 Vgl. ED. STEMPLINGER: Das Fortiebon der horazischen Lyr ik seit der Renaissance . 
Leipzig 1906, S. 3 6 9 - 3 7 5 . 
2
 Es ist eine andere Frage, warum I lorazcns Name bei Ovid, in der abschliessenden 
Galerie des I . Buches der Amores nicht genannt wird, obwohl er in der letzten Zeile zwei-
fellos doch zi t iert wird (I 15, 42): vir,am par s que m ei multa superstes erit ; 
vgl. auch Tris t . I I I 3, 77 f f . : mniora libelli et diuturna magis sunt monimenla mihi. — E s 
wird in den Horaz-Kommentaron des «Uenethliacon Lucann von Stat ius (Silvae I I 7, 
70 ff.) keine E r w ä h n u n g getan, und doch wird in diesem der Dichter der «Pharsalia» 
folgendermassen verherr l icht : 
Tu Pelusiaci scelus Canopi 
deflebis pius et Pharo cruenta 
Pompeio dabis allius sepulcrum. 
Der Hinweis auf I l o raz geht aus dem Zusammenhang (aus der Apostrophierung des 
Ennius , Lucret ius, Ovidius, Vergilius) eindeutig hervor . 
3
 Vgl. T. KLANICZAY: Zrínyi Miklós. Budapes t 1954, S. 244. (2. Ausg. [Bp. 1964] 
S. 361) 
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ja in seiner Vollständigkeit sowieso nicht umfassen lässt. Und was jene griechi-
schen Antezedcnzien betr i f f t , die die Unvergänglichkeit des «Gebäudes» vom 
Dichterruhm betonen (z. B. Pind., P y t h . VI 7 — 14: vuvtov OrjaavQoç . . 
xov опте %eipÉQboç o/j,ßgog, OVT' äve/uoc êç pvyovç сiXoç aÇoioi),* man f indet 
ja diese in jedem ausführlicheren Kommenta r zusammengestellt. Mehr Beach-
tung verdient in dieser Beziehung jener unlängst veröffentlichte Papyrus , 
aus dem hervorgeht, dass auch schon die «Schreiber» des ägyptischen Neuen 
Reiches gewohnt waren, ihre Werk mit den Pyramiden der Wüste, bzw. 
das Fortleben der eigenen Werke mit der Unvergänglichkeit der Pyramiden 
zu vergleichen. 
Wir sind auf das fragliche Dokument das aus den Chester Beat ty-
Papyr i des British Museums A. H. Gardiner veröffentlicht hatte5 — durch 
die Lektüre des lehrreichen Artikels von H. Fuchs («Nun, о Unsterblichkeit, 
bist du ganz mein . . .»)° aufmerksam gemacht worden. W. Baumgartner , 
der den Text des Papyrus auf Grund der nicht ganz genauen französischen 
Übersetzung von R. Weill7 in deutscher Sprache bekannt machte,8 ha t schon 
die Zusammenhänge mit Horaz wahrgenommen, und ebenso hat ten nach ihm 
auch schon andere dieses «erste Vorkommen» des Exegi monumentum regis-
triert.9 
In dem folgenden teilen wir, um der Authentizität willen — ans ta t t 
jenes Textes, den man in dem Aufsatz des verdienstvollen Latinisten von Basel 
liest10 —, vor allem die genaue Übersetzung mit, die wir der Freundlichkeit 
von unserem jungen Agyptologen L. Kákosy zu verdanken haben: 
«. . .Die Namen jener gelehrten Schreiber aus dem Zeitalter nach den 
Göttern, die die Zukunf t gewahrsagt ha t ten , bleiben für immer erhalten, 
obwohl sie dahingegangen sind, nachdem sie ihr Leben beendet hat ten, und 
auch alle ihre Angehörigen vergessen sind. Sie haben sich nicht eherne Pyrami-
den mit eisernen Grabtafeln verfertigt. Sie vermochten nicht Erben, Kinder 
zu hinterlassen, . . . die ihre Namen ausgesprochen hät ten. Sie haben als 
Erben für sich geschaffen die Schriften, die Unterweisungen; die Papyrusrolle 
machten sie zu ihrem Totenpriester, die Schreibtafel zu ihrem liebreichen Sohn. 
Ihre Lehren sind ihre Pyramiden, die Feder ist ihr Kind, und der beschriebene 
Stein ihre Gattin. Es sind auch für sie Tore und Schlösser verfertigt worden, 
4
 Vgl. Simonides, f rg . 5. (über den H e l d e n m u t der Gefa l lenen in T h e r m o p y l a i : 
ivrdipiov ôï ToiovTov ovr' EVQWÇ, oi>6' ó navóaiiárwQ á/uavgúxret '/novo; . . .) 
5
 H ie ra t i e P a p y r i in t h e Bri t ish M u s e u m . Ser. Iii/L (1935), p . 38 — 40, p a p . 4v 
2,5 — 3,11; T a f . 1 8 - 1 9 . 
6
 'AVTÎÔMOOV E d g a r Sa l in (Tübingen 1962), S. 149—100. 
7
 Ceux qui n ' a v a i e n t p a s de t o m b e a u d a n s l ' E g y p t e Ancienne . R e v u e do l ' h i s t . 
des rel ig. 118 (1938) S. 21. 
8
 N e u e Zürcher Z e i t u n g , 29. März 1939. 
9
 P . GILBERT: H o r a c e e t l ' É g y p t e . L a t o m u s 5 (1940) S. 61 f . — E . BICKERMAN: 
Cl. P h i l . 43 (1948) S. 58: «If I a m no t m i s t a k e n , t h a t is t he ear l ies t occurrence of t h e 
H o r a t i a n exegi monumentum.» 
1 0 S . 1 5 0 - 1 5 1 . 
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über diese sind zugrunde gegangen, ihre Totenpriester sind dahingegangen, 
ihre Denksteine sind vom Boden gedeckt, ihre Räume vergessen. Aber ihre 
Namen werden genannt wegen ihrer Bücher, weil sie hervorragend waren, 
und die Erinnerung an ihre Verfertiger bleibt für immer erhalten. Sei ein 
Schreiber und merk dir dies wohl, auf dass auch dein Name ein solcher werde. 
Nützlicher ist das Buch, als der ausgearbeitete Denkstein, als die Mauer 
der dauerhaf t erbauten Kapelle. Dies ist wie ein Grabgebäude und wie eine 
Pyramide, auf dass ihr Name genannt werde. Und es ist wahrlich vorteilhaft 
im Friedhof, wenn der Name des Verstorbenen im Munde der Menschen bleibt. 
Der Mensch vergeht, der Leib zerfällt in Staub, alle seine Angehörigen kehren 
in die Erde zurück, aber da ist die Schrift , die den Namen in den Mund des 
Lesers gibt. Wirksamer ist also das Buch als das Haus des Architekten, oder 
als eine Kapelle im Westen.11 Wer ist jetzt ein solcher wie Hordedef (oder 
Dedefhor)? Ist ein anderer solcher wie Imhotep? Niemand ist unter uns ein 
solcher wie Noferti und Heti, der hervorragendste unter ihnen. Ich bringe dir 
den Namen von Ptahemdehut i und denjenigen von Haheperre'seneb bei. 
Gibt es einen anderen, der ähnlich ist, wie Ptahhotep und Kaires? Diese Weisen 
haben die Zukunft gewahrsagt, und was sie vorhergesagt hatten, ist eingetrof-
fen. Ihre Enthüllungen findet man in ihren Büchern geschrieben . . . Sie sind 
dahingegangen, man hä t te auch ihre Namen vergessen, aber das Buch hält 
ihr Andenken aufrecht . . .» 
Mit Recht bemerkt Fuchs über die Sphragis der vorläufig abgeschlosse-
nen Sammlung der horazischen Oden, in der der durstige Boden des Geburts-
ortes, Apuliens, das Symbol der römischen Ewigkeit, das Kapitol, das Musen-
geschenk der griechischen Dichtung (Delphica laurus) und die monumental-
sten Denkmäler der uralten ägyptischen Kultur zusammen erwähnt werden: 
«die ganze Kulturwelt ist in diesem Gedichte gegenwärtig, und alle Bereiche 
werden durch kennzeichnende Andeutungen sichtbar gemacht».12 Dabei ist 
das Erwähnen der Pyramiden «eine erstaunlichere Tatsache», als man es im 
allgemeinen denkt.13 Es ist dem eben bekanntgemachten Papyrus, aus der 
Zeit um 1200 v. u. Z. herum, zu verdanken, dass diese Tatsache bewusst, 
ja handgreiflich wurde. Denn es geht ja aus diesem Papyrus hervor, dass der 
Vergleich der Odendichtung mit den Pyramiden bei Horaz keineswegs bloss 
ein persönlicher Einfall des Dichters war; im Gegenteil, dieser Einfall ist ein 
handgreifliches Zeichen für die Belesenheit des Dichters, für jene Belesenheit, 
«die schon f rüh über den Kreis der anerkannten Werke der griechisch—römi-
schen Literatur hinausgegriffen hat».14 Fuchs verweist in diesem Zusammenhang 
11
 D. h . : im Fr iedhof . 
12
 А. а . O., S. 149. 
13
 A. a . O., S. 150. — Über B e s t i m m u n g u n d Bedeu tung der P y r a m i d e n siehe 
W. IIELCK: B E «Pyramiden», Sp. 2275. 
" A. a . O., S. 151. 
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auf die eschatologischen Quellen orientalischer Herkunf t der XVI. Epode, sowie 
auf die «literarische» Kenntnis der Zauberpraktiken in den Canidia-Gedichten.15 
So mag Horaz in irgendeiner Form auch das ägyptische Lob des Schrei-
bers gekannt haben. E r hat seine «Vorlage», die sich aus dem zitierten Papyrus 
erschliessen lässt, nur insofern umgeändert , dass er das Bild der «ehernen 
Pyramiden» in zwei besondere Gleichnisse aufgelöst hat te : «Mein dichterisches 
Werk ist unvergänglicher als Erz, und es erhebt sich höher als die .königlichen' 
Pyramiden.» Es wäre ein hoffnungsloses Unternehmen, Horazens «unmittel-
bare Quelle» erraten zu wollen; aber es wäre auch überflüssig; auch Fuchs 
versucht gar keine derartige Vermutung. S ta t t dessen geht er darauf ein-
gehender ein, wie Horaz ein feines Gefühl für das kühne Doppelbild seiner 
Vorlage hatte1 6 ; in der dritten Römerode erwähnt Juno — im Zusammenhang 
mit dem Verbot, Tro ja wieder aufzubauen — eine eherne Mauer, die sie durch 
ihre Griechen wieder abreissen liesse (С. I I I 3, 65 ff.): 
ter si resurgat murus aeneus 
auctore Phoebo, ter pereat meis 
excisus Argivis . . . 
U n d dann bedient sich Horaz ein anderes Mal des Ausdruckes «eherne Mauer» 
in dem ersten Stück seiner Briefe (I 1, 60 f.), um die moralische Unverrück-
barkei t zu schildern: 
. . .hic murus aeneus esto: 
nil conscire sibi, nulla pallescere culpa. 
Hier können wir auf die Vorgeschichtc dieses fremden Bildes nicht näher 
eingehen. Fuchs beruf t sich auf eine Studie von A. Alt,17 aus der man erfährt , 
dass die ägyptischen Könige den Ehrenti tel neherne Mauer des Landes» 
führ ten; 1 8 aber man begegnet demselben Ausdruck auch sonst im alten Orient, 
so z. B. in dem Buch des Propheten Jeremia (1, 18): «denn ich will dich heute 
zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer machen im ganzen 
Lande, wider die Könige Judas, wider ihre Fürsten, wider ihre Priester, wider 
das Volk im Lande» (vgl. 15, 20: «denn ich habe dich wider dies Volk zur festen, 
ehernen Mauer gemacht ; ob sie wider dich streiten, sollen sie dir doch nichts 
anhaben»).19 Die eherne Mauer oder das eiserne Haus ist im griechischen Epos 
«Bestandteil der jenseits aller erfahrbaren Wirklichkeit liegenden Räume»; 
sie kommen also hauptsächlich dort vor, «wo am ehesten aussergriechische 
Stücke zu vermuten sind».20 In der skizzenhaften Besprechung des literarischen 
14
 E b d . 
16
 E b d . 
17
 Hic murus aheneus esto. ZDMG 86 (1933) S. 33 ff . , bes. 47 ff . 
18
 Die hier e inschlägigen Tex te des To tenbuches h a t auch schon K . K E R É N Y I 
b e n u t z t : Ascensio Aeneae. E P h K 48 (1924) S. 28. 
19
 Die L i t e r a t u r de r Frage siehe bei FUCHS: a . a . O., S. 159, A n m . 5. 
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Materials21 erwähnt Fuchs auch noch die Unterweltsfahrt des Aeneas (Verg., 
Aen. VI 630 f.: Cyclopum educta caminis moenia),22 in der Vergil das alte, ein-
fache Bild — ebenso wie Horaz — in einer dichterischen Umschreibung wieder-
belebt.23 
All dies ist wohl interessant und gedankenerregend, nur beruhigend ist 
es eben nicht. (Der erste Teil der Veröffentlichung von Fuchs, den wir bisher 
besprochen hat ten, schliesst ohne eine Konklusion.) Es ist auch in sich inte-
ressant und gedankenerregend, wenn es nachgewiesen wird, wie orientalische 
Motive in die griechisch—römische Li teratur hinübersickern, plötzlich auf-
tauchen und dann Wurzel schlagen; aber eine lückenlose Aufzählung aller 
Stationen dieses Weges, ihr Nachweis im einzelnen, ist gar nicht möglich. 
Die klassischen und orientalischen Hinweise von Fuchs liessen sieh z. B. ohne 
jede besondere Mühe mit zahlreichen Einzelangaben ergänzen. Keineswegs 
gleichgültig ist z. В., was Horazens griechische «Antezedenzien» betr i f f t , jenes 
Pindar-Fragment (frg. 232 Sehr. = 218 Bowra), das man in dem Marcellus-
Bios des Plutarch (29, 11) liest: то nenqcopévov ov лйо, ov aiôàoeov ayrjcrei reïyoç. 
Noch weniger gleichgültig sind — wenn man die Verbreitung der ägypti-
schen Religion und Literatur im Mittelmeerraum ermessen will - jene En t -
deckungen von Ed. Norden, die das bessere Verständnis der IV. Ekloge för-
derten,24 oder jene, auch schon oben erwähnten Erörterungen von K. Kerénvi , 
die f rappante Zusammenhänge — bis in die letzten Einzelheiten hinein — zwi-
schen einem Werk aus dem goldenen Zeitalter der römischen Li tera tur und 
einem ägyptischen Text, der auf der inneren Wand einer Pyramide erhalten 
blieb, nachgewiesen hatten; auf Grund dieser Zusammenhänge hielt Kerénvi 
z. B. die Charon-Szene im VI. Buch der Aeneis nicht nur im allgemeinen für 
ägyptisch, sondern er glaubte auch die ganze Unterweltsfahrt des Aeneas in 
allen ihren Einzelheiten und in der Gesamtheit ihrer Ziige für ägyptisch erklä-
ren zu dürfen.25 Es ist zwar bekannt , dass Kerényi in der Verfolgung der 
Genesis des «griechisch-orientalischen» Romans auch manche Übertreibungen 
beging; aber wir würden uns doch nicht scheuen, mindestens in einer gar nicht 
so unbedeutenden Einzelfrage, was nämlich das Betonen der italischen Aus-
wirkungen der ägyptischen religiösen Propaganda — und das schon im 2. 
J ah rhunder t v. u. Z. — betrifft , selbst über Kerényi noch weit hinauszugehen. 
Wir denken an den vermutlichen Zusammenhang des seimtus consultum de 
Bacchanalibus mit dem hellenistischen Dionysos-Kult und mit seiner ägypt i -
schen Propaganda, bzw. an die «internationalen» Verbindungen jener Unzufrie-
21
 A. a . ()., S. 159, Anm. 0 - 9 . 
2 2
 V g l . K . K E R É N Y I : А. А. О . 
2 3
 F U C H S : а . а . О . , S . 1 5 2 . 
24
 Die G e h u r t des Kindes , Leipzig—Berl in 1924, S. 110 f. und 123 f. 
25
 A. a . O., S. 3 1 - 3 3 . 
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denen, die sich in religiösen Vereinen zusammentaten.2 0 Auch wir selber ver-
mochten schon in mehreren Einzelstudien27 auf manche auffallenden Überein-
st immungen, auf römische Übernahmen von ägyptischen Kulten und Inst i tu-
tionen hinzuweisen. 
Es wird im Lichte dieser Tatsachen sehr wahrscheinlich, was die Ver-
öffentlicher des vorhin bekanntgemachten Papyrus vermutet hat ten, dass 
nämlich der mit lebhaftem Interesse begabte Horaz im Besitze seiner weit 
ausgedehnten literarischen Kenntnisse die «pyramidalen» Selbstbewusstseins-
äusserungen der ägyptischen Schreiber auf irgendeinem Wege kennengelernt 
haben mag. Aber man kann auf dieser Linie über eine Vermutung, über eine 
blosse Annahme nicht hinauskommen. Man kann nämlich eine «Verbindung» 
zwischen dem römischen Dichter des Augusteischen Zeitalters und dem ägypti-
schen Schreiber zur Zeit des Neuen Reiches vermuten, aber selbstverständlich 
bleibt diese «Verbindung» — ihrer Natur nach — sehr entfernt und unkontrol-
lierbar. Diejenigen, die das Problem bisher untersucht hatten, haben gar nicht 
jene Frage gestellt, auf die man eine befriedigende Antwort mit grösserer 
Gewissheit erhoffen darf : welche Rolle, Funk t ion und eigenartige Bedeutung 
nämlich dem Erwähnen der ägyptischen Pyramiden in Horazens repräsenta-
t ivem Gedichte zukommt? 
Man beachte vor allem folgendes: es ist das Jahr 23. v. u. Z., das für die 
Person des Augustus und für das System des Prinzipates plötzlich und uner-
wartet als krisenhaft erscheint;28 Horaz veröffentlicht in diesem Jahr die vor-
läufig aus drei Rüchern bestehende Sammlung seiner Oden und er begründet 
in dem Schlussstück dieser Sammlung seinen Stolz mit auffallender Bescheiden-
heit folgendermassen: er habe, aus niederem Stande zur Macht emporgestiegen 
(ex Tiumili potens), zuerst ein äolisch Lied zu italischer Leier gesungen (prin-
ceps Aeolium carmen ad Italos deduxisse modos), d. h. er habe die griechische 
Lyrik nach Italien verpflanzt.29 Man glaubte daraus eine verhüllte Oppositions-
treiberei heraushören zu dürfen. Aber in der Wirklichkeit hat Horaz nicht nur 
soviel erklärt: sein dichterisches Werk wäre unvergänglicher als Erz, und höher 
emporragend als die monumentalen Grabmale der ägyptischen Könige, sondern 
26
 BGU 131 1 (vom E n d e des 3. J a h r h u n d e r t s v. u . Z.); vgl. ineine Griechische h i s t . 
Chres tomath ie . B u d a p e s t 1960, S. 41 ; GY. MORAVCSIK: Die Aussagen der Papyr i , B u d a p e s t 
1961, S . 144. K . K E R É N Y I (Die gr ieehisch-oricntal ische Roman l i t e r a tu r . Tübingen 1927. 
S. 231) versuchte die E n t s t e h u n g s z e i t des a n t i k e n R o m a n s auf das 2. J a h r h u n d e r t v. u . Z. 
zu se tzen; vgl. dazu m e i n e «Bemerkungen zu P lau t us ' Mercator». E P h K 61 (1937) S. 217. 
27
 R E «Ornamenta» Sp. 1 1 1 5 - 1 1 1 7 ; Ve rg i l i anum. E P h K 71 (1948) S. 81; Osiris-
M y t h o s aus der Wolga-Gegend. Ant . I l l ing . 3 (1949) S. 113—119; Aquis submersus . 
A c t a An t . 1 (1951) S. 201 -224; Caesars Fune ra l i en u n d die christ l iehe Passion. Ac ta A n t . 
10 (1962) S. 23 — 31. 
28
 Vgl. W. HARTKE: Der Weg des H o r a z zu den Göt te rn . Schr i f t en der Sekt ion 
f ü r Al te r tumswiss . d e r Deu t schen Akad. d. Wiss . zu Berlin, I I . 8 (1957) S. 41. 
28
 Vgl.: Q. H o r a t i u s Flaccus összes versei (zweisprachige Horaz-Ausgabe des Ver-
lages Corvina B u d a p e s t 1961), S. 22. 
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zu gleicher Zeit glaubte er auch etwas zu besitzen, womit er seine dichterische 
Unsterblichkeit verbinden dürfte; das war der Kapitolinische Felsen, der Roms 
Ewigkeit symbolisierte und zumal auch garantierte; dieser Felsen war ja der 
unerschütterliche und unvergängliche Kultplatz des Juppi ter selbst. Es sei 
hier, um die allgemeine Verbreitung und um das Gewicht des letzteren Gedan-
kens zu illustrieren, an Vergils unvergessliche Verse, an die ngoacpcbrrjaig der 
jungverstorbenen Gefährten des Aeneas erinnert (Aen. I X 448 ff.): 
For tuna t i ambo ! Si quid mea earmina possunt, 
nulla dies unquam memori vos eximet aevo, 
dum domus Aeneae Capitoli immobile saxum 
accolet, imperiumque pater Romanus habebit.30 
Welcher hat von den beiden Dichtern auf den anderen Bezug genommen, 
Horaz auf Vergil, oder Vergil auf Horaz? Es lässt sich nicht mehr entscheiden, 
aber gesetzt, dass eine solche Feststellung noch möglich wäre, auch dann 
würde sie nicht viel besagen. In beiden Fällen ist die dichterische Form des 
Gedankens vollkommen und in sich geschlossen. Aber es gibt auch noch ein 
anderes denkwürdiges Gedicht von Horaz, dessen parallele Untersuchung 
uns weiterzuhelfen vermag. Wir meinen das Gedicht «Nunc est bibendum», 
das das erste Buch der Oden beschliesst, und in dem das Aufhören der ägypti-
schen Gefahr begeistert gefeiert wird.31 Gemäss der politischen Lage wird 
in diesem Gedicht noch schärfer kontrastiert : Rom und der unter tyrannischer, 
ja unter Weiberherrschaft schmachtende Orient; einerseits das Imperium, 
und andrerseits die unmännliche Menschenherde; Caesar und das fatale 
monstrum. (Vgl. in der IX. Epode die Antithesen von Actium, v. 11 —16, 
oder die Beschreibung des Schildes von Aeneas bei Vcrgil: Aen. VIII678 —700. )3ia 
Cleopatra musste den Untergang ihres königlichen Palastes erleben (С. I 37, 25: 
iacentem visere regiam); die Tapferkeit genügte ihr nur, um sie durch den 
Selbstmord vor der Schmach des Herumgeführtwerdens im Triumphzug zu 
" Vgl. Pa ter Roimmu.s und die di indigetes. E P h K 07 (1943) 8. 56 ff . Es ist bezeich-
nend , dass auch noch A m m i a n u s Marcell inus, der spä te Verehre r von Roms Grösse n u r 
d a s K a p i t o l e rhabener f i n d e t als der Serapis-Tempel von Alexandr ien ( X X I I 16, 12): 
i n t e r q u a e (se. al t is s u f f l a t a fastigiis t e m p l a ) emine t Se rapeum, quod . . . i ta est exo rna -
t u m , u t pos t Capitolium, quo se venerabilis Roma in aeternum adtollit, nihil orbis terrarum 
ambitioeius cernât . ( Ü b e r die Pyramiden dase lbs t : 15, 28—29.) Vgl. C . K O C H : Roma 
aeterno. I m Band «Religio» (Studien zu Ku l t und Glauben d e r Römer , Nürnbe rg I960), 
S. 146 f . und 160 ff . 
11
 N a c h SCHANZ—IIosius (Gesch. d . röm. L i t . II .4 München 1935. S. 127.) w ä r e 
Carm. I 37 die «älteste Ode». In diesem Fa l l wären noch beach tenswer t e r jene Paral le len, 
die sich zwischen d e m f rühes t en Stück de r Oden-Dich tung und dem Gedicht «Exegi 
monumentum» nachweisen lassen. Aber wahrscheinl ich wird m a n einige Oden doch noch 
f r ü h e r da t ie ren müssen . 
" • E i n e ausgeze ichnete In t e rp re t a t i on der Cleopa t ra -Ode: J . V. LUCE: Cleopat ra 
as fatale monstrum. Class. Quar t . N. S. 13 (1963) S. 251 f f . 
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re t ten: das Kapitol erwies sich unerschütterlich gegen die wahnwitzigen Drohun-
gen der Königin. 
Beinahe dieselbe Antithese belebt ja beide Gedichte, die Ode I 37 einer-
seits, u n d das «Exegi monumentum» andrerseits; denn in der Cleopatra-Ode 
werden ja das Capitolium und die regina einander gegenübergestellt (I 37, 6 — 8: 
dum Capitolio regina dementis minas funus et imperio parabat),32 während es 
in dem anderen Gedicht heisst: die «königlichen» Pyramiden (regalis sims 
pyramidum) wären überragt , aber das Capitolium wäre unerschütterlich, 
der Pont i fex wird es von Zeit zu Zeit auf ewig besteigen, zusammen mit der 
schweigsamen Vestalin. Aber man beachte auch die übrigen gegenseitigen 
Bezüge der beiden Gedichte ! Wir denken nicht bloss an solche beinahe 
belanglosen Übereinstimmungen, dass Horaz mit demselben Adjekt iv nicht 
nur diejenige Person bezeichnet, die dem Kapitol gedroht ha t te (I 37, 10 f.: 
quidlibet impotens sperare), sondern das gleiche Epitheton auch jenem Nord-
wind erteilt (III 30, 3: Aquilo impotens), der bildlich das Monumentum seiner 
dichterischen Unsterblichkeit ebenso machtlos erstürmt, wie Cleopatra das 
Kapi to l erstürmen wollte. Aber zweifellos wird in den Schlusszeilen beider 
Gedichte Roms Grösse gefeiert: mit Verzeihen und Anerkennen wird Cleopatra, 
wegen ihrer generositas im Tod als non humilis midier apostrophiert; sie entging 
der Schmach,3 3 sie wurde nicht auf Oktavians Kriegsschiffen (saevis Liburnis) 
nach R o m geliefert, um dort der königlichen Macht entkleidet in stolzem 
Tr iumphzug herumgeführt zu werden (I 37, 31 f.: privata deduci superbo 
triumpho); dagegen be ru f t sich in dem anderen Gedicht der «aus niederem 
S tande zur Macht emporgestiegene» Dichter (III 30, 12: ex humili potens)3i 
mit Stolz auf seine Siegestat: «als erster habe er — gleichsam wie eine Kriegs-
beu te , die im Triumphzug herumgeführt werden soll — das äolische Lied nach 
32
 Dio Wich t igke i t der Nebene inander - bzw. der Gegenübers te l lung wird n u r d u r c h 
d e n K o m m e n t a r P L E S S I S — L E J A Y (Oeuvres d 'FIorace . Pa r i s 1 9 0 3 , S. 6 7 ) he rvorgehoben : 
« R a p p r o c h e m e n t f r a p p a n t : u n nom sacré, le Capi tole ; un t i t r e od ieux , celui de reine.» 
Vgl. K p . I X 15— 16: interque signa t и r p e militaria sol adspicit с о n о p i и m. 
33
 Cleopatra h a t es fe r t iggebrach t , w a s Aemil ius Paullus d e m weibisch k lagenden 
P e r s e u s empfohlen h a t t e : Cic., Tusc. V 40, 118; P lu t . , Aem. 34, 3 — 4. 
34
 Humilis — gegenüber J e m s to lzen allius in Vers 2. Was H o r a z e n s Minderwer t ig-
k e i t s g e f ü h l wegen se iner A b s t a m m u n g b e t r i f f t ( quem rodunt omnes libertino paire natum...), 
v e r w e i s e n wir auf unse r e in Anm. 29. n a m h a f t gemachte Studie . Zu der E r h e b u n g a u s 
d e m Z u s t a n d «humilis», siehe auch unsere S tud i e «Descende caeloit, A n t . T a n . 8 (1961) 
S . 44 u n d Acta Ant , 8 (1960) S. 371. — A u c h Maecenas soli f ü r seine G en es u n g grossar t ige 
O p f e r da rb r ingen u n d e in Gebäude geloben; d e r Dich te r wird dagegen — wie es zu seinem 
Z u s t a n d passt — bloss e in kleines Schäfchen opfe rn (Carm. II 17, 30 f f . ) : reddere victimas 
aedemque votivam memento, nos h и m i l e m feriemus agnam. Zu d e m stolzen Schluss 
d e r O d o Maecenas alavis — de r an d a s Selbst bewusstsein in Exegi monumentum e r inne r t 
(36: sublimi feriam sidera vertice) — vgl. au f alle Fäl le Carm. I I I 16, 18 f . : iure perhorrui 
late conspicuum tollere verticem. — Hie r sei a u c h noch an den Schluss de r Rede des Regu lus 
ve rwiesen (Carm. I I I 5, 38 ff . ) : о pudor, a magna Karthago, probrosis allior Ilaliae ruinis ; 
d ie se Wor te bi lden gewissermassen die V e r b i n d u n g zwischen de r Cleopa t ra -Ode (dum 
Capitolio regina dementis ruinas parabat) e inersei ts , und der Ode Exegi monumentum 
regali situ pyramidum altius andrerse i t s . 
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Italien herübergebracht» (13 f.: princeps Aeolium carmen ad Italos deduxisse 
modos).35 
Wir sind der Ansicht, dass man diese prägnante Aussage des Dichters 
nur dann richtig versteht, wenn man das Hervorheben des Primates (prin-
ceps) und den speziellen Sinn des Verbums deducere beachtet . Horazens dichte-
risches Bewusstsein bedient sich hier beinahe derselben Ausdrücke, mit denen 
der begeisterte Lukrez (I 62 — 79) seinen Meister, der die Erscheinungen der 
Welt zu erklären vermochte, als primus inventor feiert; diese Textpartie wird 
bei Lukrez auch in den Handschriften als «Laus inventoria» betitelt: 
. . .effringere u t a r t a 
naturae primus portarum claustra cupiret. 
Ergo vivida vis animi pervicit et extra 
processit longe f lammantia moenia mundi, 
a tque omne immensum peragravit mente animoque, 
unde refert nobis victor, quid possit oriri 
quid nequeat etc.35" 
Es ist hier wohl nicht nötig den Widerhall des eùpéri/ç-Gedankens in 
der römischen Dichtung, oder auch nur bei Horaz selbst, ausführlicher zu 
erörtern. Auch den eben angeführten Lukrez-Text wollen wir nicht eingehender 
interpretieren; ans ta t t dessen zitieren wir nur unsere frühere Paraphrase: 
«Epikur hat te . . . im Laufe seines siegreichen Feldzuges mehr geleistet als 
die berühmtesten Heroen; denn diese waren nur bis zum Ende der Welt vor-
gedrungen (wie z. B. Dionysos oder sein «Nachahmer» Alexander der Grosse), 
aber Epikur ging selbst über die Flammen-Mauern der Welt, den Aether 
hinaus. Er bewanderte im Geist das Weltall, und er brachte als Kriegsbeute 
die Erkenntnis auf Erden hernieder.»30 
Die Verbindung des Verbums deducere mit dem Triumphzug wird in 
jedem Wörterbuch registriert — aber nur in Zusammenhang mit Vers 31 
36
 Zu der E r k l ä r u n g des Satzes siehe A. G Y Ö R K Ö S Y - J I R K A : Aeolium carmen ad 
Italos modos deduxisse. E P h K 68 (1934) S. 53 — 58. Zweifellos i s t Hoinzes E r k l ä r u n g 
(deducere hiesse «dichten, singen»; «Metapher vom Ziehen dos Fadens»; ebenso auch im 
T h e s a u r u s 1. La t inae , s. v . deducere, Sp. 282, 55: «componere» ; neuerd ings : VV. E I S E N H U T : 
Deducere carmen. Gedenkschr i f t f ü r G. I tohde , Tübingen 1961. S. 91 ff.) verfehl t . Auch 
P o r j h / r i o ' s K o m m e n t a r h i l f t n icht viel wei te r : testatur ergo se H. Graeci carminis modu-
lations primum in Latinam linguam contulisse ; Györkösy ' s l e t z t e Pa raph ra se heiss t 
(S. 58): «Ego princeps modos Aeolios in Italiam transtuli et meo ingenio posthac modi 
Aeolii in numero modorúm Latinorum habentur.» — D e m n a c h d a r f unsere vorhin (S. 144) 
mi tgete i l te , abe r n u r provisorische P a r a p h r a s e je tz t schon als übe rho l t gelten. 
351
 Vgl. noch I I I 2: qui primus potuisti . . .; 9: tu, pater, es rerum inventor. Vgl. 
A . K L E I N G Ü N T H E R : Пдшгод evohgç. Un te r suchungen zur Gesch . einer Frages te l lung. 
Phi l . Suppl . X X V 1 / 1 . ( 1 9 3 3 ) passim ; neuerd ings : K . T H R A E D E : R A C «Erfinder»; L i te ra -
t u r auf Sp. 1 2 7 7 — 7 8 . 
36
 I n unserer Lukrez -Auswah l (Bp. 1950), ad l. 
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der Cleopatra-Ode (privata deduci superbo triumpho) 37 Die hier gebrauchte 
passive Form braucht nicht unbedingt ein Hinweis auf das Herumgeschleppt-
Werden zu sein; dieselbe Form wird ja auch in denjenigen Fällen gebraucht, 
in denen von dem Herumzeigen einer gefeierten Person die Rede ist (vgl. 
Suet. , Tib. 17: unde populo consalutato circum templa deductus est); ja man 
gebraucht dieselbe Passiv-form auch wenn von einem Aufzug in der Ehren-
begleitung des Triumphes geredet wird (z. B. Liv. XLII 34, 10: a Flacco inter 
ceteros, quos virtutis causa secum ex provincia ad triumphum deducebat, 
deductus sum; XXVITI 32, 7: Scipionum nomini, auspiciis omnes 
adsuetos, quos secum in pátriám ad meritum triumphum deduce-
r e velit ). 
Die beiden zuletzt angeführten Livius-Stellen verhelfen uns auch zu 
einem besseren Verständnis des letzten Satzes in der horazischen Ode «Exegi 
monumentum». Es handel t sich darum, in welcher Form Verdienst und Vor-
treff l ichkeit (virtus, meritum) in Zusammenhang mit dem Triumph erwähnt 
werden. Der siegreiche Dichter zieht — nach seiner grossen Kriegstat, der 
Eroberung des äolischen Liedes für Italien — nicht zum Juppi ter -Tempel 
auf dem Kapitol, sondern zu dem Heiligtum der Musen, u m die stolze, mi t 
Verdienst erworbene Kriegsbeute (superbiam quaesitam meritis) mit der Geste 
eines Triumphators der Muse Melpomene anzubieten (vgl. С. IV 3) und von 
ihr f ü r sich den Kranz zu erbitten.38 
Wohl mag also das Erwähnen der Pyramiden ägyptischen Ursprungs 
sein ; es mag auf irgendeinem Wege ein literarisches Motiv aus Aegypten nach 
R o m im Augusteischen Zeitalter gelangt sein. Aber was ist daraus in Horazens 
H a n d geworden? Wohl wird in Horazens behandelter Ode Augustus dem N a m e n 
nach zwar nicht genannt . Aber das Ethos von Actium lebt auch im kritischen 
J a h r e 23 nach wie vor unverändert weiter. Alles, was fremd ist, wird abgelehnt, 
und alles, was römisch, entschieden bejaht , ebenso wie in der künstlerisch 
und politisch wohl durchdachten Schildbeschreibung des Vergil (Aen. VI I I 
626 — 728). Auch hier sieht man den grossen Unterschied zwischen Vergil 
und Horaz einerseits, und zwischen den Äusserungen jener, in anderem Sinne 
konsequenten Dichter andrerseits, die die ägyptischen und orientalischen 
K u l t e in Rom als die natürlichsten Erscheinungen der Welt ansehen. Tibull 
und Ovid haben gar nichts gegen jenen Isis-Kult, der in Rom gerade zu dieser 
Zeit t r o t z allen Verbotes Wurzel schlägt. Vergil und Horaz bezeugen dagegen 
« T h e s . 1. La t , , s. v . Sp. 274. 
38
 I n der I n t e r p r e t a t i o n dieses Ged ich tes verweis t auch E D . F R A E N K E L (Horace , 
O x f o r d 1 9 5 7 ) auf die Ode Quem tu Melpomene . . . — I I . F U C H S (а. а . O., S . 1 5 0 ) u m s c h r e i b t 
d e n Schlussgedanken fo lgendermassen : «Horaz h a t . . ., während er von der griechischen 
Muse d e n Lorbeerkranz e rho f f t e , im Bilde R o m s und des he ima t l i chen Apulien e inen 
H i n t e r g r u n d geschaffen, vo r dem er sich, u m s t r a h l t von dem R u h m e , den er gleicher-
m a s s e n gespendet wie gewonnen h a t t e , a l s de r Schöpfer seiner neuen L iedkuns t d a r -
s t e l l en konnte.» 
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die Augusteische Zurückhaltung.39 Ein bisher nicht erkanntes Zeichen dessel-
ben Augusteischen Verhaltens stellt auch das horazische Echo des ägyptischen 
Schreiberbewusstseins dar: der Ruhm des römischen Dichters, der zusammen 
mit dem Kapitol erhalten bleibt, ist unvergänglicher als Erz, und höher als 
das Denkmal der Pyramidenerbauer: aere perennius regalique situ pyramidum 
altius. 
39
 Die klassische Stelle i s t : Sue tonius , Aug. 93: peregrinarum caerimoniarum sicu 
veteres ac praeceptas reverentissime coluit, ita cetera« contemptui habuit. H i e r liest m a n ü b e r 
das Beachten der eleusinischcn Myster ien , u n d übe r das Ablehnen de r ägypt i schen u n d 
jüdischen K u l t e . Auch Vergil apos t roph ie r t u n t e r Verach tung die Ungeheuer u n d den 
bellenden Anubis , die bei Ac t ium gegen R o m s Gö t t e r kämpion (Aen. VIII 698: omni-
genumque deum monstra et latrator Anubis); ebenso Proper/., H l 11, 39 f f . : scilicet incesti 
merelrix regina Canopi . . . ausa lovi nostro latrantem opponere Anubim, . . . foedaque 
Tarpcio conopia tendere saxo. Dagegen r ede t Ovid von dem «verehrungswürdigen Ges ich t 
des Anubis», u n d er botet zu der Isis in M e m p h i s (Am. I I 13, 7— 11: per tua sistra precor, 
per Anubidis ora verendi), u n d er nenn t in e inem Atem die ver lorene Sch lach t von Al l ia 
und die Vorschr i f ten des pa läs t in ischen K u l t e s (Ars a m . I 413 ff .) ode r auch die peregrina 
Sabbata (Rem. 219 f.). — Ü b e r die V e r b r e i t u n g der ägypt i schen K u l t e in I ta l ien vgl . 
L . PRELLER: Römische Mythologie I I 3 (Ber l in 1883) S. 377 ff . ; die A u f z ä h l u n g der Dich tc r -
stellen ebd. S. 379, Anm. 5. — Horaz e r w ä h n t Osiris ein einziges Mal (Ep . 1 1 7 , 60), u n d 
selbst in diesem Fal l reproduzier t er n u r d a s G e j a m m e r eines übel ange lau fenen Stre ichers . 
E ine Sonders te l lung n i m m t die Gle ichse tzung Venus-Isis i n C . I I I 26 ein (9 f f . : o, quae 
beatam diva tenes Cyprum et Memphin carentem Sithonia nive) ; wie H E I N Z E (Komm. 9 
ad locum) b emerk t , gehör te höchs tens Chloo, abe r n icht der D i c h t e r zu ihren Verehrern . 
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.REGALIQUE SITU PYRAMIDUM ALTIUS 
Überaus beachtenswert ist die Parallele, die im letzten Vierteljahrhundert 
von mehreren Forschern — W. Baumgartner, P. Gilbert, E. Bickerman 
usw. — auf Grund eines von A. H. Gardiner im Jahre 1935 herausgegebenen 
hieratischen Papyrus der Sammlung Chester Beat ty an die Seite des berühmten 
Exegi monumentum des Horaz gestellt wurde. Die bereits umfangreiche Litera-
tu r zur Frage wurde zuletzt von H. Fuchs zusammengefasst, der sehr richtig 
auch das schon vorher dargelegte, für Horaz charakteristische, und letzten 
Endes scheinbar auf eine ägyptische Quelle zurückführbare Plus gegenüber 
den griechischen Vorbildern — wie z. B. Pindar (Pvth. 6, 10—14) und Simo-
nides (fr. 5.) — hervorhebt: der Schreiber aus Ägypten schätzt ebenso wie 
Horaz die durch die Schrift gesicherte Unsterblichkeit höher als die monumen-
talen Denkmäler der Könige, die Pyramiden (Carm. H L 30).1 Im Wesentlichen 
sind aber auch die Ausführungen von I . Borzsák zutreffend: Horaz gibt diesem 
Gedanken ägyptischen Ursprungs eine spezifisch römische, der Ideologie des 
Prinzipats von Augustus entsprechende Färbung.2 Der römische Dichter, 
ein Schüler griechischer Meister, stellt seine Unsterblichkeit in der Umgebung 
des das ewige Rom symbolisierenden Kapitols den Begräbnisstätten der Pha-
raonen, den Pyramiden gegenüber, um die Überlegenheit des g r i ech i sch -
römischen Wertsystems veranschaulichen zu können, ebenso wie Vergil, der die 
entscheidende Schlacht bei Actium als den Sieg der griechisch—römischen 
Götter über die Götter des Ostens, in erster Reihe eben Ägyptens auslegt 
(Aen. I I I . 398 —706).3 
Der genannte Papyrus, dat ierbar aus den Jahren um 1200 vor u. Z., 
n immt bei der Wahl zwischen für die Kul tur des alten Ägyptens gleichfalls 
charakteristischen beiden Formen des Sieges über Vergänglichkeit, zwischen 
1
 II . FUCHS: «Nun, О Uns te rb l i chke i t , bist <lu ganz mein . . .» E d g a r Salin z u m 
70. Gebur t s t ag . Tüb ingen 1962. 1 4 9 - 1 6 6 . 
2 1 . B O R Z S Á K : Exegi m o n u m e n t u m acre perennius . . . Act . A n t . H u n g . 1 2 ( 1 9 6 4 ) . 
1 3 4 - 1 4 7 . 
3
 Vgl. meinen Aufsa tz : Vergilius pász tor i m ú z s á j a (Vergils H i r t enmuse , 1938). 
Val lás tör téne t i t a n u l m á n y o k (Religionsgeschichtl iche Unte r suchungen) . Budapes t 
I960.2 348. 
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den Pyramiden und der Schrif t für die letztere Stellung, beinahe mil Mitteln, 
die an die auf uralte, folkloristische Grundlagen zurückführbare mittelalter-
liche literarische Gat tung des Wettstreites, an den tenso erinnern. Auf ein 
ähnliches Selbstgefühl des Schriftkundigen weist der bekannte »Wettstreit 
zwischen Feder und Schwert« hin. Es sollen hier zwei Zeilen aus einer persischen 
Variante desselben, aus dem munâiarah des Fakhr-uddin aus dem 11. Jahr-
hunder t in der eine philologische Exakthe i t anstrebenden Übersetzung von 
FI. E t h é angeführt werden: 
Sprach die Feder: «Dem Gedächtnis hehrer Shahs und grosser Helden 
Gibt auf Erden doch mein Wirken, meine K r a f t allein Bestand.»4 
Der Wettstreit kann naturgemäss zu nichts anderem, nur zur Anerken-
nung der Ranggleichheit der Feder mit dem Schwert bzw. mit nennenswürdi-
gen grossen Taten im allgemeinen führen, und nicht zu Anerkennung der 
Überlegenheit der Feder, gleich den Formeln von Urkunden aus dem Mittel-
alter des Westens und den aus diesen sich entwickelnden literarischen Gattun-
gen, die o f t in antiker Prach t erscheinen, und gelegentlich, aber keinesfalls 
zufällig, eben Horaz anzuführen pflegen.5 In diesem Zusammenhang kommt 
auch in der lateinischen literatur Ungarns die erste Horaz-Reminiszenz vor 
(Carm. IV. 9, 25 - 2 8 ) : 
Vixere jortes ante Agamemnona 
mulli; sed omnes inlacrimabiles 
urgentur ignotique longa 
node, carent quia vate sacro.6 
Doch muss man es gelten lassen, dass die Übereinstimmung zwischen 
dem Exegi monumentum und dem ägyptischen Papyrus die ähnlichen, in zahl 
reichen Abfassungen von einander unabhängig auf t re tenden Allgemeinheiten 
weit überschreitet. Die Heraufbeschwörung der coidcur locale selbst gibt dem 
Gedicht eine eigenartige Intonation. Über die Pyramide, als Requisit des idea-
lisierten ägyptischen Landschaftshildes ist es überflüssig viele Worte zu machen. 
Auch wird es vielleicht genügen in bezug auf das Buch, als zweites charakte-
ristisch ägyptisches Symbol der Unsterblichkeit, auf die Mahnungen Duaufs, 
4
 H . ETHÉ: Ü b e r pers ische Tenzonen . Berliner Orient al ls ten-Congress (1881), 
A b h a n d l u n g e n , 122. 
5
 Vgl. meine S t u d i e n : Kükü l l e i J á n o s u n d Kükü l l e i J á n o s ós a Név te len Minori ta 
( J ános Küküllei sowie J á n o s Kükü l l e i u n d de r a n o n y m e Minor i t ) . Mai m a g y a r o k régi 
m a g y a r o k r ó l (Heutigo U n g a r n _ über einst ige Ungarn) 1936. 27 — 30. bzw. M o n u m e n t a 
H u n g a r i c a IV. i960. 9., f e r n e r A . KURCZ: Az a n t i k v i t á s h a t á s á n a k n y o m a i X I I I . századi 
ok leve le inkben (Spuren des Einf lusses der A n t i k e in unseren U r k u n d e n aus dem 13. J a h r -
h u n d e r t ) . Ant ik T a n u l m á n y o k (Studia A n t i q u a ) 8 (1961) 106—1 13. 
6
 Die le tzte Zeile d e r horazischen S t r o p h e var i ier t die sog. kleinere Legende des 
K ö n i g s Stefan . Vgl. I . MADZSAR: H o r a t i u s h a z á n k b a n (Horaz in Ungarn) . Arch ivum 
Phi lo logicum 60 (1936) 183. 
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des Sohnes Chetis — oder wie es neuerdings mit Berücksichtigung einer dem 
Mittelreich entstammenden Formel angenommen wird: die Mahnung Chetis, 
des Sohnes von Duauf 7 — an seinen Sohn Pepi hinzuweisen, sowie auf die 
Bemerkung, die A. E rman an sie knüpf t : «Und wo immer wir die ägyptische 
Literatur aufschlagen, überall und zu allen Zeiten t r i t t uns die gleiche, begei-
sterte Verehrung für die Wissenschaft (oder, wie man sich konkret ausdrückt, 
die Bücher) entgegen».8 K. Kerényi wies eben im Zusammenhang mit dieser 
Beobachtung auf den ägyptischen Faktor der sich in Alexandrien entwickeln-
den hellenistischen Bücherkultur hin.9 Und wenn wir auch daran denken, 
dass das im Mittelpunkt unserer Untersuchungen stehende Gedieht die wohl-
überlegt geordnete einheitliche Sammlung der ersten drei Bücher der Oden 
abgeschlossen hat , scheint es begründet zu unterstreichen: der Dichter betrach-
tet nicht seine Dichtung schlechthin, sondern das auf das römische Volk als 
ewiges Gut übertragene Buch als »Denkmal dauerhafter als Erz und höher als 
königliche Ruhestä t ten der Pyramiden«. Wenn sieh die Sache so verhält , 
verdient auch die Möglichkeit eine Erwägung, dass sich zum Vergleich eben 
die Dreiteilung des Buches dargeboten hat : die im Sommer des Jahres 23 vor 
u. Z. veröffentlichte Sammlung der Oden bestand aus drei Bänden, gleichwie 
i m antiken Bewusstsein von den Pyramiden in erster Reihe die monumentalen 
Grabstätten der drei Herrscher der IV. Dynastie, Cheops, Chephren und Myke-
rinos, die drei nebeneinander stehenden Pyramiden von Giseh weiterlebten. 
In den Horaz-Kommentaren wird es mit Recht hervorgehoben: das 
Carm. 1П. 30. als Schlussgedicht hält innerhalb der aus drei Bänden auf-
gebaute Struktur des Buches mit dem Carm. I. 1. ein kunstvoll erwogenes 
Gleichgewicht. Als Beweise für die Einheitlichkeit, ja fü r die gleichzeitige Ent-
stehung des Prologs und des Epilogs, wird dasselbe Metrum erwähnt, das sich 
ausser den beiden symmetrisch untergebrachten Gedichten in den drei Bänden 
weiterhin nicht mehr wiederholt. Auch folgendes ist bezeichnend: als der Dich-
ter später ein einziges Mal zu diesem Metrum, zur stichischen Anwendung 
des versus Asclepiadeus minor zurückkehrt, verkündet er auch diesmal die 
Überlegenheit der Dichtung den Bildhauerwerken und der Goldschmiedekunst 
gegenüber, und schreibt die wahre Unsterblichkeit den Musen zu. Zugleich 
wird das Gedicht an eine dem Anfang und dem Ende ähnlich hervorgehobene 
Stelle, in die Mitte des neuen Bandes gesetzt. Carm. TV. 8. erinnert also bereits 
<lurch die Wahl des Metrums selbst bewusst an die beiden Oden, mit denen 
sie dem Gehalt sowie der Funktion nach in Einklang steht .1 0 Doch muss hier 
7
 Vgl. •/.. B. 8. DONADONI: Storia del la l e t t e r a t u r a egiziana a n t i c a . Milano 1957. 117. 
8
 A. E R M A N — П . R A N K E : Aegypten u n d aegyptisches Loben im A l t e r t u m . T ü b i n g e n 
1 9 2 3 . 3 7 4 . 
9
 K. KERÉNYI: Die Papyr i und das Wesen der a l exandr in i schen K u l t u r . Apollon. 
A m s t e r d a m — L e i p z i g 1 9 4 1 . 2 1 7 3 — 1 8 6 . 
10
 Vgl. /.. B. die K o m m e n t a r e von A. KIESSLING—R. IIEINZE: Oden und E p o d e n . 
Berlin 1 9 1 7 . 6 2 6 , 3 9 3 u n d 4 4 1 . S . C O M M A G E R : The Odes of H o r a c e . New Hawen—Lon-
don 1 9 6 3 . 3 1 3 . 
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noch etwas hinzugefügt werden: wenn Exerji monumentum die Forscher nicht 
unbegründet an den ägyptischen Papyrus der Sammlung Chester Beat ty 
er innert hat, weist sein Pendan t Maecenas alavis ediie regibus, ja sogar weiterher 
auch das Carm. IV. 8., mit dem soeben erwähnten, mehr allgemein bekannten 
Denkmal der ägyptischen Literatur, den «Mahnungen Duaufs» eine nicht 
weniger überraschende Übereinstimmung auf.11 
Zum Katalog der Lebensformen, die in der Maecenas-Ode dargeboten 
werden, um dem olympischen Siegel, dem Manne des römischen Staatslehens, 
dem Besitzer von Lat i fundien in Afrika, dem auf erblichem Feld den Spaten 
führenden Bauern, dem vor den Fluten des Meeres bebenden Kaufmann, 
dem müssigen Genussmenschen, dem im Frost willig harrenden Jäger gegen-
über den Erwählten der Musen allerhöchst zu stellen: dazu können natur-
gemäss zahlreiche griechische Parallelen angeführt werden. Die genannten 
Lebensformen sind tatsächlich innerhalb der vier Kategorien der griechischen 
Popularphilosophie : ßiog (pdÔTipioç, дчХоуогщахо:, <pilfjôovoç und cpilôaocpoç 
geordnet, doch hebt bereits Kiessling-Heinzes Kommentar mit Recht hervor: 
Horaz ergänzt die t rockene Skizze durch künstlerische, auf Kontrastwirkung 
gebaute lebendige Bilder. Diejenigen Zitate aus Dichtern, die an ihre Seite 
gestellt werden, können höchstens in bezug auf einige Details als die Vor-
bilder von Horaz be t rachte t werden, wie z. B. bei Euripides (fr. 791 Nauck) 
das Motiv des Schiffers, der die sichere Ruhe auf dem Fest land wieder für 
Gefahre auf dem Meer vertauscht. Die am meisten einleuchtende Parallele 
betreffend: bei Bacchylides X. 36—54 stimmen innerhalb der Aufzählung 
der Wege, auf welchen der Mensch R u h m davontragen kann, und seiner 
tausenderlei Vergnügen — Wissen, Dichtung, Sehergabe, Jagd , Pflege von 
Acker und Vieh, Reichtum — vier Glieder mit Horaz überein, der Grund-
gedanke aber ist ein entgegengesetzter. Das Epinikion feiert nämlich den Sieger 
im Landstreckenlauf auf Isthmos, und dem entsprechend zeigt auch die 
K l imax eine entgegengesetzte Richtung. Bei Bacchylides f ü h r t sie vom Weisen 
bzw. vom Erwählten der Chariten zum Sieger in Isthmos, fü r den die Flöte 
u n d die Leier erklingen, bei Horaz eben umgekehrt, vom olympischen Sieger 
zum Dichter, der sich mit Lorbeer um die Stirn bekränzt zu den Göttern erhebt, 
zum Erwählten von Euterpe und Polyhymnia, dessen Auserwählung durch die 
Anerkennung Maecenas' bestätigt wird. Im Zusammenhang mit der In to-
nat ion der Horazischen-Ode erinnern die Kommentare mi t Recht auch an 
P indar , bei dem der mi t schnellfüssigen Pferden verdiente Ruhmeskranz eine 
ähnliche Aufzählung einleitet, die sich dann mit einem in goldgeschmückten 
11
 Duaufs M a h n u n g o n waren u m d a s J a h r 1300. v. u. Z. «Lehrstoff» in den Schulen: 
Ü b e r r e s t e von schr i f t l i ehen Übungen de r Schüler en tha l t en die P a p y r i Sallier I I . u n d 
A n a s t a s i VU. im Br i t i sh Museum; auf G r u n d dieser Denkmäle r g ib t d ie deutsche Über-
s e t z u n g А. ERMAN: D i e L i t e r a t u r der Aegyp te r . Leipzig 1923. 100— 105. Vgl. noch u . a . 
В. И. АВДИЕВ: История древнего востока. Москва 1953.2 226 u n d A. DOBROVITS: 
R é a l i t é e t cr i t ique sociales dans l 'ar t égyp t i en . Aot. Ant . H u n g . 3 (1955) 23 — 25. 
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Sälen verbrachten Leben und der Leidenschaft des übers Meer fahrenden 
Schiffers fortsetzt, doch damit bricht das bezügliche Fragment (fr. 221. Snell) 
gleich ab. In Kenntnis der dichterischen Welt Pindars kann höchstens soviel 
als wahrscheinlich angenommen werden: er nahm für die Ranggleichheit von 
Kampfspiel und Dichtung Stellung, bzw. er schätzte das Siegeslied als den 
würdigsten Preis im Wettstreit , doch haben wir keinen Grund, daraus die 
Folgerung zu ziehen, dass er die Dichtung über die Wettspiele gestellt hä t te . 
Das dichterische Bewusstsein des Horaz allein wäre zweifellos zur 
Umkehrung des in der griechischen Epinikiondichtung gefundenen Wert-
systems genügend gewesen — denn die konsequente Anwendung von umge-
kehrten Vorzeichen beweist nicht weniger die Abhängigkeit von Bacchvlides, 
als die Übereinstimmung bis in einzelne Worte dieselbe von Pindar bezeugt. 
Wenn wir hingegen die Anregung kennen und anerkennen, die der römische 
Dichter — durch welche Vermittlung immer sie zu ihm gelangt ist — dem 
Ausdruck des Selbstbewusstseins des Schreibers aus Ägypten verdankte, als 
er seinen Dichterruhm über die Pyramiden gesetzt bat, können wir nicht ohne 
ein Wort darüber hinweggehen, dass in einem anderen, nicht weniger charak-
teristischen Dokument desselben Schreiber-Selbstgefühls ebenso durch Auf-
zählung verschiedener Berufe mit negativer Wertung die wertvollste Lebens-
bahn gepriesen wird, wie in der Maeccnas-Ode. 
Duauf bzw. Cheti schildert seinem Sohn Pepi die Berufe des Bildhauers, 
des Goldschmieds, des Maurers, des Barbiers, des Kaufmanns, des Gärtners, 
des Bauern, des Webers, des Schusters, des Wäschers, des Vogelfängers, des 
Fischers usw, und zwar einen jeden von seiner ungünstigen Seite, um ihn 
von den Vorteilen des Berufs des Schreibers zu überzeugen. Diese Beschäfti-
gungen stehen zwar im allgemeinen in der Sklavenhaltergesellschaft auf einer 
um vieles niedrigeren Stufe, als die in der Maecenas-Odo aufgezählten Berufe, 
doch gibt es einige engere Übereinstimmungen, so z. B. die Hervorhebung 
der Unannehmlichkeiten bei der Schiffahrt im Leben eines Kaufmanns . 
Wenn wir überdies — und nach dem oben ausgeführten keinesfalls unbe-
gründet — auch die Censorinus-Ode (Carm. IV. 8) heranziehen, kann es behaup-
te t werden, dass auch hier, ähnlich wie in den «Mahnungen Duaufs», mit der 
Metallkunst und der Bildhauerei angefangen wird, um am Ende den Vorrang 
der mit nichts vergleichbaren Dichtung zu betonen. Und wenn man daran 
denken könnte, dass sich für den Ausdruck ähnlicher Tendenz notwendiger-
weise auch ähnliche Mittel dargeboten haben, so wirkt der Ausklang der 
Maecenas-Ode eben so, als ob Horaz der Methode der inlerprelatio Romana 
gemäss die ägyptischen Götternamen mit den in der römischen Dichtung her-
kömmlichen Musennamen vertauschen gewünscht hätte. Nach Aufzählung 
und Ablehnung verschiedener Berufe nämlich heben auch die «Mahnungen 
Duaufs» den Schreiber in die Nähe der himmlischen Sphäre — ebenso wie 
die Maecenas-Ode den Dichter. Horaz wird durch die Gunst von Euterpe 
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und Polyhymnia über den Durchschnittsmenschen erhoben. Auch der ägypti-
sche Schreiber verdankt zwei Göttinnen seine Erhebung: Renenet, die ihn 
seit seiner Geburt begleilet und Mesechcnt, die ihn an die Spitze der Schreiber 
stellt. Die erste war die Göttin der Ern te in Ägypten, die andere war so bei 
allen Geburten anwesend, wie die griechische Eileithvia oder die römische 
Lucina; doch könnte die Rolle, die ihnen in den «Mahnungen Duaufs» im 
Leben des Schreibers zugeschrieben wird, nicht nur Horaz an die Musen erin-
nert haben, sondern auch einen von den in ägyptischen Überlieferungen bewan-
derten hellenistischen Autoren, mit dem wir als näher nicht bekannten Ver-
mittler auf Grund des Untenstehenden wahrscheinlich auch hier zu rechnen 
haben. Die Identifizierung der beiden ägyptischen Göttinnen mit den Musen, 
besonders, wenn wir an Renenet denken, die das auserwählte Kind seit seiner 
Geburt begleitet, konnten auch griechische Reminiszenzen — so Hesiod 
(Theog. 81—84) und Kallimachos (Epigr. X X I ) — eingegeben haben. Euterpe 
und Polyhymnia konnten aber in dieser Rolle auch durch andere Musen ver-
treten werden, wie z. B. durch Melpomene, die tatsächlich nach IV. Carm. 3. 
den weder zum Sieger im Wettspiel, noch in Kriegstaten, sondern zum Meister 
des äolisehen Liedes ernennt, und gegen seine Neider in Schutz nimmt, auf 
den sie bereits bei seiner Geburt ihren milden Bück geworfen hat . 
«Duaufs Mahnungen» werden in der modernen Fachliteratur o f t und 
nicht unbegründet «Satire der Handwerke» genannt.12 Die ironische Tonfär-
bung bei der Schilderung der verschiedenen abgelehnten Lebensformen bei 
Horaz fühlen wir noch näher zum ägyptischen Text, wenn wir sie mit der elegi-
schen Bearbeitung des verwandten Themas, z. B. Tibull I . 1. vergleichen.13 
Diese Ergänzung steigert gewiss die überzeugende Kraf t der Beobach-
tungen, die in Exegi monumentum einen ägyptischen Gedankenkeim anneh-
men, indem sie die letztere Parallele aus ihrer scheinbaren Isoliertheit hinaus-
hebt . Übrigens meint P . Gilbert in den sogenannten Maneros-Liedern die 
ägyptischen Vorläufer für carpe diem . . . des Horaz zu entdecken, und auch 
ich wies an anderen Stellen, besonders in den Augustus-Oden des Dichters 
(Carm. I . 2 und die sogenannten «römischen Oden») die Adaptierung der dynas-
tischen Ideologie des hellenistisch—ägyptischen Königreichs an die Ansprüche 
des Prinzipats nach.14 Doch scheint es bereits im vornhinein zweifellos: der 
12
 Vgl. DONADOSI: а . а . O. u n d G. POSENEB: L i t t é r a t u r e et po l i t ique d a n s L 'Égyp te 
d e l a X I I e d y n a s t i e . P a r i s 1956. 4. 
13
 Vgl. W. STEIDLE: Das Mot iv de r L e b e n s w a h l bei T ibu l l u n d P rope rz . W i e n e r 
S t u d i e n 7 5 ( 1 9 6 2 ) 1 0 0 — 1 4 0 . Im d r i t t e n E l e g i e n b u e h von Properz weis t schon F B . S O L M S E N 
a u c h in dieser Bez iehung d e n E in f lu s s des H o r a z n a c h : P r o p e r t i e s a n d Horace . Class ical 
Ph i lo logy 4 3 ( 1 9 4 8 ) 1 0 5 — 1 0 9 . D a s M o t i v d e r Lebenswah l ü b r i g e n s als „ p o e t i s c h e s 
T h e m a " in de r a n t i k e n L i t e r a t u r läss t s ich z u r Solans grossen Elegie „ A n die M u s e n 
(1. DIEHL) z u r ü c k f ü h r e n ; z u m «phi losophischen T h e m a » der L e b e n s f o r m e n im Allge-
m e i n e n vgl . R . JOLY: Le T h è m e P h i l o s o p h i q u e des Genres d e Vie d a n s l ' A n t i q u i t é 
Class ique . Bruxe l les 1956. 
14
 P. GILBERT: Horace et l ' E g y p t e — A u x sources du ca rpe d i e m . L a t o m u s 5 (1946) 
61 — 74. Vgl. a u c h m e i n e n Aufsa t z : Ä g y p t i s c h e E l e m e n t e in d e r l a te in i schen D i c h t u n g 
des Go ldenen Ze i t a l t e r s ( im Druck) . 
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ägyptische Papyrus, der mehr als ein Jahrtausend älter als die Epoche des 
Augustus ist, kann nur in dem Falle auf beruhigende Weise im Kreise der 
Antezedenzien des Horaz untergebracht werden, wenn wir ein griechisches 
Kettenglied einschalten können, das den Grundgedanken des Papyrus zum 
römischen Dichter vermitteln konnte. Wenn dies nicht gelingt, müssen wir 
es so dahinnehmen, als ob sich an die Seite der Pyramide von Horaz gleich 
auch eine Sphinx emporheben würde, die die Forschung vor ein unlösbares 
Rätsel stellt. Wenn wir hingegen zwischen den griechischen — und noch dazu 
zwischen den ägyptisch —griechischen — literarischen Denkmälern einen Text 
finden, der die Lösung des Rätsels bietet, in diesem Fall muss die Originalität 
des Horaz im Vergleich mit diesem Text bestimmt werden. 
Ja, in ähnlichen Fällen muss of t wegen der Lückenhaftigkeit der Über-
lieferung der Grundsatz von Horaz gelten: hanc veniam petimusque damusque 
vicissim. Ich selber konnte, als ich z. B. das Motiv des Bruderzwistes zwischen 
Romulus und Remus als den Urgrund des Bürgerkrieges, und ihre Versöhnung 
als Symbol des Goldenen Zeitalters in der römischen Literatur mit östlichen, 
wenigstens zum Teil ebenfalls mit ägyptischen Prophetien in Zusammenhang 
brachte, nur auf Grund der Textumgebung seines Vorkommens bei Vergil 
gestützt, mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit auf ein verlorenes Sibylli-
num als unmittelbare Quelle folgern.15 Über den die Maecenas-Ode mit den 
«Mahnungen des Duaufs» verbindenden hypothetischen hellenistischen Text 
kann nicht einmal soviel gesagt werden. Doch sind wir meiner Meinung nach 
im Falle des Exegi monumentum in einer günstigeren Lage. Wir verfügen 
über eine Quelle, die es beweist: das hellenistische Griechentum hat die Gegen-
überstellung von Pyramiden und Büchern gekannt, die als gemeinsames Ele-
ment des genannten ägyptischen Papyrus und der horazischen Ode erscheint. 
Da diese Quelle aber ein dichterischer Text ist, müssen notwendigerweise 
sämtliche Assoziationen zur Geltung kommen, die in den griechischen Zeit-
genossen und später in seinen römischen Lesern unbedingt spontan erwacht 
sind. Wenn wir in Betracht ziehen: Horaz verspricht sich auf Grund dessen 
die Unsterblichkeit, dass er das äolische Lied in Italien eingeführt hat, wird 
auch das nicht unwesentlich scheinen, dass das griechische Gedicht, aus wel-
chem wir im nachfolgenden über die Entstehung des horazischen Gedankens 
gewisse Belehrungen zu ziehen wünschen, eben die Unsterblichkeit des äoli-
schen Liedes, der Dichtung von Sappho verkündet. 
Der Verfasser des Gedichtes, Poseidippos, lebte im III . Jahrhundert 
v. и. Z. Nach eigener Äusserung war Pella seine Heimat,10 vorübergehend 
15
 Das Bild de r Z u k u n f t in der Aeneis. S tudi i Classice 3 (1961) 2 8 1 - 3 0 4 . 
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' F rüheren uns icheren A n n a h m e n gegenüber , die e n t w e d e r Alexandrien (IVNAACK, 
SUSBMIHL) oder eine Insel im Ägäischen Meer (SCHOTT) f ü r die Ile-mat, des Poseidippos 
geha l ten ha t t en , s te l l te O . W E I N R E I C H m i t ande ren b iographischen D a t e n auf G r u n d 
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wirkte er aber in Alexandrien, oder wenigstens im hellenisierten Ägypten. 
Dies beweisen zahlreiche Epigramme von ihm: er schreibt über den Leucht-
turm in Pharos, über den Tempel der Arsinoe-Aphrodite in Zephyrion — mög-
licherweise zu Inschriften bestimmte — Epigramme; ein nur aus den Zitaten 
von Athonaios (415a) u n d Ailianos (Var. Hist. I. 26) bekanntes spöttisches 
Epigramm von ihm erwähnt den Festaufzug in Alexandrien; Ant. Planudea 68, 
das sein Lemma neben Asklepiades nur alternativ dem Poseidippos zuschreibt, 
handelt von Berenike — nach Peek von der ersten, also von der Frau von 
Ptolemaios Soter. Uns interessiert diesmal sein auf Naukratis bezügliches 
Stück, das von Athenaios (596cd) in vollem Unfang, aber stellenweise mit 
nur hypothetisch verbesserbaren Textverderben angeführt wird. 
Amglya, ôoxéa pèv oà Tiá/.ai xoipfaaxo ÔEopcJ) 
-/aíxtjg íj xe pvowv Exnvoog ápneyóvr], 
fl лохе Xóv yagíevxa лЕдюхёХХосоа Xágaljov 
avyygovg ÔQQQIVWV Щ>ао xiaavßimv 
Еалсрт, aal ôè pévovoi tpiXrjç ëxi xai pevéovoiv 
qjôfjç ai Àsvxal (pOeyyópevai aeXiôeç. 
Ovvopa GOV paxágiaxov, ô Navxgaxi; WÔE (pvX'içEt, 
eax' âv ïr] NELXOV vavç hpa/.og xeváyr/. 
W a s (las Ende de r 1. Zelle be t r i f f t , s te l l t 1'. Schot t in seiner Monographie über 
Pose id ippos nicht ohne G r u n d fest , dass es n o c h n iemandem gelungen ist , es in jeder 
B e z i e h u n g beruhigend zu korrigieren, was er m i t r ichtiger Se lbs tk r i t ik a u c h auf seine 
eigene K o n j e k t u r (xoipr/oaxo öai/w>v) bezieht . 17 E s kann der spä te r verworfene Vorschlag 
von J a c o b s erwogen w e r d e n (хоарцоахо ôeopôç); al lerdings müssen alle Versuche als 
w i l lkü r l i che be t rach te t werden , die vo l lkommen e igenmächt ig das Mot iv der «Veimode-
rung» in s Ep ig ramm h i n e i n f ü h r e n m ö c h t e n , wie z . B . spä te r J a c o b s (ndXai xôviç oi ô' 
omôôeopoi) oder Meiпеке (лаХш xexóvwO' ore ôeopôç) und Wilamowitz (ndXai xôviç ijô' 
àvuôeopôç), schon aus d e m Grunde , weil sie sich im Gegensatz zur Über l i e fe rung beiin-
den, n a c h welcher über Dor icha eine P y r a m i d e gebaut , u n d sie a lso nach ägypt i scher 
S i t t e e inba l samie r t wurde . I n E r m a n g e l u n g eines Besseren bleiben wir also bei dem auf 
u n s g e k o m m e n ! n Tex t , obwohl wir zugeben, dass dessen g r ammat i s che (das Fehlen von 
avv) sowie semant ische Schwier igkei ten (ôeopôç, im Sinne einer Haa r f l ech te ) d u r c h 
k ü h n e r e K o n j e k t u r e n vo l lkommener bese i t ig t werden könnten . Dass a b e r eben die Erha l -
t u n g d e r Haare der M u m i e — was sich z u s a m m e n mi t der A u f r e c h t e r h a l t u n g des über-
l i e fe r ten xoiprjoaxo mit h ö c h s t e r Wahrscheinl ichkei t aus dem T e x t e rg ib t — eine beachtens-
w e r t e Hol le innerhalb d e r griechischen K e n n t n i s s e über ägyp t i sche Le i chenbes l a t t ung 
spie l te , zeigt z. В H e r o d o t s E r z ä h l u n g ü b e r die angebliche S c h ä n d u n g der Leiche von 
A m a s i s d u r c h K a m b y s e s : der persische K ö n i g gab den Befehl , d ie H a a r e der Mumie 
a b z u s c h n e i d e n (III. Iii). Auf Var ian ten , d ie den Sinn des Textes n u r k a u m oder über-
h a u p t n i c h t beeinflussen, gehen wir h ie r n i ch t e in ; so s teht z. B. in bezug auf das le tz te 
W o r t d a s von Jacobs vorgeschlagene xevdyrj n ähe r zur über l ie fer ten Buchs t abeng ruppe 
yeyavr) a l s леХауд von S c h o t t und Wi lamowi t z usw. 
Vgl. n o c h : A. KÖRTE—P. HÄNDEL: Die hel lenis t i sche Dich tung . S t u t t g a r t I960.2 315 — 318, 
u n d besonde r s die, die k r i t i sche E r ö r t e r u n g de r ä l teren L i t e r a t u r d u r c h viele neue Beob-
a c h t u n g e n ergänzende Z u s a m m e n f a s s u n g von W. PEEK: P W R E X X I I (1953), s. v . 
P o s e i d i p p o s 
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 P . SCHOTT: Pos id ipp i e p i g r a m m a t a col lecta e t i l u s t r a t a . Ber l in 1905. 36. 
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Doch der U m s t a n d , dass Scho t t u n d Wilamowitz in bezug auf die ers ten dre i 
Silben der 5. Zeile die he rkömml iche Lesar t Налсршси beibehal ten, und die ve rnünf t ige 
Tex tbesse rung von .Jacobs Hampw, aal . . . ausser aclit lassen, b r ing t den Nach te i l m i t 
s ich, dass Poseidippos in Gegensa tz zu zwei Bruchs tücken (tr. 25 u n d 20. Reinach) a u s 
Oxyr inehos von Sappho gerä t bzw. mi t der sie ergänzenden a n t i k e n biographischen 
Über l ie fe rung (Herodot . I I . 135), n a c h welcher Sappho in einem Lied ih ren Bruder wegen 
seinem unwürd igen L iebesaben teur t ade l t e (xarexEQTÓ/irjae). Oder aber muss d a s 
bewuss te P a r a d o x o n bei Poseidippos angenommen werden, dass sogar die S c h m ä h u n g e n 
de r Dichterin eher als die eigene — vergängl iche — Schönhei t den R u h m der H e t ä r e 
geförder t h ä t t e n . Ähnl ich dornet es Wilamowitz : «Sehr geschickt und auf wissende Leser 
be rechne t is t es, dass es so auss ieh t , als h ä t t e Sappho die Liebe ihres Bruders gefe ier t , 
die sie gescholten hatte».1 8 Doeli muss es gleich h inzugefügt werden : unsere Schluss-
folgerungen k a n n selbst dieses a u s d e m Ges i ch t spunk t der Deut ung des Gedichtes schon 
wesentl iche t ex tk r i t i sche Problem nicht en tsche idend beeinf lussen; denn en tweder s tel l t 
Poseidippos die vergängliche Schönhei t der He tä re (1er Uns te rb l i chke i t (1er Dich te r in 
gegenüber , oder aber spr icht er da rübe r , dass auch diese vergängl iche Schönhei t d i e 
Dichter in verewigt ha t , jedenfal ls ve r t r e t en die «beredten, weissen Blät ter» der Oden-
d i c h t u n g Sapphos die Un Vergänglichkeit . 
«Doricha, deine Knochen ruhen schon lange, auch deiner Haare Krone, 
sowie dein von Myrrhe duftender Mantel, in welchen du den lieben Charaxos 
hüllend, dich fest an ihn geschmiegt zu den Bechern bei Tagesanbruch gegriffen 
hast. Es bestehen jedoch, und es werden auch weiterhin fortleben, Sappho, die 
weissen Blätter deiner Lieder beredt. Ruhmvoll ist dein Name, den hier Nau-
kratis bewahrt, solange das Seeschiff in den Nil hianuffahren wird». Wenn 
wir statt Еалсрш, aal.. . dennoch Eampœat lesen, bleibt die einzig angesprochene 
im Epigramm Doricha, ihr verspricht ewigen Ruhm der Dichter, aber nur, 
weil die «sapphischen weissen Blätter» die auch ihren Namen enthalten, ewig 
bestehen werden. Diese letztere Interpretation steht auch mit der Annahme 
von Wilamowitz in Einklang, nach welcher das Epigramm als Inschrift für 
ein Denkmal der berühmten Hetäre in Naukratis bestimmt worden wäre. 
Wir halten es für wahrscheinlicher, dass es — falls es überhaupt eine wirkliche 
Inschrift war — eher das Denkmal Sapphos in Naukratis geschmückt hatte, 
ein nur für Dichter geeignetes Denkmal, das nach seinem auf einer Wachstafel 
in Berlin überlieferten Elegie Poseidippos sich selbst gewünscht hatte: es stehe 
sein Standbild auf dem Hauptplatz der Stadt, mit dem Symbol seines Dichter-
berufes — bereits nicht mehr mit dem Lorbeerzweig Hesiods, sondern — mit 
der Buchrolle in der Hand.10 Dies unterstützt wiederum die Lesart Eantpœ, 
aal . . . 
18
 U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF: Sappho u n d Simonides . Berl in 1913. 
19. A n m . 1. 
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 Herausgegeben von II . DIKLS : Die Elegie des Poseidippos a u s Theben . Sitzungs-
ber ich te (1er Akademie der Wissensehaf ten zu Berlin 54 (1898) 847 — 858., sodann mi t 
bedeu tenden Kor rek t ionen von W. SCHUBART: Pos id ippus rediv ivus . Symbolae Philo-
logieae О. A. Danielsson oetogenario d ica tae . Uppsa la 1932. 290 — 298. Dio Beweis-
f ü h r u n g P E E K S in bezug auf die Ident i tät dos Verfassers der Elegie u n d des Ep ig rammon-
dichtors wird u. E . un te rs tü tz t — mit Berücksicht igung von A P X I I . 108 — auch durch 
die s ich tbaren Mimnermos-Reminiszenzen; andererse i t muss abe r die Meinung von 
DIELS, nach de r der au tographischo T e x t der Wachstafe l ägypt i schen Ursprungs , da t ie r -
b a r vom Anfang der Kaiserzei t , das Konzep t eines übr igens u n b e k a n n t e n Di le t t an ten 
bewahr t ha l t e , selbst auf Grund eines E p i g r a m m s von Apollonidas a u s S m y r n a abge lehn t 
werden (AP VII. 389), weil dieses die Elegie a ls a m Anfang der Kaise rze i t al lgemein 
b e k a n n t vorausse tz t . 
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Auf die hellenistische Wertung des Buches weist auch der Umstand hin, 
dass die «beredten, weissen Blätter» als Träger der Unsterblichkeit, in den 
Vordergrund gestellt werden. Dies unterscheidet sich bereits völlig von der 
Genrebild-artigen Darstellung auf dem bekannten Vasenbild, das Sappho mit 
ihren Gefärhrtinnen bzw. ihren Schülerinnen — und mit einem Buch in der 
Hand sehen lässt. Aus dem Gesichtspunkt des Vergleiches mit Horaz ist es 
besonders auffallend, dass die Bewahrung des Andenkens ihrer Dichtung 
— mag es Doricha einen Ruhm eintragen oder nicht — ebenfalls eine Stadt 
übernimmt, bzw. dass das Symbol der Unvergänglichkeit in beiden Fällen 
eine charakteristische Erscheinung im Leben der Stadt — Roms bzw. Nau-
kratis ' — ist, die zugleich auch ihr Bestehen sichert. Das Mass der dichteri-
schen Unsterblichkeit in der Zeit ist also die Ewigkeit selbst, was nur unter-
strichen wird dadurch, dass auch Faktoren der Natur , Flüsse, der Aufidus in 
Italien, der Nil in Ägypten angeführt werden. Das wahre Gegenstück zum Nil 
bei Poseidippos ist doch nicht der Aufidus bei Horaz, sondern die feierliche 
Szene, in der der Priester mit der stillen Vestalin im Zug zum Kapitole steigt. 
Dies ist es, das durch seine ewige Wiederkehr das Leben Roms kennzeichnet 
und zugleich erhält, gleichwie bei die wirtschaftlichen Grundlagen seiner 
Stadt erwägendem Poseidippos der Umstand, dass die Seeschiffe bis Naukratis, 
der zur seit Psammetichos I., aber jedenfalls seit Amasis vom König Monopol-
rechte geniessenden griechischen Handelsstadt ihre Ladungen durch den Nil-
zweig von Kanobos hinaufführen können. Die führende Rolle bei der Gründung 
von Naukratis hat ten zwar die Milesier, doch ihre Verbindungen mit Lesbos 
beweist unter anderem eben, dass Charaxos, der Bruder Sapphos hieher Wein 
geliefert hat (Strab. XVII . 1. 33). Mytilene turg zum Bau des gemeinsamen 
Interessen dienenden representativen Viertels der Stadt , des Hellenion bei, 
wo unter anderem die Tempel der Götter von verschiedenen griechischen Städ-
ten standen (Herodot. I I . 178), das also nicht nur als offizielles, sondern auch 
als kulturelles Zentrum galt. Es lässt sich leicht denken, dass Sappho hier, 
eben im von Mytilenäern gegründeten Teil des Hellenion auch irgendein Denk-
mal ha t te ; allerdings nach Poseidippos wurde in Naukrat is die Erinnerung 
an Sappho gepflegt, und gewiss nicht nur darum, weil diese Stadt die Stä t te 
des Liebesabenteuers von ihrem Bruder gewesen war. Der Lokalpatriotismus 
von Naukratis ha t te wohl seinen Grund sich mit Sappho zu rühmen, wenn 
auch nicht in dem Masse, wie der der Römer mit Horaz. Doch auch soviel 
genügte dazu, dass ein in die Zukunf t der Stadt schauende Bild in einem Epi-
gramm des Poseidippos strukturell denselben Platz einnehme, wie in der Ode 
des Horaz: . . . ear' äv 'írj ('oder ïxrj) NelXov vavç ëcpaXoç Teváyrj ^ . . .dum 
Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex.20 
2 0
 B O R Z S Á K läss t d ie F r a g e (а. а . O. 143), ob Vergil Aon. I X . 448 — 451 dem H o r a z 
gefolgt h ä t t e oder u m g e k e h r t , offen; eine Vorsicht bleibt wahr l i ch auch nach A. G E R C K E 
b e g r ü n d e t , der das I X . Buch in einen f r ü h e n Abschni t t der E n t s t e h u n g der Aeneis se tz t , 
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Auch diese Übereinstimmung ist bereits überraschender, als dass es 
leichthin als Spiel des Zufalls bet rachte t werden könnte. Wenn sich jedoch 
der Gehalt und die Wirkung bei einem Gedicht ausschliesslich auf die unmittel-
bare Bedeutung der in ihm ausgesprochenen Worte beschränken würde, könnte 
noch gesagt werden: Poseidippos, indem er der Vergänglichkeit der körper-
lichen Schönheit gegenüber die Unvergänglichkeit der Dichtung hervorhebt, 
sagt im wesentlichen nicht mehr als das Epigramm des übrigens unbekannten 
Pinytos (AP VII. 16), ja wie wenn letzterer etwa zu Horaz näher stünde, 
wenigstens in einer Beziehung, indem er die weisen Worte von Sappho nicht 
nur ihrem modernden Gebein, sondern auch dem stummen Namen auf ihrem 
Grabmal gegenüber für unvergänglich erklärt: 
'Oaxéa yèv xai xaxpóv syei xàqoç ovvoya Eampovç, 
ai ôè aoqai xeivrjç grjoieg àOdvaxoi. 
Wir werden aber ganz anders urteilen, wenn wir die volle assoziative 
Wirkung des Epigramms von Poseidippos zur Geltung kommen lassen, d. h. 
wir versuchen all das zu rekonstruieren, woran Horaz, der nicht nur die Dich-
tung Sapphos, sondern sicherlich auch die Überlieferungen über sie gründlich 
gekannt hatte, beim Lesen des Poseidippos notwendigerweise erinnert werden 
musste. Die Namen Charaxos', des Bruders der Dichterin, und Dorichas 
des Mädchens aus Naukratis, die ihren Bruder verführt hatte, waren ihm aus 
den Oden Sapphos — aus denen er fü r seine eigene Lyrik ständig dichterische 
Inspiration geschöpft hatte — bekannt . Die Papyri aus Oxyrinchos gaben 
auch uns zwei einschlägige Bruchstücke zurück. In einem betet Sappho (fr. 25. 
Reinach) zu den Göttinnen des Meeres, sie mögen ihren Bruder heil und gesund 
nach Hause verhelfen. Den Namen enthäl t zwar das Bruchstück nicht, doch 
wird aus dem Zusammenhang klar, er soll einen Fehler ausbessern, einen Fehler, 
mit dem er seine Schwester gekränkt , und Gelegenheit dazu gegeben hat te , 
dass sie von ihren Mitbürgern üble Nachrichten über ihn bekomme — vermut-
lich eben von diesen, die zusammen mit Charaxos aufbrachen, aber ohne ihn 
von der Überseereise heimgekehrt sind. Das andere Bruchstück (fr. 26. Rei-
nach) benennt auch den Grund, der den leichtsinnigen Jüngling zurückhielt 
doch dio Episode von Nisus und E u r y a l u s a l s re la t iv jünger b e t r a c h t e t : Die E n t s t e h u n g 
de r Aeneis. Berlin 1913. 84. Die Formel ear'äv ist an sich selbst m e h r oder weniger a l s 
t r ad i t ione l l a n z u n e h m e n , so kommt es z. B. in de r Grabes inschr i f f t von Midas, die Horner 
zugeschrieben und a u c h bei P ia ton (Pha id r . 2(i4d) a n g e f ü h r t worden is t , vor (AP VII . 153): 
XaXxfj nooOévoç eifil, Midi ô' èni aßpazi xeípai, 
ear' äv VÔCOQ re vájj xai ôéi ôqea fiaxgà хевг/Хд, 
avxov xtjôt: pévovaa noXvxXavxo) èni xvpßw 
àyyeXéco nagiovai, Miôaç on xfiôe xéOanxai. 
Ähnlich Xenophanes (fr. 6. Diels-Kranz) : ëaz' âv àoiôàwv f j yévoç 'EXXaôixwv 
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bzw. ihn dazu bewog — wahrscheinlich bereits auf halbem Wege — nach 
Naukra t i s zurückzukehren: «Kypris, wenn Doricha dich nur bit ter finden 
würde, dass sie sich nicht damit rühme, er käme zum zweiten Male zu ihr, 
um seine Lüste zu befriedigen.» Die biographische Überlieferung berichtet uns 
gewiss auf Grund vollständiger Gedichte s t a t t dieser Bruchstücke über die 
Einzelheiten des Abenteuers des Charaxos in Naukratis. In einem biographi-
schen Bruchstück auf einem Papyrus (Oxvrh. XV. 1800) lesen wir darüber, daß 
Charaxos in Ägypten einen grossen Teil seines Vermögens Doricha zuliebe 
geopfert hat. Herodotos, der die Geliebte von Charaxos in Naukratis Rhodopis 
nenn t — und dieser N a m e wird gleich Anlass zu weiteren Erwägungen geben —, 
ber ichtet darüber: das Mädchen kam als Sklavin des Xanthos aus Samos nach 
Naukrat is , hier wurde sie von Charaxos fü r grosses Geld erkauft , als er dann 
heimgekehrt war nach Mytilene, schalt ihn Sappho in einem Lied dafür aus 
(II. 135). Strabon e rwähn t zwar, dass das Mädchen «von anderen Rhodopis 
genann t wird», doch bleibt er — sich auf Sappho berufend — beim Namen 
Doricha, und erzählt, Charaxos hät te sich in sie verliebt, als er einmal zum 
Verkauf Wein nach Naukra t i s geführt hat (XVII. 1. 33). 
Wenn hier nur von einer Doppelheit des Namens die Rede wäre, könnton 
wir jene Feststellung auch auf Doricha—Rhodopis beziehen, die — durch zahl-
reiche Beispiele un te r s tü tz t — gleich nach Erwähnung von Rhodopis, nicht 
im Zusammenhang mi t ihr, sondern mit einer anderen Hetäre bei Plutarchos 
zu lesen ist: Mvpaags rp yà.Q êxaXeïr о, трг ôè <Povvpv êm'.xÂpaiv s aye ôià rpv 
муоотрта. ПоЖ ôè wç ëoixe rwv ôvopàTWV ânoxgvmovoiv al nagcovv/iiat, (Cur 
nunc Pythia non r e d d a t oracula carmine 17). Wenn Mnesarete wegen der 
Bleichheit ihres Gesichtes Phrvne, d. h. «Frosch» genannt werden konnte, 
u n d dieser Kosename von zweifelhaftem Werte ihren richtigen Namen ver-
drängen konnte, s t eh t der Annahme nichts im Wege, dass s t a t t des Namens 
Doricha das Mädchen mit rosigen Wangen auf Grund dessen den Namen 
Rhodopis erhielt. Doch ist auch etwas anderes dabei geschehen: der neue 
N a m e gab zu einer Identifizierung Gelegenheit, durch welche — gleichwie im 
bekannteren Falle Phaons — in die romanhaf te biographische Überlieferung 
über Sappho eine halbwegs mythologische Gestalt geraten ist. Es soll auch 
e rwähn t werden, dass in beiden Fällen über Gestalten die Rede ist, an welche 
sich volksmärchenartige Motive knüpfen. Phaon, als er die um Hilfe bit tende 
Aphrodi te übers Wasser fuhr, erging es, wie den Helden im Volksmärchen, 
die von ihren «übernatürlichen Helfern» den Lohn ihrer Wohltat erwarten 
(Aelian, Var. Hist. X I I . 18, Lukian, Dial. Mort. 9). Die Geschichte der Rhodopis 
is t mit einem der charakteristischen Motive des Märchentvps «Aschen-
brödel» verwandt.21 Aelian us erzählt, ohne es mit der Biographie Sapphos oder 
mi t dem Abenteuer ihres Bruders in Naukrat is in Zusammenhang zu bringen 
21
 Vgl. J . BOLTE — G. POLIVKA: Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen 
d e r Brüder Grimm. I . Leipzig 1913. 187. 
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dasB Rhodopis eiuc schöne Hetäre in Ägypten war. Einmal, während sie sich 
badete und ihre Dienerinnen ihre Kleider bewachten, kam ein Adler geflogen, 
entriss ihr eine Sandale und nahm sie nach Memphis mit. Dort sprach Psam-
metiohos eben Recht, als der Adler die Sandale ihm in den Schoss fallen Hess. 
Der König liess im ganzen Reich die Besitzerin der wohlgeformten Sandalen 
suchen, und als Rhodopis gefunden wurde, heiratete er sic (Var. Hist. XII I . 32). 
Ovid beschränkt sich in seiner XV. Heroide, deren Haupt thema die 
Liebe Sapphos zu Phaon ist, in bezug auf das Abenteuer in Naukratis auf die 
aus den Gedichten erschlossenen nüchternen biographischen Angaben. Höch-
stens bringt er das sonst unbekannte Motiv, dass Charaxos für die wohl-
meinenden Mahnungen seiner Schwester mit Hass gezahlt hat (63—68): 
Arsit inops frater, captus meretricis amore, 
mixtaque cum, turpi damna pudore tulit. 
Faclus inops agili peragit fréta caerula remo, 
quasque male amisit, nunc male quaerit opes. 
Me quoque, quod momá bene multa fideliter, odit; 
hoc mihi libertás, hoc pia lingua dedit. 
Wo doch die griechische Überlieferung damals schon seit Jahrhunder ten 
mit Elementen das Abenteuer des Charaxos in Naukratis erweitert hat te , 
die nicht weniger merkwürdig, als die Phaon-Episode in der angeblichen Bio-
graphie Sapphos, waren ! Schon Herodot begegneten sie in Ägypten, zwar 
empfing er sie nicht ohne Bedenken. Von dortigen Griechen hörte er nämlich, 
das kleinste von den drei Pyramiden in Giseh — das Denkmal von Mykerinos — 
wurde von Rhodopis, der Geliebten von Charaxos zur Erinnerung an sich 
selbst errichtet worden, und zwar aus dem fabelhaften Vermögen, das sie sich 
von ihren Liebhabern verschafft hatte (II. 134—135). Herodot macht aller-
dings zwei Einwände: Rhodopis stand um vieles später als die Pyramide erbaut 
wurde, zur Zeit von Amasis in Blüte (dies s t immt im grossen und ganzen mit 
seiner Angabe überein, class sie von Charaxos aus der Sklaverei erkauft wurde), 
und wenn sie andererseits noch so viel mit ihrer gefeierten Schönheit verdient 
hatte, konnte es aus ihrem Einkommen zur Erbauung einer Pyramide doch 
nicht langen. Übrigens wollte sie eher auf griechischer Erde ein Andenken 
(/ivrpu/jiov eatvrtjg) hinterlassen, daher liess sie für ein Zehntel ihres Vermögens 
ein Weihgeschenk machen: sie sandte so viele Spiesse zum Ochsenbraten 
nach Delphoi, wieviel es aus dem Geld nur reichte. Die Spiesse wurden in 
einer näher nicht bestimmbaren Textumgebung auch von Kratinos erwähnt 
(Athen. 5!)6c/); Plutarch fand sie nicht mehr an, der Fremdenführer (ледьг/удхщ) 
aber wies noch darauf hin, wo sie einst gestanden hätten (Cur Pvthia non 
etc. 17). 
Strabon, der Zeitgenosse von Horaz, korrigiert und ergänzt teilweise 
Herodot in jenem Kapitel seines Werkes, an dessen Anfang er die Pyramide 
И Acta Antlriua X I I / 1 - 2 
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. . . regalique situ pyramidum . . .J.22 Wie wir es gesehen haben, war er es, der 
das eigentliche Ziel der Reise von Charaxos am genauesten bestimmt hat te , 
und auf Grund der Aussage des glaubenswürdigsten Zeugen — Sapphos — in 
bezug auf den Namen der Hetäre von Naukrat is Stellung nimmt, er f ü g t 
aber binzu, dass diese Doricha «von anderen Rhodopis genannt wird». Welcher 
immer sei ihr richtiger Name, eins ist zweifellos: Strabon behauptet über dieses 
Mädchen, dass einigen Autoren nach, eine der Pyramiden von ihren Lieb 
habern für sie errichtet wurde. Bereits diese Abfassung wehrt den Einwand 
Herodots ab, den später Plinius der Altere ( X X X V I . 17), die Tatsache selbst 
vielleicht nur auf ironische Weise annehmend, noch schärfer formuliert : 
die noch so reichlichen Einkommen der Hetä re würden die Kosten der 
gewaltigen Bauten nicht gedeckt haben können. Ähnlich wie Strabon is t 
sein um etwas älterer Zeitgenosse, Diodor unterrichtet: die Liebhaber der 
Rhodopis waren Gauvorsteher in der Landesverwaltung Ägyptens, daher 
konnten sie auf Gemeinkosten (xoivijj die Pyramide errichten (Diod. Sic. 
I . 64). Noch mehr beugt allem Zweifel die Erzählung vor, nach welcher 
Dorieha-Rhodopis als die Frau des Pharao gestorben ist, also konnte ihr 
der Mann die grossartige, einer königlichen Hoheit entsprechende Beerdigung 
zuteil werden lassen. 
Übrigens erzählt Strabon mit demselben Aschenbrödel-Motiv die Erhe-
bung der Hetäre bis zum König, wie Aelianus; man könnte daran denken 
— besonders wenn wir die Übereinstimmung bis in Einzelworte an einigen 
Stellen beobachten —, dass Aelianus unmit telbar aus Strabon geschöpft ha t te . 
Doch fallen einige Momente auf, die eher auf eine gemeinsame Quelle hinweisen, 
und zwar kann auf zwei Abzweigungen dieser gemeinsamen Quelle geschlossen 
werden, auf eine, die im Rahmen der romanhaf ten Sappho-Tradition über-
liefert wurde — diese führ t zu Strabon hin — und auf eine andere, die von ihr 
unabhängig ist — diese befolgt Aelianus. Darauf zeigt, dass Aelianus Nau-
kratis, als die Stadt , wo Psammetichos die schöne Besitzerin der Sandalen 
gefunden hätte, nicht nennt . Für Strabon — bzw. für seine das Motiv in die 
Sappho-Überlieferung einreihenden Quellen — war es nötig, um eben dami t 
die Ident i tä t der Hetäre Doricha und der aus der Hetäre gewordenen Königin 
zu unterstützen. Wann und wo diese Gleichsetzung in der von Strabon vor-
getragenen Form vor sich gegangen ist, kann nicht bestimmt werden, wie wir 
es aber gesehen haben, ha t te es bereits Herodot von Griechen in Ägypten 
gehört, dass eine von den Pyramiden in Giseh der ehemaligen Geliebte von 
Charaxos gehört hat te . Und wenn er es auch nicht geglaubt hatte, so br ingt 
auf dieselbe Weise, wie der Dichter best immt (nvoaytôeç rácpoi тa>v ßaaüJcov ~ 
22
 Diese vier W ö r t e r aus S t rabon werden a u c h im K o m m e n t a r von K I E S S L I N G — 
I I E I N Z E a n g e f ü h r t , abe r nur , u m die B e d e u t u n g s i i u « = G r a b gegenüber der hie u n d d a 
v o r k o m m e n d e n (z. B. sogar in der Ausgabe von 1936 des Wör te rbuches von S T O W A S S E R : 
Vverwitterte Königspracht») D e u t u n g : «Moder», «Verwitterung» zu verteidigen, а . а . O. 394 . 
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er doch eine andere Angabe darüber , die Hetäre hä t te ausserordentliche Sorge 
fü r die Verewigung ihres Andenkens getragen. Übrigens konnte irgendeine 
lokale Überlieferung über eine rä tse lhaf te Bewohnerin der Pyramide von 
Mykerinos bereits die Phantas ie der Griechen in Naukrat is unters tü tz t haben, 
eine derartige, wie sie später die Araber gekannt haben: um die dr i t te Pyramide 
in Giseh f l a t t e r t ein gefährlicher Dämon in Frauengestal t nackt umher, und 
t re ibt die vorübergehenden Männer — wie es einst Doricha-Rhodopis mit 
Charaxos getan hat te — in Liebesraserei.23 
Für Horaz genügte gewiss selbst diese lückenhafte und mit mehrfachen 
Vorbehalten vorgetragene Fo rm der Überlieferung, die bereits bei Herodot 
zu finden ist, dazu, um beim Lesen des Epigramms von Poseidippos an die 
Pyramide zu denken, d. h. das hellenistische Gedicht auf folgende Weise zu 
deuten: Die Geliebte von Charaxos wurde in einer königlichen Pyramide 
begraben, doch ist es der Dichter ruhm von Sappho, der leben wird, bis nur 
Seeschiffe auf dem Nil bis Naukra t i s hinauffahren werden. Doch, wie wir 
es gesehen haben, hat te die Erzäh lung Herodots die Phantas ie der Leute 
weiterhin beschäft igt , und der wichtigste Zeuge der sich erweiternden Über-
lieferung war eben der griechische Geograph aus der Zeit des Augustus, St rabon, 
der einige J ah re vor dem Abschluss der ersten drei Bücher der Oden von Horaz 
sich bereits eine Zeit lang in R o m aufgehalten hatte, sodann Aelius Gallus 
nach Ägypten begleitete. Der griechische Schriftsteller nennt den römischen 
Sta t tha l ter in Ägypten stolz seinen Freund (Strab. 1 1 . 5 , 12) und verdank t 
der Reise in seiner Begleitung viele persönliche Erfahrungen, die er bei seiner 
um vieles später geschriebenen Arbeit sehr o f t gebraucht ha t . (XVII. 1, 29.1, 
46 usw.) 
Aelius Gallus kehrte unmi t te lbar nach dem misslungenen, nach Jemen 
geführ ten Kriegszug, in der Zeit zwischen März und Jun i des Jahres 24 nach 
Rom zurück. Wie es scheint, war Strabon auch damals noch mi t ihm; dies 
mach t der U m s t a n d wahrscheinlich, dass er das arabische Abenteuer die 
Verantwortung von seinem angesehenen Freund tendenziös ablehnend erzählt 
(XVI. 4, 22 —24).24 H a t er sich e twa schon damals mit Horaz getroffen, der die-
sen Ereignissen grosse Aufmerksamkei t schenkte, aber zugleich seinen F reund 
Iccius tadelte, weil dieser sich auf eines philosophisch gebildeten Mannes unwür-
dige Weise von der Kriebsbegeisterung, die Schätze des Glücklichen Arabien 
23
 A. WIEDEMANN: Herodots zwei tes Buch . Leipzig 1890. 486. E s t a u c h t e a u c h 
eine Ansicht auf , n a c h (1er die P y r a m i d e t a t säch l i ch die To t eng ru f t e iner König in , n a m e n s 
N i t o k r i s (nach E R M A N — R A N K E : a . a . O . 659. Neter ikere , die l e tz te Her rscher in d e r 
VI. D / n a s t i e ) in sich barg , und dieser N a m e würde wie 'Poôwmç, ebenfa l l s «rosenwangig» 
bedeu ten ; vgl. K . BORINSKI: L i te ra r i sche Schicksale griechischer He tä ren . Phi lo logue 
67 (1908) 606. Den a u s Herodot (11. 100) b e k a n n t e n N a m e n der N i t o k r i s deu t e t E r a -
to s thenes auf 'AOyvâ vtxatpôgoç; M a n e t h o n cha rak te r i s i e r t sie auf fo lgende Weise :/Vrrai-
xgtç, yewtxcozázrj xai ev/uogtpozázrí rmv xaz' avzyv yevofiévy, far0») z/jv -/notáv, f j zrjv zniryv 
fjyeiga nvgapiôa xzA., was W I E D E M A N N im E inve r s t ändn i s m i t L E P S I U S berei ts d a m i t 
e r k l ä r t , dass N i t o k r i s später mi t R h o d o p i s ident i f iz ie r t wurde . А. а . O. 400. 
24
 Vgl. TH. MOMMSEN: Römische Geschichte . Bd. V. Berl in 1904.5 608. Anm. 2. 
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versprochen hatte, erfassen liess (Carm. I. 29)? Strabon beschreibt Tibur und 
seine Gegend mit den frischen Farben der Autopsie (V. 3, 11). Hat der sich 
für die römische Literatur interessierende — Cicero z. Б . mehrere Male anfüh-
rende — Grieche die Villa des Dichters in Tibur aufgesucht? Es ist Tatsache, 
dass Exegi monumentum kaum um ein J a h r später, als Aelius Gallus — und 
höchstwahrscheinlich zusammen mit ihm auch Strabon — nach Rom zurück-
gekehrt war, im Jahre 23, vermutlich bevor Murena des Konsulamts enthoben 
wurde, entstanden ist.25 Wir stellen uns gerne ein Zusammensein in Tibur vor, 
als Horaz und Strabon zusammen das Epigramm von Poseidippos lesen, 
und der aus Ägypten soeben zurückkehrende Strabon an den Namen Dorichas 
seine Erinnerungen aus Naukratis und Memphis anknüpf t , ungefähr in der 
Form, in welcher er sie später in seine Geographie aufgenommen hat. Doch 
ist die persönliche Rolle Strabons naturgemäss nur eine hypothetische, und 
auch keine unentbehrliche aus dem Gesichtspunkt der Vermittlung der Rhodo-
pis-Überlieferung. Doch wird sie wahrscheinlich gemacht durch den Umstand: 
W. Aly folgert auf Grund der zwischen der Ars poetica und den literartheoreti-
sehen Ansichten Strabons beobachteten auffallenden Übereinstimmungen, 
sowie der Beziehungen beider zur Familie der Pisonen, dass in einer späteren 
Zeit — vermutlich nach Strabons Rückkehr von einer längeren Reise aus dem 
Osten — sie auch Gelegenheit zum persönlichen Meinungsaustausch gehabt 
hätten.2 0 
Der Weg der Überlieferung von Herodot bis Strabon kann nicht von 
Schritt zu Schritt verfolgt werden; ein Hinweis auf Krat inos machte es viel-
leicht schon wahrscheinlich, dass wir den Komödiendichtern — gleichwie bei 
der Aufbewahrung oder etwa Ausbildung eines anderen märchenartigen Motivs 
der Rappho-Biographie, nämlich der Phaon-Erzäblung2 7 — auch hier eine 
Rolle beizumessen haben. Gewiss erzählte auch Poseidippos an anderen Stellen 
mehr über die Hetäre, als in dem, seiner Gat tung nach wortkargen Epigramm; 
Athenaios behauptet, er hätte in seinem Aithiopia betitelten, vermutlich epi-
schen Gedicht «oft ihrer Erwähnung getan» (596c). Das bedeutet, er ha t te 
was über sie zu erzählen, und im Laufe der Erzählung dürf te er kaum das 
interessanteste Motiv, die Pyramide der Hetäre vergessen haben. Um so weni-
ger, da wir es nicht unbegründet annehmen: das epische Gedicht berührt auch 
ein anderes Motiv des Doricha -Rhodopis-Romans, das bereits bei Herodot 
zusammen mit der Pyramide und dem Abenteuer des Charaxos in Naukratis 
vorkommt; demnach war die Hetäre vor ihrer Karriere in Ägypten zusammen 
mit Aisopos in Samos eine Sklavin. Nun führ t Athenaios (491c) aus dem 
25
 Vgl. W. IIARTKE: Der Weg des IToraz zu den G ö t t e r n . Das I n s t i t u t f ü r grie-
chisch— römische A l t e r t u m s k u n d e , Pro tokol l der E r ö f f n u n g s t a g u n g . Berlin 1957. 41. 
2 6
 W . A L Y : S t r a b o n i s Geographica. Bd . I V . Bonn 1 9 5 7 . 3 7 6 - 3 8 6 . Über die Chro-
nologie der S t a t t h a l t e r s c h a f t des Aelius Gal lus in Ägyp ten und des arabischen Fold/.uges 
e b e n d a 1 6 5 — 1 7 0 . 
2 7
 V g l . W I L A M O W I T Z - M O E L L E N D O R F F : a . a . O . 3 5 — 3 6 . 
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Werk Aisopeia von Poseidippos einen Hexameter an; auf Grund der Meinung 
von Kaibel hat es bereits Susemihl28 für wahrscheinlich gehalten, es sei iden-
tisch mit der Aithiopia, von welcher Athenaios entschieden behauptet, dass es 
mehrere Male Doricha erwähnt; Schott und Peek nehmen wohlbegründet zur 
Frage so Stellung, dass der Titel des Werkes Aisopeia gewesen war, dement-
sprechend musste da offensichtlich über das gemeinsame Sklavenlos der Hetäre 
mit Aisopos die Rede sein. 
Der Doricha—Rhodopis-Roman entfaltet sich, wie folgt, vor unseren 
Augen: Sie war eine Sklavin in Samos, doch wird sie von Charaxos freigekauft. 
Nachher lebt sie in Wohlstand in Naukratis, als Hetäre, sodann lenkt ein 
ausserordentliches Ereignis die Aufmerksamkeit des ägyptischen Königs auf 
sie, dieser heiratet sie und erhebt über sie eine Pyramide nach ihrem Tod. 
Es hätte sich also auch auf sie beziehen können, was Horaz, der Sohn eines 
Freigelassenen, eben dann von sich aussagt, als er das Gefühl hat, er hät te 
sich ein Denkmal, höher als die Pyramiden errichtet: ex humili potens . . . 
Und wenn die Hetäre durch ihre Liebe zum Jüngling aus Lesbos, die Sappho 
tadelte, doch in ihrer Dichtung verewigte, bis zum Throne des Pharao sich 
erhob, verdankte es auch Horaz dem Aeolium carmen, dass sein Ruhm auch 
nach seinem Tode immerfort wachsen wird, weil er es war, der die Dichtung 
von Sappho und Alkaios in Italien eingeführt hat. 
Es kann natürlich der Einwand gemacht werden: hatte Horaz bei der 
Erschaffung seines Meisterwerkes den Beistand des gewiss um vieles unbedeu-
tenderen Poseidippos nötig29, oder bedurfte er der aus sagenhaften Elementen 
und Gelehrtenkombinationen entstandenen Überlieferung, deren Poseidippos 
nur einer von vielleicht vielen Zeugen ist, der auch für uns handgreiflich blieb? 
Die Frage ist aber nicht die, ob er sein Gedicht hätte ohne dies schreiben 
können: die Tatsache ist, dass es ihm gefiel — hier wie auch anderswo —, 
mit auf Verständnis bei Kennern der griechischen Kultur bedachten Anspielun-
gen einen doppelten, einander gegenseitig widerspiegelnden Hintergrund für 
seine Gedanken zu schaffen. 
Dies erhebt aber gleich den zweiten, scheinbar noch begründeteren Ein-
wand: lässt es sich denken, dass der Dichter, als er den Gipfel seiner Laufbahn 
erreichend, mit stolzem Selbstgefühl seiner dichterischen Grösse sich die Unster-
blichkeit verspricht, und wie der den Kranz übernehmende Triumphator, 
von der Muse erwartet, dass sie mit Lorbeerzweig seine Stirn ziere, sieb zugleich, 
wenn auch unausgesprochen, mit einer Hetäre vergleiche? Auf diesen Einwand 
28
 F. SUSEMIHL: Geschichte der gr iechischen L i t e r a tu r . I I . Leipzig 1892. 532. 
A n m . 68. 
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 Andere Forscher h a b e n allerdings auch a n d e r e Gedichte H o r a z ' m i t E p i g r a m m e n 
des Pose id ippos verglichen, sowie Carm. I. 30 <~ A P X I I . 131, R . REITZENSTEIN: H o r a z 
u n d d ie hellenistische Ly r ik . Neue J a h r b ü c h e r 21 (1908), Carm. I I I . 21 ~ A P V . 133, 
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kann natürlich geantwortet werden, dass bereits das Epigramm von Poseidip-
pos die Unvergänglichkeit der Dichtung Sapphos mit dieser Hetäre verglichen 
ha t . Das ist aber nicht die einzige Antwort , die gegeben werden kann, und 
vielleicht auch nicht die überzeugendste; denn zwischen der Tonart des helle-
nistischen Epigramms und der Ode des Horaz gibt es einen grösseren Unter-
schied als ein vollständiges Diapason. Nur darf man nicht vergessen: in den 
Augen der Generation von Horaz war Doricha—Rodopis bereits keine ein-
fache Hetäre mehr, eine von den vielen, sondern eine ägyptische Königin, 
über der sich nach ihrem Tode eine Pyramide erhoben hat . Und von dieser 
Seite bekommen, unserer Meinung nach, die Beobachtungen von I. Borzsák 
eine Bestätigung, ja sogar etwa auch breitere Perspektiven: Horaz baut nicht 
nu r auf den Gegensatz zwischen Ägypten und Rom bzw. der Pyramide und 
dem Capitolium die Komposition seiner Ode auf, sondern er weist — wir 
können es bereits glauben — mit einigen bewusst gewählten Ausdrücken 
auf die frühere Ode zurück, die die Überwindung der dem Kapitol von Seiten 
der Welt der Pyramiden drohenden Gefahr gefeiert hat (Carm. I . 37). Kleopatra 
war es nämlich, die sich damit rühmte, sie werde am Kapitol ihr Tribunal auf-
stellen (Dio L. 5); daher verblasst selbst den Tag des Sieges bei Actium in der 
Kalender-Inschrif t von Amiternum (CIL I. p. 244) der Fest tag der Eroberung 
von Alexandrien, der 1. August: quod eo die imperátor Caesar divi filius rem-
publicam tristissimo periculo libérât. 
Der Sieg über Kleopatra, als Voraussetzung des Goldenen Zeitalters des 
Augustus und zugleich der vollen Ent fa l tung der Dichtung des Horaz, s teht 
also im Hintergrund der die Unsterblichkeit des Dichters verkündenden Ode; 
übrigens ist es allgemein bekannt , dass auch die frühere, jetzt nur mit einigen 
Andeutungen wieder wachgerufene Ode ebenfalls ein Aeolium carmen, 
das vvv уду peOvaQrjv des Alkaios widerhallte. Wenn wir jetzt, da wir von dem 
römischen Anhänger des Aeolium carmen lesen, dass sein Ruhm die Höhe der 
Pyramiden überholt , nicht im allgemeinen an prunkvolle Begräbnisstätten 
der ägyptischen Herrscher denken, sondern — nach unserer Überzeugung 
den Intentionen des Horaz entsprechend — besonders an diese, welche über 
der aus einer griechischen Hetäre gewordenen ägyptischen Königin errichtet 
worden war, können wir gleich auch hinzufügen, Doricha—Rhodopis galt 
in den Augen der Zeitgenossen von Horaz in so mancher Hinsicht als Vor-
gängerin der Kleopatra. In der Variante der Überlieferung zumindest, die 
wir aus Strabon kennengelernt haben, war sie die erste Griechin auf dem Throne 
der Pharaonen — die Abstammung der Hetäre von Naukratis aus Thrazien, 
die bei Herodot noch erwähnt wird, kommt hier bereits kaum in Betracht — 
und mit Sinneslust zog sie aus seiner Heimat ebenso den Bruder Sapphos an 
sich, wie Kleopatra , das letzte Glied der ägyptisch—griechischen Dynastie 
der Lagiden, zuerst Julius Caesar und nachher den Antonius. Es genügt von 
den vielen z. B. die Charakteristik zu lesen, die Josephus Flavius über die 
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angeblich auch Heródes in Versuchung bringende ägyptische Königin gibt 
(Ant. XV. 4.), um zu sehen, wie sehr der Vergleich der Kleopatra mit der aus 
einer Hetäre gewordenen Frau des Pharao der öffentlichen Meinung entspro-
chen hat. Oder denken wir — in jeder Hinsicht näher bei Horaz verweilend — 
an die Benennung der Kleopatra als meretrix regina in der Elegie des Properz 
(III. 11, 39 — 58), die sich ausser der Kleopatra-Ode des Horaz, auch mit Vergil 
(Aen. VIII. 698) berührt: 
Scilicet incesti meretrix regina Canopi, 
una Philippeo sanguine adusta nota, 
ausa lovi nostro latrantem opponere Anubim, 
et Tiberim Nili cogéré ferre minas, 
Romanamque tubám crepitanti pellere sistro, 
Baridos et contis rostra Liburna sequi, 
foedaque Tarpeio conopia tendere saxo, 
iura dare et statuas inter et arma Mari! 
Im Hintergrund der Ode von Horaz t auch t aber selbst der durch la tente 
Assoziationen mit der Gestalt der Hetäre verflochtene Schatten der Kleopatra 
nur auf, um seinen Platz der «stillen Jungfrau» zu übergeben, die im heiligen 
Schweigen der feierlichen Andacht in Begleitung des pontifex maximus zum 
Kapitol hinaufsteigt, wohin sich die stolze Königin vergebens gesehnt ha t . 
So erweist sieh die Welt der Pyramiden zweifach als Symbol eines Schein-
ruhmes: einerseits erhebt sich — ausgesprochen — das Lebenswerk des Dich-
ters über sie, andererseits ist es — eher nur angedeutet — das Kapitol, dem 
sie sich zu unterwerfen gezwungen wurde. Merkwürdigerweise hat auch dieses 
letztere, kaum ausgesprochene Symbol den Dichter ebenfalls überlebt. Sie 
überlebt auch die Grösse des antiken Roms, den veränderten Verhältnissen 
entsprechend verkündet sie aber nicht mehr die Grösse, sondern den Untergang 
der Stadt . Nicht lange nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches 
scheint es einem dem Namen nach nicht bekannten Dichter aus Byzanz, 
das Kapitol und die Pyramiden würden aufs gleiche Niveau gefallen und gross-
artiger als das Kapitol und als die Pyramiden wäre die Vorhalle des kaiser-
lichen Palastes in Konstantinopel, die Khalke, die im Jahre 479 gebaut und 
um 510 neugestaltet wurde (AP IX. 656). 

I . H A H N 
APPIEN ET LE CERCLE DE SÉNÈQUE 
Depuis la publication de la monographie magistrale sur Appien, écrite 
par E. Gabba, ainsi que celle de son commentaire pour le premier livre des 
Emphylia,1 toute recherche concernant cet auteur ant ique doit s 'appuyer sur 
les études du remarquable savant italien. Outre les nombreux faits d'obser-
vation très importants dans les détails et la reconstruction des sources, l 'un 
de ses grands mérites consiste à avoir rompu avec le jugement défavorable 
porté sur Appien depuis E. Schwartz, et qui était même flagrant dans certains 
ouvrages, et à avoir présenté sous un jour plus favorable l'originalité de l'histo-
rien, la valeur de sa technique dans la composition, ses opinions personnelles 
s 'exprimant par le choix des sources et ses opinions par endroits originales. 
Il a même dressé une liste assez importante des remarques et des opinions 
personnelles d'Appien2 qui pourrait être encore considérablement complétée, 
en premier lieu par des passages où Appien tâche de motiver les actions poli-
tiques du point de vue psychologique. En plus, E. Gabba suppose qu'Appien 
a lui-même formé le schéma qui sert de cadre aux Emphylia, c'est-à-dire l'idée 
première ou le noyau (comice), autour duquel il a groupé la concrète matière 
historique, tirée des sources de différentes tendances, bien que cette matière 
n'ait pas été toujours parfai tement coordonnée.3 
1. Le point de dépar t de nos investigations sera également la disposition 
des Emphylia. Comme on le sait, Appien, contrairement à d'autres grandes 
parties de son oeuvre, a écrit une introduction spéciale aux cinq livres des ВС 
(I, 1 —25). Il présente donc ce siècle de l'histoire romaine comme une période 
à pa r t qui implique un cours homogène de l 'évolution et qui, selon ses lois 
intrinsèques aboutit nécessairement à l 'Empire, sous lequel l'esprit de con-
corde parmi les citoyens est enfin réalisé. Pour l'essentiel, l'histoire événemen-
1
 E . GABBA: Appiano e la s toria dello Guerre Civili, F i r enze 1956. — Ibid . : App ian i 
Bol lorum Civilium liber p r imus . . . a cura di E . G A B B A (Bibl . di S tud i Superiori , vol . 
X X X V I I , Firenze, 1958.). 
2
 GABBA: A p p i a n o , p . 219 , n . 1. 
3
 Op. c. p. 1 0 9 ss. 
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tielle, relatée dans le premier livre s'accorde avec le tableau historique abrégé 
des événements, dressé dans l ' introduction.4 
D'après ces passages, le ressort de l'évolution, c'est la lu t te du peuple 
(ôrjpoç) e t du sénat (ßovXrj)? On peut net tement distinguer trois phases de 
ce combat toujours plus acerbe: 
1. La phase des mésententes et des discordes, restant dans la légalité 
(ÔHxpoQal xal EQLÔEÇ EVVO/XOI) jusqu 'aux Gracques. 
2. Les actes violents qui se manifestent lors des comices, les discordes 
souvent sanglantes des factions (aràaeiç) — de l'époque des Gracques jusqu'au 
bellum sociale. 
3. L'époque des guerres civiles (epcpvXioi nóXepoi) faites avec de grandes 
armées bien organisées, dont les chefs suprêmes se procurent un pouvoir 
monarchique d'abord provisoire, puis permanent ; l'époque deSvlla, de Pompée, 
de César et finalement celle d 'Auguste qui, «après des guerres civiles pleines 
d ' imprévu» (EX aráaewv noixlXmv) crée l 'Empire, d'ores et déjà définitif. 
Dans cette évolution tendant vers les formes toujours plus âpres du 
combat , Appien insiste souvent sur la brutalité croissant dont les nouvelles 
manifestations, après les premiers cas, deviennent toujours plus fréquentes. 
Tiberius Gracchus f u t le premier à perdre sa vie dans la discorde (I, 4), mais 
l ' infamie de ce meurtre n ' a pas cessé de se reproduire (I, 70); Appuleius Satur-
ninus et ses compagnons furent les premières victimes de la violence en tant 
que questeur, t r ibun de peuple et préteur fonctionnant, dans leurs ornement 
officiels (I, 145). C'est à l'époque de Sylla et de Marius que la discorde s'est 
t ransformée en guerre civile (I, 259); Sylla est le premier qui ait dirigé son 
armée, recrutée parmi les citoyens romains, contre la Ville (1, 269), il fu t le 
premier à occuper Rome par la force des armes (f, 281), à proscrire des citoyens 
romains (1, 442), à assumer un pouvoir tyrannique par sa dic ta ture à durée 
illimitée (I, 462), mais en même temps il fu t le premier et le seul à renoncer 
volontairement à ce pouvoir (1, 481). E n revanche, Marius et Cinna étaient 
les premiers à décapiter un consul en fonction, Octavius, qui f u t même privé 
des honneurs de la sépulture — Sylla n ' a fait qu'imiter ce procédé cruel (I, 329). 
L 'aggravat ion continue — donc pas simplement périodique — de la barbarie 
dans les formes de la lutte politique atteignit son comble clans les combats 
de César et de Pompée, puis à l 'époque du second triumvirat , à celle des assas-
sins de César, et f inalement, dans la guerre civile d'Octave et d 'Antoine — qui 
n 'es t pas traitée dans le cadre des ВС — jusqu'à la date, où la fondation 
4
 Cf. la d é m o n s t r a t i o n détail lée chez : E . KORNEMANN: Die u n m i t t e l b a r e Vorlage 
v o n App ians Emphy l i a , Kl io 17 (1921), p p . 33 ss.; N . BARBU: Les sources e t l 'originalité 
d ' A p p i e n dans le deux ième livre des Guer res Civiles, Par is 1934, p p . 23 — 25; G A B B A : 
A p p i a n o pp. 113 s. insis te sur que lques cont rad ic t ions e t inconséquences en t re le «pro-
g r a m m e » d 'Appien e t son réci t détai l lé . 
5
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de la monarchie par Auguste assura en fin la paix durable et la concorde des 
citoyens.® 
Dans la continuité de cette évolution des discordes vers les guerres civiles, 
indépendamment des éléments nouveaux énumérés ci-dessus, on peut distin-
guer certaines grandes recrudescences des combats, à savoir: 
1. les lut tes de Tiberius Gracchus (I, 4, 71), 
2. celles de Gaius Gracchus (1, 121), 
3. celles d'Appuleius Saturninus et de Servilius Glaucia,7 
4. le bellum sociale, 
5. la guerre civile de Marius et de Sylla, 
6. la guerre de Sertorius, 
7. le soulèvement de Spartacus, 
8. la conjurat ion de Catilina, 
9. les combats de César et de Pompée. 
Quant aux événements qui suivent, l 'auteur n'insiste pas sur telle ou 
telle période — il présente les lut tes qui commencèrent à la mort de César 
comme un processus continu. 
Cette mise au point des reprises périodiques des guerres civiles, bien 
qu'elle nous semble coutuinière, n 'est aucunement implicite, et il y a même 
quelque chose d'artificiel dans la définition des diverses périodes ainsi que dans 
leur distinction. L a guerre de Sertorius qui s'est déroulée uniquement en His-
panic ne s'intègre pas dans le système géographique de toute l'oeuvre d'Appien 
dont le programme est de ne trai ter que les luttes en Italie. Les deux constata-
tions d'Appien prétendant que la guerre de Sertorius avait pour origine la 
guerre civile de Sylla (I, 505) et que même en Hispanie, Sertorius lu t ta i t au 
fond pour l'hégémonie sur l'Italie (I, 508), créent un rapport très peu étroit . 
P a r contre, le bellum sociale qui doit absolument figurer dans un livre qui 
t ra i te les luttes intérieures en I tal ie y est compris uniquement parce qu'il 
peut être considéré comme une guerre civile romaine — «bien que ce n 'e r f û t 
pas une» — ayant à son origine une discorde entre citoyens romains et qu'i l 
avai t pour résultat une guerre civile également entre Romains (I, 151). 
E n outre Appien mentionne plusieurs staseis qui ne peuvent pas figurer 
parmi les grands conflits primaires, comme p. ex. la mort probablemena 
violente de Scipio Aemilianus (I, 72 — 83), l 'assassinat du préteur Asellio par 
6
 Le problème, «quae quisque ex Romanis ducibus fecisset», p. ex. nquis primas 
Romanis persuasisset navem conscendere» e tc . a é té posé s o u v e n t dans l 'h i s tor iographie 
Romaine . Cf. les r e m a r q u e s ironiques d e Sénèque sur ce genre de quest ions (Do b rev . 
v i t ae с. 13., PETER: H R R 2 , t . I I . p . CX. ) . Appien sui t ce t t e t r ad i t i on sur un p lan p lus 
élevé, en recherchant les phénomènes n o u v e a u x conce rnan t l 'évolut ion h is tor ique . L a 
ques t ion se pose a insi d é j à chez Veil. P a t . : I I , 3,3: hoc initium in u rbe R o m a civilis san-
guinis g lad iorumque impun i t a t i s fu i t (cf. App . I . 4 e t 71); I I , 20,1: H o c primum a n n o 
a n g u i n e consuli s R o m a n i militis i m b u t a e m a n u s sun t . 
7
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les usuriers (I, 239) etc.8 L 'au teur qui veut donc englober dans son oeuvre toute,s 
les discordes et tous les actes violents de nature politique, fai t une distinc-
tion ent re les événements importants qui influencèrent l'évolution historique 
et les événements moins importants, et il n ' intègre dans son système que 
les premiers. 
Après tout ce que nous venons d'expliquer, on ne peut tirer qu 'une seule 
conclusion, à savoir qu'Appien a emprunté à une source antérieure le système 
déjà exis tant de l'histoire des discordes (èyçpvhoi aráaeig) — évidemment, 
il s 'agit ici d'une oeuvre spéciale sur l 'histoire des guerres civiles —, bien que 
le système géographique de ce livre ne soit pas tout à fait conforme à celui 
de son ouvrage. Quant à cette source, il l 'a t an t bien que mal adaptée à ses 
exigences géographiques, et l 'a complétée en part ie par le récit d 'événements 
analogues, puisés dans d 'autres lectures. 
2. Si l'on cherche les antécédents du système d'Appien dans la littéra-
ture, on trouve la première indication chez l 'un de ses contemporains un peu 
plus âgés, Annaeus FlorusL'oeuvre historique de Florus qui porte plus ou 
moins injustement le modeste titre d 'Fp i tomac de Tito lAvio — car, comme 
on le sait , il n 'a pas pris sa matière uniquement dans Tite-Live — considère 
aussi les guerres civiles comme une période à par t de l'histoire romaine. Le 
jiremier livre (conformément a la répart i t ion habituelle en deux livres) raconte 
les campagnes de conquête jusqu'à l 'expédition de Crassus contre les Par thes 
en 53 avan t notre ère, tandis que le deuxième livre, à la matière duquel le 
chapitre 19 du premier se référé déjà, relate l'histoire des «civium scelera 
turpesque et impiae pugnae» comme un processus continu, et c'est pourquoi il 
commence les événements par l'histoire des Gracques. La s t ructure de ces 
chapitres de Florus est presque identique à celles d'Appien. C'est le mouvement 
de Tiberius Gracchus qui marque la première recrudescence des combats 
(primam certnminum facem) ; il est suivi de très près par les différences des 
autres mouvements déjà connus d 'après l 'oeuvre d'Appien. On trouve quel-
ques ressemblances, évidemment non fortuites, dans les détails aussi: les deux 
auteurs font remonter les mouvements populaires à l ' institution du t r ibunat ; 
Florus, tout comme Appien, justifie pourquoi il s'occupe du bellutn sociale 
dans son ouvrage, alors (pie cette guerre n 'eût pas lieu entre citoyens romains 
(II, 6, 1, cf. App. I, 151); lui aussi, il insiste sur le rapport du soulèvement 
de Sertorius avec la guerre civile de Svlla.10 Pareillement à Appien, il met en 
8
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Le r a p p o r t assez vague d u récit de la m o r t d 'Asell ion avec les pa r t i e s p récédentes es t 
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лgàç àXXfjAovg ioxaaíaaav. 
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F l o r u s ( R h . Mus. 1930, 93 ss.); E . MALCOVATI: S tud i su Floro (A thenaeum 1937: 69—94, 
289 — 307; 1938: 46 — 64); ibid.: Quest ioni F lo r i ane (Athenaeum 1950, p p . 276 ss.) . 
10
 F lorus I I . 10 ( = I I I . 22), 1: Be l lum Ser to r i anum quid ampl ius , q u a m Sul lanae 
proscr ip t ion i s hered i tas fu i t ? cf. GABBA: op. с. p . 99. 
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évidence le caractère toujours plus grave, toujours plus criminel des conilits 
(cf. surtout: II, 7, 1; 8, 1; 9, 1). D'après tous les deux, la fondation de l 'Empire 
marque la fin de la période des guerres civiles. Comme Appien, Florus distingue 
nettement les seditiones (II, 2 — 5) et les bella (П, 6 — 18), et ils établissent tous 
deux la même division. Le fait que le dernier mouvement appelé seditio termine 
réellement une époque définie dans l'histoire, est indiqué par le mot postremo 
qui se trouve en tête du chapitre. 
En vertu de cette analyse, on peut tirer au moins la conclusion, qu'Appien 
et Florus avaient une même conception de l'histoire, selon laquelle: 
a) les «guerres civiles» constituent une période à part dans l'histoire 
romaine; 
b) cette période, jusqu'à la fondation de l 'Empire, est marquée de luttes 
toujours «plus âpres», toujours «plus criminelles»; 
c) la période en question peut être divisée en deux grandes parties: 
celle des staseis — seditiones et celle des polemoi emphylioi — bella civilia, qui se 
composent de plusieurs étapes (reprises de luttes) bien définies, à peu près 
identiques chez les deux auteurs; 
d) finalement, ce sont les luttes les plus acharnées qui ont abouti à 
l ' institution de l 'Empire, l'ordre monarchique qui résout les dissentiments 
(App. I, 24, Florus II, 11, 12 et II, 34). 
Appien ne pouvait pas puiser ce système dans l 'oeuvre de son con-
temporain, comme l 'a supposé C. Hirschfeld; pour cela, il y a trop de diffé-
rences entre les deux ouvrages, et les dates de publication sont aussi t rop 
proches l'une de l 'autre pour pouvoir penser à un emprun t direct. 
Les traits communs des deux systèmes portent à supposer plutôt qu'Ap-
pien et Florus ont utilisé une source commune qui avai t déjà élaboré cette 
conception. Même si à nos yeux, une telle mise au point des événements à 
part ir des Gracques contient beaucoup de lieux communs, ni la synthèse de 
cette série d'événements — même au prix de l'ordre chronologique — ni le récit 
des seditio nés et des bella comme les étapes d 'un processus continu, ne repré-
sentaient une manière de voir évidente aux yeux des historiens antiques. 
C'est le prooemium des llistoriae de Salluste qui, parmi les oeuvres historiques 
conservées, insiste pour la première fois sur le fait qu 'une nouvelle période des 
luttes politiques a commencé avec les Gracques, mais — au tan t que les frag-
ments le fassent voir — Salluste t ra i te les luttes intérieures et extérieures 
parallèlement, d 'une façon annalistique. Tite-Live — au témoignage des 
periochae du livre LVHL sqq — ne sépare, lui non plus, les luttes intérieures 
des guerres extérieures de manière que les guerres civiles aient leur propre 
ligne d'évolution, c'est-à-dire une certaine logique interne; et on peut dire la 
même chose de Velleius Paterculus qui décrit les luttes intérieures et extérieures 
également en établissant un parallèle (bien qu'à la suite de Salluste, il aboutisse 
à certaines constatations relatives à notre sujet, comme p. ex.: 11, 3, 3). La con-
1 7 4 I . H A H N 
cept ion commune d'Appien et de Florus ne pouvait être élaborée que par un 
his tor ien vivant sous l 'Empire, qui t ra i ta les luttes de l 'époque allant des 
Gracques à la bataille d 'Aetium dans une oeuvre spéciale, en connaissance du 
dénouement (la fondation de la monarchie), comme un processus tendant vers 
un b u t unique et final. La source de la conception commune d'Appien et de 
F lorus doit être cet historien pour le moment inconnu. 
3. Quant à Florus, on ne peut guère contester que sa conception do 
l 'histoire ait été largement influencée par les Históriáé ab initio bellorum civi-
lium, oeuvre de Seneca Maior. Il y a 80 ans que O. Rossbach a suggéré cette 
idée qu ' i l développa à plusieurs reprises,11 et bien que A. Klotz — pour des 
raisons peu convaincantes — l'ait rejetée,12 les chercheurs contemporains 
(F. Castiglioni,13 E . Gabba,14 Herrero Llorente,15 E. Malcovati,16 C. Tibiletti,17 
P . Tremoli,18 et d 'autres) ont définitivement reconnu d'une p a r t que la célèbre 
c i ta t ion de Sénèque chez Lactance (Div. inst. VII, 15, I l ) provient en réalité 
de Seneca Maior et non pas de son fils ou de Florus, d 'aut re pa r t que Florus 
a emprun té justement à Seneca Maior — et non pas à quelque autre «source 
commune» — sa conception «biologique» de l'histoire19 qui met en parallèle 
la vie de l 'État et de l'individu.19" Les différences qui subsistent entre les 
deux schèmes peuvent être suffisamment expliquées par le fai t que Lactance 
ne cite pas sa source mot à mot, il n'en reproduit .que l'essentiel, ce qui rend 
probab le certains abrègements. E n outre, Florus a dû adapter le schème à sa 
p ropre époque, postérieure d 'un siècle à la précédente, ce qui fai t comprendre 
pourquoi il a transposé l 'é tape du senectus à l 'époque d'après Auguste. Le troi-
sième motif des différences consiste dans l 'aspiration de Florus à coordonner 
la division faite par Sénèque: infantia — pueritia — adolescentia — iuventus 
( ~ confirmatae vires ~ maturitas) — senectus — avec une autre division, 
11
 O. ROSSBACH: L u c a n , F l o r u s u n d Pseudo-Victor (Rh . Mus. 1882, 48 ss.) ibid. : 
P W R E s. v. Annaeus Seneca (rhetor) I . 2237 ss., s. v . F lorus VI . 2761 ss.; ibid. dans s a 
P r a e f a t i o pour l 'édi t ion de F lo rus (Teubner, Leipzig 1896). 
12
 A. KLOTZ: D a s Geschichtswerk des ä l t e ren Seneca (Rh . Mus . 1901, 429 ss.) ; 
idem : Die Ep i t oma des Liv ius (Hermes 1913, 542 ss.). 
13
 L. CASTIGLIONI: L a t t a n z i o e le storie di Seneca padre (Riv . d i Filologia e d ' i s t ru -
z ione classica 1928, 450 ss.). 
14
 Op. c. p . 114 s., d ' a p r è s les a r g u m e n t s de CASTIGLIONI. 
15
 V . J . H E R B E R O L L O B E N T E : Lucano en la l i t e ra tura h i spano la t ina (Emer i ta , 1 9 5 9 , 
1 9 — 5 3 ) . 
16
 E . MALCOVATI: Quest ioni F lor iane (A thenaeum 1950, 280 s.). 
17
 С. TIBILETTI: I l p roemio di Floro, Seneca il Re to re e Ter tu l l i ano (Convivium, 
1959, 339 ss.). 
18
 P . TREMOLI: M. Anneo Lucano , I . : L ' a m b i e n t e famil iare e l e t t e ra r io (Univers i tà 
d i T r i e s t e , I s t i tu to di f i lol gia classica, N o 8., Tr ies te 1961, p. 24 n . 38). 
19
 C'est s u r t o u t CASTIGLIONI, qu i insiste sur ce point en d é c l a r a n t : «Floro d ipenda 
d i r e t t a m e n t e da Seneca» (1. c. p . 460). 
19A Pa rmi les che rcheur s récents , c 'es t s u r t o u t W . H A R T K E (Römische K inde r -
k a i s e r , Berlin 1951, p . 354 n . 2 e t p . 393 ss.), qu i demeure scep t ique en ce qui concerne 
la possibi l i té de l ' iden t i f i ca t ion avec Seneca maior . Cf. aussi L. WICKERT: P W R E s. v. 
P r i n c e p s ( X X I I , 2071). N o u s nous proposons de revenir à ses a r g u m e n t s dans u n e 
c o m m u n i c a t i o n spéciale consacrée à la «conception biologique» d e l 'histoire R o m a i n e 
d a n s le prooemium de F lo rus . 
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influencée par une mystique de nombres millénariste, caractérisée pa r le 
chiffre quatre.2 0 E n prenant en considération la nécessité de ces différences, 
on peut tenir au m lins pour probable que Florus connaissait et a utilisé l 'oeuvre 
historique de Seneca Maior. 
Une inconséquence apparente de Florus — signalée déjà par 0 . Hirschfeld 
qui en a tiré des conclusions erronées — confirme cet te impression. A la f in 
du premier livre, l'Anacephalaeosis divise la ter tin aetas, d 'une façon apparem-
ment contradictoire, en un siècle d 'or: «centum anni sancti , pii et, u t diximus, 
aurei» et en un siècle de misères: «domestieis cladibus miseri et erubescendi». 
Les chiffres sont en contradiction avec les 150 ans du prooemium, et la division 
nette en un siècle d 'or et en un siècle de crimes est également opposée à la 
conception «biologique» qui considérait cette époque comme homogène. 
Cependant, ce sont justement les chiffres du prooemium, qui ne proviennent 
pas de Sénèque — Lactance n'en cite aucun —, mais de l 'autre source, conta-
minée par la précédente. D'ailleurs, cette appréciation double de l 'époque se 
retrouve déjà chez Sénèque: au début de l'époque confirmatae vires, R o m e 
«manus suas in to tum orbem terra marique porrexit» (Sen.), cf.: «orbe to to 
arma circumtulit» (Florus). Dans cette période, le t ou rnan t est marqué chez 
les deux historiens pa r le même événement, notamment par la chute de Car-
thage et l 'anéantissement des autres ennemis (un motif qui se présente dé j à 
chez Salluste): «donec, regibus cunctis et nationibus imperio subiugatis, cum 
iam bellorum materia defecisset, viribus suis maie uteretur , quitus se ipsa 
confecit» (Sen.), tex te reproduit presque dans les mêmes termes par Florus: 
«. . .ut viribus suis conficeretur». Enf in , la condamnation des luttes intérieures 
après le tournant entraîne le jugement pareillement négatif, porté sur cet te 
époque par les deux auteurs. 
La conception de l'oeuvre de Florus a été donc influencée sans conteste 
par l 'oeuvre de Seneca Maior sur les guerres civiles, qui avait naturellement 
20
 C'est le sys t ème mil lénaris te qu i expl ique cer ta ines données chronologiques, 
incompréhensibles j u s q u ' à présent , du p rooemium de F l o r u s su r l 'histoire R o m a i n e : 
injantia : 400 ans , adulesceutia: 150 ans, inventus = adulta maturitas : 150 ans , senectus : 
200 ans, puis «reddita iuventute . . . saeculum nostrum» : 100 a n s (?). E n faisant l ' addi t ion 
de 1 ' adolescentia e t de la inventus, e t en cons idérant le saeculum nostrum comme un siècle, 
c 'est à dire, 100 ans , on obtient, le schéma su ivan t : 400 + 300 + 200 + 100 ans. Récem-
men t , à la sui te de K . K E R É N Y I (Das persische Millennium i m Mahäbhi i ra ta , bei de r 
Sibylle u n d Vergil, Klio 1930, 22 s.), I . T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L (Religionsgesch. U n t e r -
suchungen, Budapes t — Boriin 1964, s. p . ) a p rouvé l 'exis tence d ' u n schéma mil lénaire 
qu i ava i t répar t i les «mille ans» eschatologiques en qua t re pér iodes de 400, do 300, de 200 
e t de 100 ans, ce qu i a influencé l 'égloguo IV. de Virgile aussi . Florus util isa c e 
schéma — qu' i l n ' a p a s e m p r u n t é à Seneca maior , mais à u n e a u t r o source (cf. p . e x . 
la p rophé t i e mil lénariste d 'or igine t r a j a n i e n n e S H A v. Tacit i 15,2 — 3, avec les r emarques 
de W . H A R T K E (op. c. 275 ss., 379 s.) — p o u r souligner l ' i m p o r t a n c e de la «renaissance» 
sous T r a i a n . Cette i n t e rp ré t a t i on rond inut i le la correction des d o n n é e s numér iques incom-
préhensibles, correction, qu i est f r équen te depuis O. HIRSCHFELD e t qui f igure, p. ex . 
d a n s l 'édi t ion de W A T E L E T — H A I N S S E L I N (Coll. G . Budé, Pa r i s 1932), mais qui est con-
t ra i re à la t radi t ion u n a n i m e des Mss., expr imée en premier lieu p a r le codex B a m -
bergensis. 
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prof i té de son part, au moins en partie — même sous cette forme — des élé-
ments puisés dans Salluste et dans Tite-Live. Pour point de dépar t , il paraît 
donc uti le de formuler l'idée que cet au teur dont le livre étai t certainement 
connu pa r Florus est identique à la source commune de Florus et d'Appien. 
f за supposition, selon laquelle les Históriáé de Seneca Maior ont inspiré les 
Emphylia d'Appien a été présentée pour la première fois comme probable 
par A. Piganiol dans un compte-rendu, écrit il y a 30 ans,21 et reprise dans la 
dernière édition de son Histoire de Rome aussi (en 1962, p. 153). Mais, comme 
il n ' a pas énuméré assez d 'arguments pour étayer sa supposition, celle-ci 
n 'exerça pas une grande influence sur les recherches contemporaines.22 
Le peu que nous savons du livre de Seneca Maior: Históriáé ab initio 
bellorum civil,iuni23 — quant au titre, il est reconstruit d 'après un fragment 
de Sénèque le philosophe, intitulé De vita patris — rend dé jà possible la 
théorie, que c'est à cet ouvrage qu'Appien ait emprunté les t ra i t s fendamen-
21
 Dans son c o m p t e r endu sur l ' é tude de N . B A R B U (cf. n. 4 ) , d a n s : R e v . des é tudes 
g r e c q u e s , 1935, 615 s.). 
22
 Les a rgumen t s d e G A B B A (op. c. p . 1 1 4 ) contre la con j ec tu r e de P I G A N I O L ne 
s o n t p a s t o u t a fa i t conva incan tes : 
a) La t endance p ré sompt ivemen t prorépubl ica ine e t an t i impé r i a l e de Seneca 
M a i o r n e s 'oppose p a s a u x vues d 'Appien . T o u s les deux considèrent la créat ion de la 
m o n a r c h i e comme une nécesi té . Appien, lui n o n plus, n ' a pas une op in ion favorable sur 
la soc ié té romaine d ' o ù la «phileleutheria» a d i sparu , ce qui exp l ique le recours à la 
m o n a r c h i e . 
b) I l est fo r t d o u t e u x que la dern iè re ph rase du f ragment de Sénèque cité par 
L a c t a n c e («amissa e n i m l iber ta te . . . i t a consenui t , t a m q u a m s u s t e n t a r e se ipsa non 
v a l e r e t , nisi adminiculo r egen t ium ni teretur») p rov ienne réellement de Sénèque et qu'elle 
ne so i t pas l ' ad jonct ion de Lactance . E n e f f e t , selon le tex te de L a c t a n c e l'altéra infantia 
es t i den t ique à la prima senectus, d 'une p a r t e t la «ultima» senectus, le s t a d e de la sénilité 
e x t r ê m e , (cf. l 'expression consenuit), ce q u i serai t difficile à c o m p r e n d r e . E n réalité, 
se lon le t ex te original de Sénèque, la senectus se t e rmine par la c réa t ion de l 'ordre monar-
c h i q u e , e t Valtera infantia n 'es t au t re chose, q u e la renaissance a p r è s la senectus. Tou t 
cela p r o u v e également q u e Seneca maior cons idéra i t , lui aussi, la f o n d a t i o n de la monar-
ch ie , com m e un fa i t pos i t i f dans l 'histoire de R o m e , ou tout au moins , c o m m e une néces-
s i t é his tor ique. 
с ) La théorie selon laquelle l'initium bellorum civilium concerne seulement le 
déc lenchement de la gue r r e civile ent re César e t Pompée n'est rien m o i n s q u e bien fondée. 
T o u t po r t e à supposer (cf. le texte) , q u e Sénèque a commencé son oeuvre , du moins 
d ' u n e manière r é s u m a n t e , pa r les seditiones des Gracques. 
d) On ne s a u r a i t nier qu 'App ien n ' a i t pas appliqué la concep t ion «biologique» 
d e Senoea maior, e t qu ' i l n 'a i t pas r a t t a c h é le mouvemen t des G r a c q u e s à la chu te de 
C a r t h a g e — comme l ' a p robab lemen t f a i t Sénèque . Mais pour les m ê m e s motifs , nous 
d e v r o n s nier l 'u t i l i sa t ion de Salluste, d o n t la théorie sur la d é p r a v a t i o n des moeurs 
e t s u r le rappor t e n t r e les guerres ex té r ieures e t intérieures a c e r t a inemen t influencé les 
o e u v r e s d 'Appien. D a n s celles-ci, on ne t r o u v e aucune allusion à l ' op in ion commune chez 
T i t e -L ive , Salluste, b ' iorus e t d ' au t r e s h is tor iens , poètes et ph i losophes , selon laquelle 
les conf l i t s intér ieurs a u r a i e n t été les r é s u l t a t s de l 'extension de l ' hégémonie romaine, 
so i t p a r le «destin envieux» qui voula i t a ins i m e t t r e f in à l ' expans ion de Rome, soit p a r 
la suppression du metus Punicus e t l ' a f f l u e n c e de la richesse qid soul ignèrent les an tago-
n i s m e s sociaux. Mais il es t impossible, q u ' A p p i e n n 'a i t pas connu t o u s ces auteurs , dans 
les oeuvres desquels il a puisé une g rande p a r t des Emphyl ia . C'est s a n s douto consciem-
m e n t , qu 'Appien a r e j e t é tous ces r a i sonnemen t s : le fait qu ' i l les a passés sous silence 
n e signifie pas qu ' i l ne les a i t pas connus . 
2Л
 Les d o c u m e n t s e t les f r a g m e n t s y relat ifs sont p résen tés p a r Pe ter : H R R 2 
t o m e I I . p . 9 1 , 9 8 , C X V I I J , e t dans les é t u d e s de O . R O S S B A C H , F . C A S T I G L I O N I et P . T R E -
MOLI ( c f . n o t e s 11, 13, 18 ) . 
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t aux de sa conception des guerres civiles. Les cadres chronologiques sont 
probablement identiques, bien que certains chercheurs aient exprimé leurs 
doutes dans cette question.24 Faute de connaissances plus précises, nous devons 
recourir au t i tre du livre. Dès la f in de la république, notamment après ce que 
le livre de César: De hello civili a paru , l'expression bellum, civile (au singulier) 
signifiait par excellence la guerre civile de César et de Pompée, et tous 
les auteurs qui, d'Asinius Pollio jusqu 'à Lucain, ont employé la forme «De hello 
civili» entendaient par là cette seule guerre. P a r contre, «Bella civilia» au pluriel, 
en insistant sur «ab initio» comprend déjà les conflits précédents, tout au moins 
l a guerre de Marius et de Sylla. L 'oeuvre de Seneca Maior devait donc t ra i te r 
l'histoire des luttes intérieures d 'une façon détaillée et événementielle, du moins 
à part i r des combats de Sylla contre Marius et ses partisans, ou bien — ce qui 
paraî t encore plus probable — dès le bellum sociale. D 'autre par t , l ' introduction 
de son oeuvre, citée en extraits par Lactance, de même que les chapitres de 
Florus, inspirés par les Históriáé, prouvent que Seneca Maior considère la 
chute de Carthage («sublata Kar thagine . . .») comme le début d'une époque 
nouvelle de l'histoire de Rome où la ville retourne ses forces contre elle-même. 
C'est-à-dire que la chute de Carthage marque Yinitium bellorum civilium. 
E n admet tant que Lactance ait reproduit l'essentiel de l 'introduction de Seneca 
Maior, et que les 21 chapitres initiaux du livre IL de Florus, jusqu'à la par t ie 
«hic finis bellorum civilium» (H. 21, 2) et la proclamation de la nova pax suivent 
également le système de Sénèque, le plan de l'oeuvre de Seneca Maior doit être 
reconstruit de la façon suivante: après avoir présenté brièvement dans l ' intro-
duction — sur le modèle du prooemium des Históriáé de Salluste — les grandes 
époques de l'histoire romaine, il passe (du point de vue des luttes intérieures), 
à l 'étude de l 'époque qui suivit la chute de Carthage, en résumant brièvement 
la période des seditiones (jusqu'au bellum sociale) et en développant avec plus 
do détails la période des bella intestina, l'histoire événementielle comprise. 
11 est à noter que sur ce point aussi, il existe une ressemblance avec 
l 'oeuvre d'Appien: l'histoire des Gracques, le mouvement d'Appuleius Satur-
ninus et de Servilius Glaucia y sont t rai tés assez brièvement en comparaison 
avec le caractère plus détaillé du récit à par t i r du bellum sociale. 
4. Si l'on veut maintenant établir en dehors des généralités que nous 
venons d'expliquer, le rapport d 'Appien à Seneca père et fils dans les détails, 
on doit recourir au témoignage d 'autres auteurs qui ont probablement, eux 
aussi, utilisé l 'oeuvre de Sénèque. 
Les membres littéraires de la gens Annaea: les deux Sénèque, le poète 
Lucain et l'historien Florus — dont une tradition ancienne, généralement 
2 1
 A . K L O T Z : o p . c . ( n . 1 2 ) , p . 4 3 8 , C A S T I G L I O N I : o p . c . ( n . 1 3 ) , p . 4 5 8 , G A B B A : 
Appiano p . 114. 
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acceptée aujourd 'hui ,prouve la parenté avec les Sénèque et Lucáin23 — • ont le 
même style rhétorique, malgré les différences existant dans leur intérêt poul-
ies genres littéraires et à maints égards dans leur opinions. Mais en outre, 
il y a entre eux des ressemblances dans la conception de l'histoire aussi: leur 
parenté consiste non seulement dans les liens du sang, mais en quelque sorte 
dans ceux de l'esprit.28 Les recherches ont dé jà démontré les traits communs 
de cette conception, identique ou apparentée, sous divers rapports: d 'une par t , 
ceux de Lucáin avec les deux Sénèque,27 d ' au t re part , les ressemblances entre 
Florus et Seneca Maior, puis entre Florus et Lucain, ce qu'on peut recon-
struire d'après bien de passages parallèles de leurs ouvrages. Par conséquent, 
si l 'on parle ainsi à juste t i t re d 'une philosophie commune du cercle des Sénèque, 
il n 'est pas injustifié non plus de faire remonter les t ra i ts communs qui se 
présentent comme homogènes dans les oeuvres des trois auteurs et qui en sont 
même caractéristiques, à l'influence du membre le plus âgé de la gens, Seneca 
Maior, qui s'occupa aussi d'histoire. 
Cette hypothèse explique beaucoup de choses, en premier lieu les parallé-
lismes déjà aperçus, et allant quelquefois même jusqu'à des concordances 
presque textuelles entre Lucain et Florus. Déjà au siècle passé, E. Westerburg2 8  
supposait qu'en t ra i tant la guerre de César et de Pompée, Florus avait utilisé 
outre Tite-Live la Pharsale de Lucain aussi. Bien que R. Pichon20 se soit 
net tement opposé à cette hypothèse en ramenant les ressemblances uniquement 
à Tite-Live comme source commune, il est généralement admis que les con-
cordances en question sont dues a ce que l'historien s'est servi de l 'oeuvre 
du poète.30 
Cependant, il y a quelques parallélismes où l 'emprunt direct paraî t 
être impossible. Déjà dans la première ligne de la Pharsale, Lucain appelle 
la guerre de César et de Pompée «bella plus quam eivilia», bien que cette guerre 
soit le bellum civile pour ainsi dire classique. Cette constatation trop concise 
et en soi-même peu motivée de Lucain n 'est éclaircie que par le climax appliqué 
par Florus: cette guerre qui s'est déroulée apparemment entre les citoyens, 
25
 D ' ap rès une t r ad i t ion , documentée d é j à d a n s quelques manusc r i t s , E . M A L C O V A T I 
(Ques t ioni Flor iane , A t h e n a e u m 1950, 276 s.) t i en t aussi pour indiscutable le gent i l ic ium 
Annaeus de F lo rus e t sa p a r e n t é avec les Sénèque , à l 'opposé de E . B I C K E L p . ex. , qu i 
considère le gent i l ic ium Annius comme a u t h e n t i q u e . 
28
 E . MALCOVATI: op . c. p. 277: «cosi so rp renden t i a f f in i t à d i concezione e di espres-
s ione corrono f r a il nos t ro scr i t tore da u n la to , i Seneca padre e f iglio e il poe ta L u c a n o 
da l l ' a l t ro , d a fa r pensare , che u n vincolo p iù f o r t e d ' u n a c o m u n e tendenza l e t t e r a r i a 
esistesse f r a loro.» 
27
 P o u r la l i t t é r a tu r e plus ancienne — en dehors des ouvrages dé jà cités — vo i r : 
H . D I E L S : Seneca u n d L u c á n (Berlin 1 8 8 6 ) , С. H o s i u s : L u c a n u s u n d Seneca (Neue J b b . 
f ü r die Class. Phil . , 1892, 355 ss.). 
28
 E . WESTERBURG: Lucan , F lo rus u n d Pseudo-Victor ( R h . Mus. 1882, 35 — 49). 
29
 R . P I C H O N : Les sources de Luca in , P a r i s 1912, pp . 69 — 81, cf . < n ore M. P O H L E N Z : 
Causae c ivi l ium a r m o r u m (Ep i tymbion H . Swoboda , 1927, 201 ss.) 
3 0
 P . e. S C H A N Z — H O S I U S : Gesch. der r ö m . Lit . , I I . 5 0 1 , n, 1. V . J . H E R R E R O 
L L O R E N T E : 1. c . ( n . 1 5 ) , 3 1 s s . 
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était en réalité beaucoup plus qu'un bellum civile, car elle avait tous les t ra i t s 
caractéristiques d 'un bellum externum.31 L'amplification oratoire de Florus 
nous fait comprendre la déclaration concise de Lucain, mais cette dernière 
n 'aurai t pas été suffisante pour que Florus développât son idée sur le caractère 
de plus en plus étendu de ces guerres. 
Le mot célèbre reflétant l 'assurance de César lorsqu'il tenta la traversée 
de l 'Adriatique tempétueuse: «Quid times, Caesarem vehis» (Florus II, 13, 37)32 
fournit un autre exemple: cette phrase laconique suggère mieux par sa conci-
sion la proximité de la source originale que la prolixité du passage parallèle 
chez Lucain (V, 580 sq). Dans ces deux cas, pour des raisons différentes, seul 
Florus pourrait servir de source à Lucain — chose naturellement impossible. 
Leur rapport indiscutable ne peut provenir que de l'emploi d'une source 
commune qui avait déjà développé l'idée de l 'aggravation des guerres civiles 
- ce qui nous renvoie de nouveau aux Históriáé de Seneca Maior. Derrière 
les pensées communes de Sénèque le philosophe, de Lucain et de Florus, c 'est 
la conception de ce livre qui doit être soupçonnée, et c'est justement cet te 
liaison des idées qui rend possible de préciser, à quel point Appien s'est servi 
de l'oeuvre de Seneca Maior. 
Il y a certaines coïncidences directes, presque textuelles entre Appien 
et l 'un ou l 'autre de ces auteurs qui ne peuvent être considérées ni comme des 
laits fortuites ni comme des lieux communs. Ainsi, le jugement porté sur Sylla 
par Appien et par Sénèque est presque le même: Sen. De benef. V. 16, 3: 
«L. Sulla, qui patr iam durioribus remediis, quam pericula erant, sanavit»; 
App. I, 9: Ex'Mag . . . xaxoïg та xaxà iwyevog. 
Lucain caractérise l 'activité de Sylla par la même comparaison pas du 
tout banale (II, 140 sqq), évidemment d 'après une source commune: 
«ille quod exiguum restabat sanguinis urbi 
hausit: dumque nimis iam putria membra recidit 
excessit medicina modum nimiumque secuta est 
qua morbi duxere inanus . . .» 
Les aspirations cachées et souvent perfides de Pompée à la dictature 
personnelle sont dévoilées presque dans les mêmes termes: Sen. De benef. 
V. 16, 4 : «. . .со redegit populum Romanum, u t salvus esse non posset, nisi 
benefïcio servitutis.» App. 1Г, 71: Поулуюп návO' vnegoQwvToß елНудед, Iva êv 
Y_QEÍA yévoivTo óixrároQog. Cf. Florus ТГ, 14, 4 (sur l 'époque d'Auguste): «. . .nam 
aliter salvus esse non potuit, nisi confugisset ad servitutem». 
31
 F lo rus I I . 13 ( = IV . 2), 3 — 4: «. . .adeo ut Caesaris furor atque Pompei non 
recle tantum civile dicatur, ac ne sociale quidem, sed nee externum, sedpotius commune 
quoddam ex omnibus et plus quam bellum». Sur l ' in f luence de la source de F lo rus sur L u c a i n 
d a n s ce passage, voir O . R O S S B A C H : P W R E S . v . F lorus , V I . 
32
 P o u r l ' i n t e rp ré t a t i on de ces mo t s de César, cf. F . ALTHEIM: Rom. Gesch. , 
Göschen, 1948, I I . 96; H . ERKELL: Augustus , Felici tas, F o r t u n a , Göteborg 1952, p. 161. 
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Outre les conformités du style, il est remarquable qu'on trouve beaucoup 
de t ra i t s communs entre Appien et le cercle des Sénèque dans le jugement 
porté sur certains personnages historiques aussi. Quelques exemples présentés 
avec plus de détail seront peut-être utiles à ce sujet. 
5. Quant à Pompée, Appien en dessine un portrait pour l'essentiel défa-
vorable.33 C'est un hypocrite qui, sous l 'apparence populaire (quhôôrjpov ehat 
ôoKovvra . . . evngooirov r) orта f j vopiÇôfievov eïvai) (II, 72) aspire dès le débat 
au pouvoir personnel. Lors de son premier consulat, il trouve un prétexte (ngó-
(paoiv . . . noiovfiEvoç, I, 561)31 pour ne pas dissoudre son armée. Il ne fait rien 
contre l 'anarchie qui commence en l 'an 54 avant notre ère afin que sa dictature 
devienne une nécessité inévitable (II, 74). Même à la veille de la bataille de 
Pharsale, il révèle involontairement ses prétentions monarchiques (П, 288), 
é tan t donné, que l 'autocratie le préoccupa pendant toute sa vie (II, 363). 
Sa bienveillance à l 'égard de César était dès le début une dissimulation (II, 99); 
au lieu d 'un accord sincère, il voulait en réalité duper son rival par des pro-
messes mensongères (II, 109); les déclarations sur ses buts pacifiques n 'étaient 
que du pur mensonge (I, 122). Son manque de prévoyance était dû à sa cré-
dulité (II, 118), et c'est pourquoi il a toujours mal jugé les projets et les chances 
de César (П, 214, 261). Par là, il provoqua même la désapprobation de son 
entourage (II, 241). A d'autres occasions, il laissa échapper la possibilité de 
vaincre à cause de son orgueil (II, 268). Après la victoire de Dyrrhachium, 
il refusa le plan stratégique qui aurait pu assurer la victoire (П, 271). Pa r 
contre, avant la bataille de Pharsale, il est saisi «d'hésitation et de peur» 
(II, 286); il n'est plus le chef de l 'armée, au contraire: c'est lui qui est dirigé 
par ses compagnons. 
11 était nécessaire d'expliquer tou t cela au préalable pour bien juger les 
passages où Appien at t r ibue l'échec de Pompée et la fortune de César35 à la 
volonté des dieux, au destin, et non pas aux défauts ou au mérite humain. 
Quant au mauvais conseil de Labienus après la bataille de Dyrrhachium, 
Pompée l'accepte parce qu'il est induit en erreur par un (ou par le) dieu, mais 
dans la deuxième partie de la phrase, Appien explique la méprise stratégique 
33
 G a b b a : op . c. p . 119 —140 r e m a r q u e u n e t e n d a n c e p r o - p o m p é i e n n e d a n s les 
e f f o i t s d ' A p p i e n p o u r d é c h a r g e r P o m p é e d e la responsab i l i t é e n m e t t a n t l ' accen t su r le 
rô le d u D e s t i n et à a t t r i b u e r les succès d e Césa r u n i q u e m e n t à sa f o r t u n e e t n o n p a s à 
ses q u a l i t é s personnel les . D a n s ce cas, l ' on p o u r r a i t voir auss i u n e t e n d a n c e pro-c icéro-
n i e n n e p . ex . I I I . 252: TOV ÔAI/ioriov . . . y.ai AMM Kixégwvi xaxcbç ÈNII'oovvroç o ù l ' a u t e u r 
a t t r i b u e é g a l e m e n t les l e t t r e s «aggressives e t mensongères» d e Cicéron à u n m é c h a n t 
«daimonion». 
34
 D a n s les a c t e s d e P o m p é e — e t , n a t u r e l l e m e n t , d a n s c e u x d ' a u t r e s p e r s o n n a g e s 
a u s s i — A p p i e n oppose s o u v e n t l ' a p p a r e n c e à la réal i té . P o u r le sens p é j o r a t i f de la 
«prophas is» e t p o u r l ' i m p o r t a n c e du c o n t r a s t e Áóyco — ёдуш cf . l ' a ccen t d é f a v o r a b l e des 
m ê m e s express ions d a n s I I . 83. ( I I . 85 — 86). L ' a u t e u r soul igne éga l emen t la p e r f i d i e de 
P o m p é e e n v e r s C a t o n . 
35
 E n ce qu i c o n c e r n e le p rob l ême d e la fortuna où de la félicitas de César , vo i r 
o u t r e le o e u v r e s ci tées d a n s la n o t e 32; GABBA: A p p i a n o p . 127 ss. ; H . ERKEUL: Caesar 
u n d sein Glück ( E r a n o s 1944, 57 — 69), С. С. BRUTSCHER: Caosar u n d se in G l ü c k (Mus. 
H e l v . 1 9 5 8 , 7 5 — 8 3 ) , E . T A P P A N : J u l i u s C a e s a r ' s L u c k (Tr. P r . A m . Ph i l . Soc. 1 9 3 0 , . . . ) . 
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de Pompée par des raisons rationnelles, puis il cite sans commentaire les propos 
de César qui voit la cause des infortunes de l 'armée pompéienne dans le fai t 
qu'elle manque de commandant versé dans l 'ar t de remporter la victoire 
(II, 260). Ce n'est pas seulement à cette occasion, mais pendant toute sa guerre 
contre César, que Pompée fu t f rappé de la déraison pa r les dieux (6EOV ß?.dn-
TOVTOÇ — II , 278, OeoßXdßsia — II, 298, 366). Sa chance l ' a quitté définitivement 
(II, 3u7); donc — cette conclusion semble s'offrir t ou t naturellement — il 
n 'a pas été victime de ses propres fautes mais du destin inévitable dont aucun 
homme ne peut être responsable.La chute de Pompée serait ainsi la conséquence 
de la volonté incalculable des dieux, tout comme César devrait des succès 
non pas à lui-même mais à la Tyché.3® En ce sens, la mise en relief du rôle du 
destin servirait à une apologie de Pompée. 
A notre avis, une telle conclusion attribue au tex te d'Appien une idée 
qui n 'y figure pas. Pompée est seul responsable de sa faiblesse de caractère, 
de son ambition et de sa dissimulation. Ses erreurs stratégiques: la dépréciation 
de l'ennemi, sa propre lenteur, son indécision et son caractère influençable 
sont ramenés par Appien sans aucun système apparent à des facteurs t a n t ô t 
immanents (ceux du caractère), t a n t ô t transcendants (ceux des puissances 
divines). Sa chute est motivée par des raisons immanentes, p. ex. II, 118, 214, 
268, 271, et au fond, dans le 241 aussi, où Appien laisse entendre que sa crainle 
des mauvais présages n 'é ta i t pas motivée. A un endroit (II, 278), il suppose que 
l'influence défavorable des dieux est valable pour tou te la durée de la guerre, 
ailleurs, il la rapporte à tel ou tel cas séparé (II, 259, 298, 307, 366). La référence 
à une intervention divine dans II, 259 est suivie de la critique des fautes per-
sonnelles de Pompée (II, 260), ce qui rend clair qu'Appien ne distingue pas 
l ' intervention des dieux de l'acte humain au point de vue notionnel. La volonté 
du dieu ou colle du destin se réalise toujours par la conscience et par les actes 
humains: les deux sont inséparables; l 'homme peut être le moyen ou la victime, 
mais non pas le milieu passif de l'accomplissement du destin. Pompée ne se 
heurte jamais à des forces surnaturelles; ce sont peut-être les dieux, qui l 'ont 
f rappé de folie, mais c'est toujours lui-même qui commet les fautes causant 
f inalement son échec. 
36
 A p p i e n par le s o u v e n t de la bonno f o r t u n e de César, q u i se m a n i f e s t e do p l u s i e u r s 
façons : a) d a n s la série des f a u t e s commises p a r ses adve r sa i r e s , en premior lieu p a r 
P o m p é e , b) d a n s l ' i n t r ép id i t é e t la va i l lance s o u v e n t incompréhens ib le s de sos so lda t s , 
с ) d a n s la foi univorsolle on son invincibi l i té q u i a v a i t dès le d é b u t pa ra ly sé ses e n n e m i s . 
T o u t c o m m e l ' i n fo r tune do P o m p é e ne se m a n i f e s t e que p a r les f a u t e s qu ' i l c o m m e t lui-
m ê m e e t n ' e s t pas i n d é p e n d a n t e de sa pe r sonna l i t é , la «chance» do César se m a n i f e s t e 
d a n s des s e n t i m e n t s e t des ac t e s h u m a i n e s e t non pas d a n s l 'effet, dos forces na tu re l l e s 
ou bien su rna tu re l l e s (cf. s a va ine t e n t a t i v e de t r ave r se r l ' A d r i a t i q u e t e m p é t u e u s e I I . 
234 — 240). D a n s u n passage t o u t à fait pa r t i cu l i e r — pu i sque con t r ad i c to i r e à ses a u t r e s 
c o n s t a t a t i o n s — Appien a f f i r m e ca t égo r iquemen t que les a d v e r s a i r e s de César che rcha i en t 
seu lement à jus t i f ie r l eurs p r o p r e s bévues en a l léguant la p r é t e n d u e «chance» do C é s a r 
( I I . 405). 
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Comment Pompée est-il jugé par Sénèque le philosophe? Celui-ci, comme 
on l 'a déjà vu, condamne la passivité de Pompée vers la f in de l 'anarchie 
républicaine dans les mêmes termes qu'Appien. Lui aussi, il insiste sur la dissi-
mula t ion et sur l 'aspiration au pouvoir personnel, sur l ' insanus amor matjni-
tudinis falsae (Ep. 94, 64) et sur la jalousie a l'égard de ses r ivaux (Ad Marc. 
14, 3). Des expressions comme «[Cato] supra Pompeios et Caesares surgens» 
(De const. 1, 3, cf. Ep . 95, 70) traduisent clairement — déjà par l'emploi du 
pluriel — la conduite également reprouvable de Pompée et de César. L'auteur 
remarque plusieurs fois que Pompée n 'é tai t nullement meilleur que César 
(cf. Ep . 14, 13). 
Par conséquent, Appien et Sénèque le philosophe sont du même avis 
en considérant la lutte de César et de Pompée comme celle de deux personnages 
qui prétendaient également au pouvoir et dont aucun ne lu t t a pour des prin-
cipes, pour la libertás et la respublica — mais au contraire, c'est justement 
la république qui fu t victime de leur hostilité. Le fait que la victoire de 
César est due à Fortuna et non pas à la vertu, est simplement suggérée par 
Sénèque, mais c'est la conclusion inévitable de toute sa philosophie. Si Sénèque 
en parle ouvertement à propos de l'échec de Caton,37 cela concerna logiquement 
la victoire de César aussi. Le portrait de Pompée, dessiné par Appien corres-
pond donc pour l'essentiel à celui donné par Sénèque le philosophe. 
Il est beaucoup plus difficile de préciser l'opinion de Lucain sur Pompée. 
Cet te question qui est en rapport indissoluble avec les problèmes du personnage 
principal de la Pharsale et de la tendance de l'oeuvre entière, a provoqué, 
comme on le sait, une discussion qui, de nos jours même, n 'est pas encore 
résolue définitivement.38 On ne peut pas contester que Lucain représente 
Pompée avec toute la sympathie possible, et César dans le miroir déformant 
de son antipathie personnelle, il a donc une manière de voir subjective et bien 
définie concernant les personnages historiques de son poème épique. 11 est 
d ' a u t a n t plus f rappan t que, malgré les manifestations de sympathie person-
nelle, la représentation de Pompée n'est pas homogène. D 'une part , c'est un 
homme idéal avec les qualités d 'un stoïcien qui abhorre l 'effusion de sang et 
qui, dans l ' infortune, se résigne à son sort avec l 'abnégation digne d'un sapiens 
stoïcien — d 'aut re par t , il est plein de faiblesses humaines: t an tô t il ambi-
t ionne le pouvoir et il s'enorgueillit de sa fortune et de ses succès, tan tô t i] 
37
 De p rov id . I I I . 14. 
38
 E n ce qu i concerne la l i t t é r a tu re p lu s ancienne sur L u c a i n , voir : R . H E L M : 
L u c a n u s 1925—1942 ( L u s t r u m I . [1956], p p . 1 6 3 - 228); pa rmi les o u v r a g e s plus récents cf. 
s u r t o u t : B. M. MARTI: T h e Meaning of t h e Pha r sa l i a (Am. J o u r n . of Ph i l . 1945, 352 — 377); 
M . R A M B A U D : L 'apologie de P o m p é e p a r L u c a i n ( R . É . L . 1955, 258 kk . ) ; E . B U R C K : 
in Gymnas ium, 1958, p . 144, n. 76; H . PFLIGERSDORFFER: L u c a n als D ich te r des geistigen 
W i d e r s t a n d e s (Hermes , 1959, 344 ss.); W . MENZ: Caesar u n d P o m p e i u s bei Luean , diss. 
Ber l in , H u m b o l d t - U n i v . 1952 (dac ty lo typ . ) . 
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apparaît comme un homme brisé, impuissant.39 Autrefois, on expliquait ces 
contradictions par le fait que le poème était resté inachevé, en ce qui concerne 
l'imperfection du style comme pour les contradictions du contenu. Selon la 
conclusion du t ra i té de II. Marti qui eut un grand retentissement, Pompée 
représente, auprès de Caton, le parfaitement sage et César, le parfai tement 
méchant, le troisième type d'hommes de la philosophie stoïcienne: les pro-
ficiscentes, qui peu à peu tendent à se libérer de leurs fautes, mais sont inca-
pables de les dominer complètement: c'est ce qui explique1 l'éloge de Pompée 
dans le chant Vil , et l 'abondance des louanges relatives à sa grandeur vers la 
fin de la Pharsale. Cependant, il est nécessaire de faire quelques objections 
contre cette thèse suggestive selon laquelle les personnages de Caton, de Pompée 
et de César ne sont ici qu 'un recueil d'exemples philosophiques. Déjà M. Ram-
baud a souligné40 que l'éloge de Pompée dans le chant V i l est suivi dans le 
chant VIII d 'une description beaucoup moins flatteuse de son effondrement 
après la bataille de Pharsale ce qui no témoigne d 'aucune grandeur morale; 
dès lors, l 'évolution vers la perfection n'est pas du tou t évidente. Retenons 
encore une chose. Si Lucáin avait réellement voulu présenter les trois protago-
nistes de son oeu vre selon les catégories de la philosophie sénéquienne, il devrait 
y avoir un rapport étroit entre les jugements portés sur eux par les deux 
auteurs; or, comme nous l'avons remarqué, Sénèque le philosophe donne un 
portrait net tement défavorable de Pompée, en négligeant les signes du déve-
loppement moral et en le met tant dans le même groupe que César. Mais 
l'oeuvre de Lucain elle-même contient quelques éléments importants qui 
prouvent que le poète n 'a pas, ou tout au moins, pas conséquemment observé 
ces considérations. Après le déclenchement de la guerre civile, il fait dire à 
Brutus (II, 246), puis à Caton (II, 320 sqq) que Pompée n'est pas meilleur 
— seulement il est. moins dangereux — que César: lui aussi, il aspire à la 
domination mondiale. 
. . .пес si fortuna favebit 
hune quoque totius sibi ius promittere mundi 
non bene compertum es/.4°a 
(II, 320, 322) 
39
 Cf. p . ex. V I I . 339 ss.: (Pompeius) . . . s ta t corde firefoto/adtonitus: t a n t o q u e duci 
sic arma timere/omon e r a t . . . ou encore V I I I . 5 s s . : . . .pavet ille fragorem/motorum ventis 
nemorum, comitumque suorum/qui post terga jerit, trepidum laterique timentemjexanimat . . . 
40
 Op. c. (n. 38), p . 288. 
*"<• Si Lucain présent1- donc la cause de P o m p é e comme j u s t e (V. 41 ss., cf. GABBA: 
op. c. p. 125), on ne p e u t a u c u n e m e n t dire que , dans ce t te pér iode c e t t e cause soit devenue 
«plus juste» qu'el le n ' é t a i t a u d é b u t de la guerre , par le pe r f ec t i onnemen t mora l de 
Pompée . D ' u n e par t , ces m o t s ne sont pas prononcés par le poè te môme , mais par L e n t u -
lus, c o m m a n d a n t en second do Pompée ; d ' a u t r e p a r t , la cause d e P o m p é e étai t , dès le 
débu t , selon le poète, «plus juste» que celle de César, sinon, C a t o n n e se serai t pas rallié 
à son pa r t i malgré ses réserves. Mais la lu t te de ses par t i sans n ' e s t devenue tou t à fai t 
jus te , q u ' a p r è s la chu t e du g r a n d chef, qui ava i t suivit j u s q u ' au b o u t ses bu t s égoïstes. 
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Caton ne peut pas dire de plein droit qu'ils ne luttent pas pour le pouvoir 
d'une seule personne mais pour la liberté (IX, 25 sqq), qu 'après la mort de 
Pompée . Tant que Pompée a eu la possibilité de remporter la victoire, il a 
toujours eu l ' intention de créer un pouvoir personnel. Peut-être que tous 
ses partisans, à l 'exception de Caton, ont lutté pour ses propres intérêts et 
non pour la liberté (IX, 227 sqq). C'est pourquoi Caton, bien qu'il lu t tâ t 
aux côtés de Pompée, ha ï t son propre chef jusqu'à la défaite en Thessalie: 
ille, ubi pendebant casus, dubiumque manebat 
quem mundi dominum facérént civilia bella, 
oderat et Magnum, quamvis comes isset in arma 
(IX, 1 9 - 2 1 ) 
C'est seulement à propos de Caton, et non pas de Pompée que le poète peut 
aff i rmer: 
пес regnum cupiens gessit civilia bella, 
пес servire timens, nil causa fecit in armis 
ipse sua : totae post Magni funera partes 
libertatis erant : . . . 
(IX, 2 7 - 3 0 ) 
Ainsi, le fait que Caton a cessé de haïr Pompée n'est pas dû à quelque catharsis 
du stratège - on n'en trouve aucune allusion dans le poème — , mais à sa défaite 
militaire, à partir de laquelle Pompée ne pouvait plus menacer la liberté. 
C'est pourquoi on peut considérer les armes de Pompée à Pharsale comme 
impia arma de même que celles de César (VII, 196). 
L'hésitation de Lucain concernant le portrait de Pompée — hésitation 
et non pas évolution comme B. Marti l'a supposé — provient de cette duplicité 
de l 'at t i tude du poète à l 'égard de son héros. Selon le bu t poétique et politique 
de Lucain, Pompée est à la fois un personnage historique concrète et le symbole 
de la résistance à la monarchie fondée et représentée par César. Pour représenter 
Pompée, le personnage historique, Lucain a recours à ses connaissances histo-
riques qui ne sont pas t rop favorables au stratège; en revanche, Pompée comme 
symbole de la lutte contre la tyrannie de César et des «césars» se présente dans 
la vision poétique de Lucain avec la caractère qu'il voudrai t prêter au dernier 
grand combattant de la liberté. Le Pompée de la Pharsale est plein de tensions 
et de contradictions intérieures causées par le contraste de la réalité historique 
et du symbole idéalisé. Pour dessiner ce portrait , Lucain a dû par endroit se 
débarrasser consciemment de ses propres sources historiques en abrégeant le 
récit de certains événements, en effectuant des réductions et en met tan t 
l 'accent sur d 'autres éléments de sa matière: mais cette «déformation»41 de la 
41
 L 'express ion v ien t de M. RAMBAUD: op. c. p . 264, 275 f., 294. 
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vérité historique n'est pas tout à fait conséquente. Le mélange des défauts 
humains et de la perfection morale — ou de la tendance à la perfection — 
dans le Pompée de Lucain s'explique par la contradiction de la vision poétique 
et de la vérité historique, mais en même temps, il rend plus facile de distinguer 
ce que Lucain avait puisé dans ses sources et ce qu'il y a ajouté de sa propre 
initiative poétique. 
Quelques exemples concrets nous aideront peut-être à faire cette distinc-
tion. Chez Lucain, Pompée pousse un soupir à la veille de la bataille de Phar -
sale: 
«. . .quantum, scelerum quantumque malorum 
in populos lux ista fer et» . . . 
(VIII, 114) 
Chez Appien, la même idée paraî t sous la forme suivante: rjôe y gpéga, ónóxegog 
âv èmxoaxijorj, peyákcov èç âel Poopaloiç agljei xaxcôv (ET, 288). Cette phrase qui 
provient de leurs sources communes, sert à prouver les aspirations secrètes 
de Pompée à la monarchie, l 'ambition monarchique cachée, selon Appien, 
et les scrupules dûs à son esprit de dévouement, selon Lucain. 
Un tel parallélisme avec le déplacement de l 'accent se manifeste entre 
App. II, 324: d>ç èaopevoç éxelvy xf] ypéga xwv ènl yrjç rj ngwxoç rj xeXevxaïoç e t 
Luc. VII, 120: 
mut populis invisum, hoc clade peracta 
aut hodie Pompeius erit miserabile nomen» — 
mais le contraste politique et pratique du texte d'Appien est adapté par 
Lucain à une sphère morale, où il sert à illustrer les scrupules de Pompée. 
Le fait que Pompée a accepté la bataille dePharsale malgré lui est exprimé 
chez Appien et Lucain par la môme tournure hardie: à cette époque, Pompée 
ne commandait plus à son armée, au contraire, il était sous la tutelle de ses 
compagnons, tou t comme un simple soldat: App. II, 299 (dans le discours 
de Pompée): vpeïç axQaxrjyeïxe xov nôvov päXXov f j axoaxrjyeïaOe cf. II, 307 (dans 
le discours de César): ovôè axqaxrjyovvxa pä/J.ov rj axQaxrjyovpsvov. Luc. VII, 87 
(dans le discours de Pompée): 
«si placet hoc, inquit, cunctis, si milite Magno 
non duce tempus eget, nil ul t ra fa ta morabor». 
Le motif qui, aux yeux d'Appien, prouve l'impuissance stratégique, 
sert, pour Lucain, à démontrer les sentiments philanthropiques de Pompée 
qui a horreur de répandre le sang romain. 
L'influence décisive exercée par le destin se révèle aussi de la même 
manière chez les deux auteurs. Il est généralement connu que Lucain mot en 
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cause le destin pour tou t ce qui arrive: la guerre civile, la victoire de César 
et la défaite de Pompée — c'est ce qu'il exprime dans ses poèmes d'une façon 
conséquente.42 Nous avons déjà vu que ce sont plutôt certaines bévues de 
Pompée qu'Appien at t r ibue à la volonté cruelle des dieux. En ce qui concerne 
donc le rôle du destin, il y a entre eux cette différence que par l ' intervention 
des puissances supérieures, Lucain motive plutôt toute la série d 'événements 
en général, tandis qu'Appien le fait pour des cas séparés, en expliquant telle 
ou telle erreur de Pompée.43 Cependant, cette opjiosition même ne peut être 
tout à fait conséquente: en dehors de son assertion déjà citée, (II, 278), Appien 
at t r ibue toute la guerre civile et la victoire de César à la volonté divine qui 
voulait créer de la sorte l'hégémonie universelle de son époque (II, 299), 
d ' au t re par t , Lucain aussi, explique net tement l 'acceptation stratégiquement 
immotivée de la bataille de Pharsale expressément par une sentence des 
dieux: 
«Hoc placet, о superi, cum vobis vertere cuncta 
propositum, nostris erroribus addere crimen?» 
(VII, 58 sq, cf. ibid. 85 sq.) 
«. . .ingemuit rector, sensitque deorum 
esse dolos et fata suae contraria menti.» 
(VII, 85, cf. ibid. 113.) 
Si l'on connaît la tendance du poème de Lucain, on n'est pas du tout 
surpris par le fait que l 'auteur préférât passer sous silence certaines maladresses 
stratégiques de Pompée,44 ou qu'il les ait ramenées à son désir de paix. Mais, 
abstraction faite des différences dues à la tendance de l'oeuvre, dans le jugement 
porté sur Pompée par la Pharsale et par Appien il y a t an t de ressemblances 
du point de vue des faits, et de leur appréciation, qu'on ne peut se refuser 
à l 'hypothèse d'une source commune où ils ont pu puiser l 'appréciation des 
personnages et du cours des événements, ainsi qu'une partie des données 
historiques. 
Il est incontestable qu'Appien et Lucain sont très proches l 'un de l 'autre 
pour l'ensemble des données de fait. Ils sont les seuls à affirmer qu 'avant la 
bataille de Pharsale César aurait détruit les retranchements de son camp.45 
42
 W . H . FRIEDRICH: Cato, Caesar u n d F o r t u n a bei L u c a n u s (Hermès, 1938, 
391 ss.); P . JAL: Les d ieux e t les guerres civiles (R. É . L. X L [1963] 170 — 200). 
4 3
 G A B B A : o p . c . p . 1 2 9 . 
44
 P o u r il lustrer ce t t e tendance , R A M B A U D (op. c. p. 271) insiste sur le récit de la 
dé fa i t e de Pharsa le , d ' u n e br ièveté d i spropor t ionnée pa r r appo r t à la prol ixi té d u poète , 
q u a n d il raconte les a n t é c é d e n t s de la batai l le . Luca in ne fai t pas même men t ion d ' u n e 
f a u t e commise par P o m p é e à la batail le do D y r r h a c h i u m , lorsqu'il ne pensa pas à explo i te r 
s t r a t ég iquemen t sa v ic toi re . Voir par con t re A p p . I I . 259 — 260. 
45
 E n se basan t sur le parallélisme des d e u x textes , B. P E R R I N (Lucan as a histo-
rical source of Appián , A m . J o u r n . of Phi lo logy. 1884, 325 — 330) conclut à u n e m p r u n t 
d i rec t d 'App ien à Luca in . JEEP (Bursians J b b . L X 1 I I [1890], p. 180) pense au con t ra i re 
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Appien n 'avai t pu emprunter cette assertion ä Lucáin: il est done evident que 
cette donnée contraire ä la vórité historique provient d 'une source commune. 
Ce parallélisme est d ' au t an t plus digne de consideration qu'il se present с dans 
un contexte ayant un caractere commun: le discours de César avant la bataille 
de Pharsale (App. I I , 303 — 310, Luc. VII, 250 — 329), ou l 'on t rouve d'ailleurs 
d 'au t res ressemblances entre les deux versions.4" .Derriere ces discours — compte 
tenu de l 'originalité des auteurs antiques justement dans la composition 
des discours fictifs, qui servait a prouver leur ingéniositó47 - - nous supposons 
une source de rhétorique commune, notamment l 'oeuvre historique de Seneca 
Maior. 
Nous pouvons ramener ä la mérne source les parallélismes f r appan t s 
entre Appien (II, 299 — 302) et Lucáin (VII, 342 — 382) dans le discours de 
Pompée avant la bataille de Pharsale: 
App. I I . 299 sqq. 
νμεϊς ώ συστρατιώται, στρατηγείτε του 
πόνου μάλλον η στρατηγείσθε· αυτοί 
γαρ . . . τον αγώνα τούτον προυκαλέ-
αασθε. 
300: . . . οίς υπάρχει δύναμις τοσήδε 
lkai παρασκευή . . . 
300: . . . χρήσασθε μεν ώς έλάττοσι 
πολύ πλείονες, καταφρονείτε δέ ώς 
ηττημένων νενικηκότες και γερόντων 
νέοι κτλ. . , . 
. . . τό συνειδός αυτό της αιτίας . . . 
301: . . . άγωνιζό/ιεθα μετά νόμων 
και δόξης αγαθής και τοσώνδε ανδρών, 
τών μεν άπό βουλής, τών δ' 'ιππέων . . . 
Luc. VII. 342 sqq 
quem jlagitat, inqu i t , 
ves t ra die v i r tus , finis 
quem quaesistis, adest. 
civilibus armis, 
355 sq : quae v incere possent , 
omnia contu l imus 
360 sqq : p r imo gen tes Oriente coac tae 
innumeraeque urbes , q u a n t a s in proel ia 
n u m q u a m 
excivere man u s . T o t o s imul u t imur o rbe . 
368 : Caesar nos t r i s non suff ic i t a rmis . 
349 : Causa iubet melior/superos sperare 
secundos 
371 sq : c redi te grandaevum v e t i t u m q u . 
ae t a t e senatum 
a r m a sequi sacros ped ibus p ros te rnere 
canos 
350 : . . . ipsi 
Romanas sancire volent hoc sanguine leges. 
356 : . . . 8ubiore pericula clari 
sponte viri sac raque a n t i q u u s imagine miles. 
E n mérne temps, il fau t insister sur I 'atmosphere ant i thé t ique du discours 
dans les deux versions: chez Appien, ce passage reflete l 'optimisme pour ainsi 
a Asinius Pollion e o m m e source commune — ce qui est e x t r é m e m e n t improbab le pu isque 
Pollion, qu i ava i t pa r t i c ipé ä la batail le, ne pouva i t a f f i rmer u n e telle absu rd i t é s t r a té -
gique, contra i re , de plus, a u x données merne de César (De bell. civ. I I I . 89,2: . . .cohortes 
VII castris praesidio reliquerat). Nous devons done supposer p l u t ő t une source c o m m u n e 
de ca rac te re rhé tor ique , oil les deux a u t e u r s a ient pu puiser les discours de César e t de 
Pompée a v a n t la batai l lo. 
46
 App . I I . 303 — cf. Luc . V I I . 251; 306 — cf. V I I . 264; 308 — cf. V I I . 269 ss. 
310 — cf. V I I . 326 s. 
47
 H . PETER: Die geschichtl iche L i t e r a t u r über die r ö m . Kaiserze i t , L . 1897 
I I . 299 ss. Concernant Appien : ibid. p. 304. 
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dire obligatoire du stratège avant la bataille (302), tandis que chez Appien, 
il pe rmet de prévoir la f in tragique (376 — 382). En se basant sur les parallé-
lismes qui se retrouvent dans une grande partie du texte d 'Appien, nous devons 
supposer que les deux auteurs connaissaient une même version de ce discours, 
et selon leurs méthodes et leurs buts, ils en ont élargi, abrégé, peut-être com-
plété ou bien changé les motifs.47" 
Il y a un parallélisme analogue entre les données sur les derniers projets 
de Pompée, qui ne sont relatées avec t an t de détails que par Appien et Lucain: 
App. I I , 349 (f in) ~ Luc . V I I I , 161 sqq, 257 sqq, 279 sqq 
350 ~ 415 sq 
351 ~ 446 sqq 
Outre les données de fait, les motifs analogues de la conception historique 
mér i ten t aussi d 'être retenus. Selon Appien (H, 350) les compagnons de Pompée 
l ' on t dissuadé de se réfugier chez les Par thes en lui rappelant leur barbarie, 
leurs sentiments hostiles à Rome et leur sensuabté. Chez Lucain, le discours 
de Lentulus ne fait que répéter avec des longueurs les arguments qui se retrou-
v e n t chez Appien (cf. surtout 356 sqq, 362 sqq et principalement les vers 
relat ifs à Cornélia: 396 sqq et 410 sqq). Ce sentiment dédaigneux et hostile 
aux barbares, en premier lieu aux peuples orientaux, domine tout le livre 
d 'Appien de même que celui de Lucain.48 Appien (II, 308 sqq) fait dire à César 
des phrases méprisantes sur les alliés orientaux de Pompée: âvôgânoôa xavx' 
êarl Zvgta xai Ogvyia xai Avôia, cpevyeiv âsixai ôovbveiv ëxoipa (cf. § 314 et 315 
aussi). Nous trouvons la même chose chez Lucain dans le discours de César: 
(site per ignavas gentes famosaque régna 
et primo ferri motu prosternite mundum . . .» (Vil, 277 sq) 
E n t ra i tan t la composition de l 'armée pompéienne, les deux auteurs soulignent 
son caractère ethnique mixte, mais éminemment oriental.49 Tous les deux 
47
" R . FAUST: De Lucan i ora t ionibus , pa r s I . libros I , I I , I I I cont inens , diss. Königs-
b e r g 1908, pp . 41 ss. insiste aussi sur le paral lél isme en t re le discours de Pompée a v a n t 
s o n arr ivée à Br îndes (Luc. I 'hars . I I . 531 — 595), et celui qu ' i l a t e n u selon Appien à 
É p i r e (App. I I . 205 ss.); il pense à Ti te -Live comme source c o m m u n e (cf. encore: W . M E N Z : 
o p . c. p. 250 ss.). Ce t t e hypo thèse semble improbable : on cons idéran t d ' u n e côté le carac-
t è r e rhétor ique des paral lél ismes en t re les deux au teurs , e t d ' a u t r e côté les parallélismes 
a v e c Sénèque le phi losophe, on doi t penser précisément à l ' c euvre de Sénèquo le père . 
48
 P . JAL: Les b a r b a r e s dans les guerres civiles de R o m e (La tomus , 1962, 8 — 48) 
d é m o n t r e certains t r a i t s c o m m u n s dans l 'opinion d 'Appien et. de Luca in sur les barbares , 
c o m m e p. ex.: les d e u x a u t e u r s mépr isent les P a r t h e s (Luc. V I I I . 363 ss., App. I I . 350), 
d e m ê m e qu'ils déda ignen t aussi les alliés b a r b a r e s de Pompée (Luc. V I I . 272 ss., App. I I . 
289 — 3 1 4 , 3 4 5 ss.). 
49
 App. I I . 2 9 2 - 2 9 6 , Luc. V I I . 221 ss., 277 ss., 514 ss., 535 — 543. I l est à n o t e r 
q u e la crainte de Luca in (VII . 540): 
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condamnent le procédé de Pompée qui s'est vu oblige de recourir ä l'aide des 
peuples barbares dans la guerre civile, et apres la défaite, de ohcrcher asile 
également chez les barbares. 
Relevons encore, tout ä fait brievement, quelques autres motifs communs: 
la mort de Julia comme l'élément décisif du conflit de César et de Pompée 
(A})]>. Π, 68 — Luc. I, 111 sqq); l'anarcliie dans la république, les aspirations 
et les difficultés de Pompée, la corruption s'enracinant partout, qui sont 
illustrés par des expressions semblables. 
App. I I . 72: φιλύδημον είναι δοκοϋντα . . . ενπρόσιτον ή οντα ή νομιζόμενον είναι 
Luc. I . 131 sqq : . . . f a m a c q u e pe t i to r 
m u l t a dare in volgus; t o tu s popu l a r i bus aur is 
impelli . . . 
App . I I . 69: αΐ τε γάρ άρχαί κατά στάσιν ή δωροδοκίαν σπονδίj τε άδίκφ . . . 
καθίσταντο, και το δεκάξειν ij δωροδοκεΐν άναισχύντως τότε μάλιστα 
έπλέονασεν κτλ. 
Luc . I . 178 sqq : H i n c rapt i fasces pret io sec torque favor i s 
ipso sui populus , letalisquo a m b i t u s u rb i 
a n n u s venali re ferens cer tamina c a m p o : 
h inc usura v o r a x a v i d u m q u e in t e m p ó r a faenus 
e t concussa f i de s e t mult is ut i le be l lum. 
Les deux auteurs utilisent la mérne tournure stvlistique en parlant du 
déclenchement de la guerre: 
App. 11 .134 : 6 μεν δη πόλεμος εκατέρωθεν άνέωκτο κα'ι κεκήρυκτο ήδη σαφώς . . . 
Luc. I I . 1 sq: l a m q u e irao patuere d e u m , manijestaque belli 
signa ded i t mundus . . . 
Tous les deux affirment que le déclenchement de cette guerre rappelle au 
peuple les horreurs de la guerre civile entre Marius et Sylla: 
App. I I . 145: . . . και ό δήμος έν μνήμη των Μαρίον και Σύλλα κακώς γενόμενος . . . 
Luc. I I . 07 sqq: A t q u e a l iquis magno quaerens exompla t imor i , 
non alios, inquit , m o t u s t u m f a t a p a r a b a n t , 
cum pos t Teutonicos v ic tor Libycosque t r i u m p h o s 
exsul l imosa Marius c a p u t abdid i t u lva e tc . 
(Cf. ibid. 79 — 234.) 
Les deux auteurs s'accordent non seulement dans le récit des prodiges 
qui avaient précédé et présagé la guerre civile (App. II . 144, Luc. I. 470 sqq, 
526 sqq) et dans celui de la terreur générale (App. II. 141 — 143, Luc. IL 30 sqq), 
mais dans l'interprétation de ces prodiges en disant qu'ils sont les signes annon-
ciateurs du changement fundamental de 1'ordre public: 
App. I I . 144: άλλα τε πολλά δυσχερή προεσήμαινε την ές άεΐ της 
πολιτείας άναίρεσιν τε και μεταβολήν. 
. . .v ivant G a l a t a e q u e Syrique, 
Cappadoces , Gallique, ex t remique orbis H i b c r i , 
Armonii , Cilices: nam post civilia bella 
hie populus Romanus erit . . . 
para i t é t r e accomplie a u x yeux d 'Appion ( I I . 505). La mérne idée p a r a i t chez Sénéque 
с phi losophe (Consol. a d Hc lv iam 9,8). 
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Luc . I . 529: . . . e t terr is mutantem régna c o m e t e m . . .49" 
Nous avons déjà fait allusion à la concordance f rappante de Sénèque 
le philosophe, de Lucain et d'Appien — une chose qui ne figure pas chez 
d ' au t res auteurs —• dans la représentation de Sylla sous les t rai ts du mauvais 
médecin dont la thérapeutique cause plus de maux que la maladie elle-même. 
Outre l 'énumération des prodiges précédant la guerre, Appien et Lucain 
sont en accord dans l ' importance qu'ils a t t r ibuent aux songes et aux ,,omina".5a 
Les traits essentiels du portrait de Pompée, donné par Appien, Sénèque 
le philosophe et Lucain (abstraction fai te dos enjolivements poétiques de ce 
dernier) sont concordants; bien que d 'une façon déguisée et ambiguë, Pompée 
a aspiré dès le début au pouvoir monarchique tout comme César. Us ne se 
t rouvaient pas opposés par des divergences de principe mais par la jalousie 
qui se manifesta après la mort de Crassus et de Julia. C'est là que commence 
le déclin de Pompée. Ses maladresses stratégiques furent causées par le destin 
qui le priva de la condition subjective de ses succès antérieurs, notamment 
de sa fermeté, sa rapidité et sa volonté, en faisant de lui le fantoche de ses 
compagnons sénatoriens. 
Comme contre-épreuve, on peut conférer ce portrait de Pompée avec 
celui qui est dessiné par Plutarque.5 0" On sait qu'entre les biographies de ce 
dernier relatives à l 'époque des guerres civiles, et les Emphylia d'Appien, 
il y a des parallélismes étroits par endroi t presque ou tout à fai t textuels. 
Dans les chapitres sur Pompée p. ex.: 
App. I I . 68 - 73 ^ P lu t . Caesar 28,3 
139 - 1 4 1 «x 32,3 - 4 , P o m p . 60,2 
145 ~ 31,1, Pomp. 60,3 
146 ~ 33,2 
235 - 2 3 7 ~ 38 
252 39,1 
258 ~ 39,2 
260 f« 39,3 
261 ~ P o m p . 66,1 
268 - 2 6 9 ^ Caesar 41,3 
270 ~ P o m p . 66,3 - 4 
276 — 278 F« Caesar 41,1 - 2 , P o m p . 67,4 
282 F« Caesar 43,3, P o m p . 68,2 
285 — P o m p . 72,4 
328 F« Caesar 45,1, P o m p . 69,2 
329 — 340 f^ Caesar 44,3, P o m p . 69,4 
339 — 340 45,3 
347 f^ 44,4, P o m p . 71,1 
352 — 363 — P o m p . 7 7 - 79.51 
490
 L ' i n t e r p r é t a t i o n est la même d é j à d a n s Ju l ius Obsequens § 65, qu i parle auss i 
d ' u n e «mutat io legum». 
50
 On peut penser a v a n t t o u t : a) a u x prodiges lors du déc lenchement de la guer re 
c ivi le (App. I I . 144, L u c . I . 526 — 583, cf . J u l i u s Obs. § 65). b) A u x songes e t aux signes 
p r é c u r s e u r s avan t la ba t a i l l e de Pharsa le (App . I I . 280 — 284, Luc . V I I . 1—44, 150—213) 
— m a i s les prodiges n e son t pas les m ê m e s chez les deux a u t e u r s — cf. P lu t . : Caesar 
43,4 — 5; Pomp. 68,2 — 4; J u l . Obs. § 65, où les prodiges de l 'examen apium e t des nocturni 
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Comme source commune de ces rapports étroits, on avait déjà mentionné 
Asinius Pollion ou une adaptation probable de son oeuvre en langue grecque;52 
en outre on avait parlé de Tite-Live, et récemment — avec des arguments pas 
assez convaincants — de l'historien hellénistique Timagène.53 De notre point 
de vue il s'agit de savoir dans quelle mesure Plutarque partage l'opinion du 
groupe Appien-Sénèque sur Pompée, en dehors de la concordance de l'en-
semble des données. Même si l'on tient compte de ses efforts pour glorifier 
chacun de ses héros ou au moins à en faire l'apologie — il y a quand même 
des points de contact avec la critique faite par Appien. La haine de Pompée 
et de César était réciproque (Caes. 28, 1), mais Pompée essaya de la cacher 
par la dissimulation (Pomp. 56, 2, cf. App. П, 109). C'est ainsi que Pompée 
tâchait de tenir secrètes ses ambitions monarchiques lors de l'anarchie répu-
blicaine (Caes. 28, 3, cf. App. II, 72). La résistance de Caton à Pompée est 
soulignée plus souvent et plus nettement que chez Appien (Pomp. 44, 2; 
46, 3; 47, 2; 52, 1; 67, 2). Néanmoins, tout cela ne saurait faire oublier une 
divergence fondamentale entre Plutarque et le groupe Appien-Sénèque. 
Plutarque enregistre et raconte, tandis qu'Appien veut analyser et expliquer 
— bien que d'une façon pas toujours conséquente.54 Appien voit, ou plutôt 
soupçonne et sent le problème qui ne se présente même pas pour Plutarque: 
comment Pompée, aspirant au pouvoir personnel et monarchique est devenu 
en fin de compte le chef de l'armée sénatorienne lut tant pour la république, 
et comment il est possible que le grand stratège, favori du destin qui avant 
le conflit avec César n'avait pas connu la défaite, a dû honteusement céder 
à son rival plus jeune? Pour Plutarque, Pompée, protagoniste d'un destin 
intéressant, rend possible de tirer certaines conclusions moralisantes, tandis 
qu'aux yeux d'Appien, il est un personnage problématique dont la carrière 
ne peut être expliquée qu'en tenant compte des facteurs irrationnels. C'est 
cette manière de voir complètement différente qui motive les déplacements 
de l'accent chez Appien et le cercle des Sénèque: ils sont les seuls à souligner 
que même à la tête de l'armée républicaine-sénatorienne, Pompée aspirait 
P l u t a r c h i A p p j a n (Poznan 1 9 2 1 ) , et les données bibl iographiques d e K . Z I E G L E R ( P W R E 
s. v . P lu t a rchos 41 H b b . col. 914). 
61
 D ans la liste, ~ m a r q u e les r appor t s lo inta ins , p lu tô t t h é m a t i q u e s , ^ les paral lé-
lismes presque textuels . 
52
 P o u r le p r o b l i m e des r appo r t s de «Pollion de Tralles» avec Asinius Pollion, voi r : 
H . PETER: H R R 2 , t ome I I . p . L X X X I I ss.; J . ANDRÉ: La vie e t l ' oeuvre d 'Asinius Poll ion, 
Pa r i s 1949, pp . 53 ss. L ' idée de J . ANDRÉ, q u e c 'es t u n a f f r a n c h i d e Pollion qui a u r a i t 
t r a d u i t ou a d a p t é en 17 livres l 'oeuvre de son m a î t r e de lat in en grec , semble plausible . 
53
 A. KLOTZ: App ians Dars te l lung des Zwei ten Pun i schen Krieges, P a d e r b o r n 
1936; — ibid.: De P l u t a r c h i v i t ae Caesar ianae fon t ibus (Mnemosyne , 1938, 313 ss.)-
64
 Cet te différence e n t r e les au t eu r s a v a i t é té dé jà indiquée p a r DRUMANN, d a n s 
u n e analyse générale (Geschichte Roms 1 , I . 81, ib id . 2 1 . 59, cf. p . 407): «wo Dio schwa tz t 
u n d P lu t a rch als ein gu te r Beobach te r schi lder t , d a bewähr t er (sc.: Appián) meis tens 
den t iefen Denker . . .». 
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à la monarchie, et se montrait conséquent dans cette ambition.55 Ils cherchent 
l'explication précise des défaites de Pompée. Plutarque, là, où par hasard il 
lui arrive de poser cette question, se contente d'une réponse tout à fait diffuse 
dans laquelle on ne distingue pas une opinion définie concernant les causes 
des maladresses de Pompée. Celui-ci n 'a pas profité de sa victoire de Dyrrha-
chium «parce qu'il n'en était pas capable ou parce qu 'il avait peur» (ov ôvvrjOévra 
i) (poßrjÜEVTa — Pomp. 65, 3); selon un autre passage: «par une prudence 
excessive ou à cause de la Tyché» (VN svXaßsiag TIVO; r) TVYPÇ — Caes. 39, 3). 
Il doit la défaite de Pharsale à ce qu'il s'est laissé influencer par les hâbleries 
de Domitius et de Favonius (Comp. Agesilai et Pompei 4, 2) — puisqu'il f u t 
influençable dès le début (Plut.: Caes. 33, 3, cf. App. II, 142). Dans la chute 
de Pompée, le rôle de la providence est bien vague: parmi d'autres causes, 
la Tyché figure sans aucun accent spécial; son contenu moral et sentimental 
n 'est pas plus important chez Plutarque, que la Fortuna de Tite-Live 
ou la Tyché de Thucydide, et apparemment, elle n'est que le facteur raison-
nablement incalculable des événements. Le motif de la «theoblabeia» qui pèse 
sur Pompée ne figure chez Plutarque que par une seule comparaison : vno 
Oeov páhora ßXamopevq) TÏ]V yvœppv êotxwz (Caesar 45, 3). De la part de 
Pompée, la question de la providence n'est soulevée que dans la conversation 
avec Cratippe (Pomp. 75, 2), mais Plutarque lui-même se contente d 'une 
seule remarque agnostique: âÀXà pèv тайга èœréov соалед EYET rá TCOV Oeœv. 
La source, ou les sources narratives qui ont fourni la matière commune 
d'Appien et de Plutarque sur Pompée, n 'ont pas posé la question du rapport 
qui existait entre les défauts personnels de Pompée et la volonté divine; or, si 
cette question est mise en relief par Appien et par Lucain et si elle est plusieurs 
fois répétée — on ne peut en donner qu'une seule explication: entre les sources 
narratives et les auteurs mentionnés il devait y avoir une source plus spécu-
lative qui cherchait le sens et les causes des événements en y introduisant la 
notion du «theion» comme le facteur provoquant les éléments rationnellement 
inexplicables de l'histoire, dans le cas présent, l'échec total d'un stratège 
auparavant invincible. Derrière les hypothèses de Florus,56 de Lucain et 
d'Appien qui s'escriment à démontrer l'antagonisme virtus—fortuna, il y a 
cette source intermédiaire et spéculative — selon notre raisonnement, l'oeuvre 
de Seneca Maior — dont Plutarque ne s'est pas encore servi. Cependant, le 
recours à ce facteur divin pour expliquer les phénomènes incompréhensibles 
n 'étai t pas destinée à nier la responsabilité de Pompée et les mérites ou le 
talent de César, car pour l'esprit romain, la fortuna et la félicitas sont insé-
55
 Cf. p o u r t a n t les paroles du phi losophe Crat ippe d a n s lo 7.5'' chap, de la vie 
d e Pompée : IIoiç & Ilo/ungte xal тivl TEX/urjoig) newOcô/iev öri ßeXnov äv ov тfi Tvyp Kuíaagog 
êxQi'ioco хоатцаш;; 
56
 Le r a p p o r t de virtus e t de fortuna d a n s l 'oeuvre de F l o r u s est t ra i té par J . K E I L : 
Vibius Maximus u n d F lo rus (Berl. Philol . Wochenschr i f t 1919, 1075 ss.). 
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parables de la personnalité,57 dès lors, la «chance» de Sylla, du jeune Pompée 
ou de César leur paraissait — à eux-mêmes comme aux contemporains — un 
élément positif, semblable à celui qui se présente dans notre manière de voir 
quand nous parlons d 'un homme d ' E t a t ou d 'un chef d 'armée «à la main heu-
reuse». C'est jus tement cette interprétation des notions comme theion, theos 
et tyché qui loin de l'exclure, suppose l 'influence conjuguée des facteurs ration-
nels et irrationnels, immanents et t ranscendants dans l'explication des fai ts 
historiques. 
D'après cette analyse du portrai t de Pompée, on pourrait établir en 
grandes lignes le rappor t d'Appien à ses sources de la façon suivante: 
Sources narratives (Asinius Pollio, etc.) 
[Seneca Maior] 
Plutarque Appien ^Sen. phil. Florus ^Lucain 
6. Appien touche également de près le cercle des Sénèque dans le por t ra i t 
d 'un autre personnage discuté: Cicéron. D'après l'opinion courante, Appien 
a adopté entièrement le point de vue d'Asinius Pollion avec ses préjugés hostiles 
à Cicéron.58 Cependant, la chose n'est pas si simple. Chez Appien, Cicéron 
para î t pour la première fois comme âvrjQ rjôiaroç EÎJIEÏV TE xai QtjTOQEvaai 
(II, 5), ce qui n 'est pas du tout un jugement négatif.59 L 'auteur reconnaît 
sa popularité dans les mêmes termes que celle de Metellus, t rès estimé par lui;00 
il considère le glorieux ti tre de pater patriae comme équitable (II, 24), il impute 
sa mort à Antoine (IV, 74), condamne la cruauté de ses assassins (IV, 83) 
et en parlant de sa mort , énumère ses mérites patriotiques d'un ton cha-
leureux (IV, 84). Mais en même temps, il passe sous silence des faits positifs, 
souligne ou invente des éléments négatifs pour présenter l 'activité de Cicéron 
57
 Sylla est le p r emie r Romain qu i ne cons idérâ t pas la f a v e u r de la F o r t u n e 
e t sa p ropre félicitas c o m m e la d iminut ion de ses mér i tes personnels , ma i s p lu tô t c o m m e 
e u r meil leure expression: c 'es t pourquoi il c i ta i t volont iers les vers 1080 s. de l 'Oedipus t y r . 
P o u r l 'originalité et la n o u v e a u t é de cet aspec t religieux, voir F . ALTHEIM: Röm. Gesch. 
(Göschen, 1948), I I . 33. — F . BURGK: Liv ius als auguste ischer Hi s to r ike r (Welt als Ge-
schichte , 1935, 460). — J . CARCOPINO: H i s t . Rom. 2 , LI/1, p . 470. — Cicéron voit d a n s la 
f o r t u n e de Pompée u n f a c t e u r qui a u g m e n t e ses méri tes , t a n d i s q u e César lu i -môme 
m e t t a i t l 'accent sur sa p rop re for tune , la fa i san t en t r e r dans sa p ropagande person-
nelle (C. BRUTSCHER: op . c.). P a r conséquent , si App ien par le de la chance de César e t 
de l ' i n fo r tune de P o m p é e , cela ne d iminue en r ien les méri tes du premier et n ' excuse 
p a s les fau tes du second. 
58
 GABBA: A p p i a n o , p . 615 ss. 
59
 Cf. la ca rac té r i s t ique du rhé teur M. An ton ius (I. 335). 
60
 Metellus: I . 149: xai <paoiv avrio zr/v ryiégav ovx àgxéaai Tient zàç лvAaç ôe^iov/iévu) 
zovç ânavzwvzaç. Cicéron: I I . 60.: Aa/mgcoç ô' avzov moi zàç nvhig vnoôeyo/iivojv лávza>v 
<paoi лegi zùç ôeÇicôaeiç zyv r//iégav őAyv . . . àvaAwcrai. 
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comme antipathique, surtout son hostilité à l'égard d'Antoine.61 Appien ne 
formule donc pas un jugement absolument favorable ou défavorable sur 
Cicéron, et il est certain qu'il faut y voir l'influence d'Asinius Pollio. Mais le 
por t ra i t de Cicéron par Sénèque le philosophe est tout à fait semblable. Celui-ci 
n ' a t t aqua i t pas Cicéron uniquement à cause de son idéal du style — s 'a t t i ran t 
ainsi la critique fulminante de Quintilien (Inst. Or. X, 1, 125 sqq) —, mais 
son opinion sur le politicien et sur l 'homme était également négative. Sénèque 
insiste sur les mêmes défauts de Cicéron qu'Appien: d 'une par t , son incompa-
tibilité d 'humeur par laquelle il s 'était rendu odieux à bien des gens, d 'aut re 
pa r t sa lâcheté dans le danger menaçant sa personne.62 Cicéron ne paraî t pas 
sous un aspect plus favorable chez Lucain non plus. C'est lui qui, par son 
discours agressif (VII, 68 sqq) pousse Pompée, encore hésitant, à accepter la 
bataille catastrophique. Ici Lucain, comme on le sait, a changé la vérité histo-
rique: Cicéron n 'avait pas accompagné Pompée en Thessalie, il ne pouvai t 
donc pas tenir un discours avant la bataille de Pharsale.63 Son rôle fictif ne 
sert pas seulement à excuser Pompée, mais à augmenter la responsabilité de 
Cicéron et des sénateurs de son entourage. 
Dans ce contexte, le portrait de Cicéron chez Appien est d ' au tan t plus 
riche en enseignements qu'il permet de faire une comparaison avec Seneca 
Maior qui s'occupe plusieurs fois de Cicéron et des circonstances de sa mort , 
no tamment — sous une forme cohérente — dans les VIe et VIIe Suasoriae, 
puis, dans la 2e Controversia du livre VII . Même dans le genre oratoire, Seneca 
Maior éprouve le besoin de se servir des historiens qui s 'occupent de Cicéron 
(Suas. VI. 16- 25, Contr. VII, 2, 8). Le portrait qu'il en dessine — malgré 
certaines fautes dont l 'accent mis sur le manque de la constantia (Contr. 
I I , 4, 4) — est en général favorable: il considère les invectives de Geminus 
Varius qui a traité Cicéron de «veteranum mancipium» comme une «scurrilitas» 
(Suas. VI, 12); il réprouve Asinius Pollion à cause de son hostilité à l 'égard de 
Cicéron («qui infestissimus famae Ciceronis permansit» — Suas. VI, 14). 
Naturellement, il n 'est pas du tout sûr que Seneca Maior comme historien 
ait formulé sur Cicéron la même opinion que Seneca l 'écrivain-rhéteur, mais 
il est certain qu'il avait aussi utilisé et recommandé à ses élèves les historiens 
hostiles à Cicéron.61 Dans ses excerptn, faits d'après ses sources historiques, 
61
 Cf. GABBA: op. c. cap. I I . 2: L a po lemica contro il S e n a t o e contro Cicerone. 
E n ce qu i concerne les signes les plus f r a p p a n t s d u par t i pris d ' A p p i e n à l 'égard de Cicéron, 
cf . : I I . 56, I I I . 205, 206, 207, 213 ss., 221, 241, 243, 251 ss., 269, 271, 302, 338 s., 369, 
373, 382. 
82
 Seneca: De b rev . v i t ae 5,1: . . .nee secundis quidem r e b u s quie tus , пес a d v e r -
s a r u m pat iens . — Cf. App . I I . 12 . . xargyogelv Kixégwvoç ÙJÇ âei ÔEIÀOV xai поХеролоюг! (cf. 
ib id . I I . 56). 
63
 A l 'époque de la batai l le Cicéron se t rouva i t en Sicile. Cf. sur ce p rob lème: 
M . WUENSCH: L u c a n - I n t e r p r e t a t i o n e n , L e i p z i g — B e r l i n , 1930, p . 14; W . MENZ: o p . c . 
p . 1 7 1 ; M . R A M B A U D : o p . c . p . 2 6 3 s s . 
64
 Suas. VT. 25: ap rès avoir c o n d a m n é les sent iments host i les d 'Asinius Poll ion 
p o u r Cicéron, l ' au teur con t inue ainsi: mec hoc deterrendi causa dico, ne históriás eius 
(se. : Asinii Pollionis) legere concupiscatis . . .». 
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on trouve d 'abondants parallélismes avec Appien, dans un sens positif e t 
également négatif. 
a) Tout ce qu'il cite et qualifie de calomnie dans Asinius Pollion, ne 
se retrouve pas chez Appien. Selon Asinius Pollio, Cicéron aurait été dispose 
à retirer ses discours contre Antoine ou à en faire d 'autres pour les compenser. 
Il impute d 'autres choses encore plus répugnantes (sordidiora multo) à Cicéron, 
mais sans oser les insérer dans son ouvrage historique. C'est toujours Asinius 
Pollion qui maligne narrai» la mort de Cicéron. Bien qu'Appien ne manque 
pas non plus d 'une certaine «malignitas» envers l 'orateur, celle-ci ne se manifeste 
pas dans l'histoire de sa mort. Asinius Pollion ne pouvait donc pas être la 
source directe d 'Appien quant au récit des derniers jours de Cicéron.65 
b) Selon Seneca Maior, Asinius Pollio insiste sur les traits héroïques de 
la mort de Verrès, proscrit également par les triumviri, mais Sen. — en compa-
rant ceci au récit malveillant de la mort de Cicéron — le trouve do mauvais 
goût (Suas. VI, 24). Appien, bien qu'il parle abondamment des victimes de la 
proscription de l 'année 43, ne mentionne même pas Verrès: son goût é ta i t 
donc plus conforme à celui de Seneca Maior qu 'à celui d'Asinius Pollio. Le récit 
détaillé des proscriptions dans l 'oeuvre d'Appien a déjà été ramené à une source 
spéciale qui présentait les victimes du second t r iumvirat d 'une façon mono-
graphique: il est t ou t de même f rappan t que les différences entre Appien et 
Asinius Pollion se présentent justement dans les parties où les indications 
d'Asinius Pollio, en extraits ou textuellement, nous ont été conservées.66 
c) Appien et Sénèque le philosophe connaissent également la t radi t ion 
selon laquelle Popilius Laenas, assassin de Cicéron, avait été le client du grand 
orateur.67 Ladite tradition paraît déjà chez Valerius Maximus (V, 3, 4) et chez 
Plutarque aussi (Cicero 48, 1). Seneca Maior en connaît deux versions: selon 
l 'une Cicéron l 'avait défendu contre l 'accusation du parricide, selon l 'autre 
65
 G ABB A: op . c. p . 238 ss. 
66
 Appien o m e t plusieurs données d 'Asinius Poll ion, qu i devra ien t nécessa i rement 
f igu re r chez lui, s ' i l a v a i t puisé d ' u n e façon s t r ic te d a n s l ' oeuvre de cet a u t e u r : 
a ) A propos d e la batai l le de Pharsa le , Pollion cite les m o t s de César (fr . 2 P ) : 
zovTo éfiovÂ/jèrjoav (cf. P l u t . : Caesar 46,1 — 2; Sue t . : Caesar 30,5), p e n d a n t q u ' A p p i e n 
ne les ment ionne pas . 
b) Asinius Pol l ion (cf. J o s e p h u s : A n t . X I V . 8,3, d ' a p r è s S t r abon , qui le ci te) , 
n o m m e aussi le g r a n d - p r ê t r e juif H y r c a n , comme u n des aux i l i a t eu r s de César d a n s sa 
campagne d ' É g y p t e — A p p . I I . 377 s. le passo sous silence. 
c ) P lu t . : Caesar 52,3 décrit le rôle de Poll ion d a n s la répress ion d u m o u v e m e n t 
de Dolabel la pour la remise des de t t e s — App . I I . 386 n ' e n pa r le pas . 
d ) Le réci t de la batai l le de M u n d a e t de l ' ac t iv i té d e César comme s t r a t ège , 
donné p a r App . I I . 430 ss., cont redi t ce q u ' a f f i r m e Sué tone (Caesar 55,7) en se r é f é r a n t 
j u s t e m e n t à Pol l ion: «quo proelio (se. : apud, Mundam) Asinius Pollio ne tempus quidem 
contionandi habuisse eum dicit subita hostium incursione» (fr . 3 P) . 
Tout ceci — é t a n t donné que nous ne connaissons l ' oeuvre his tor iquo de Pol l ion , 
que d ' ap rè s 16 f r a g n e n t s e t t e s t r n o n i a , — exclut p o u r ainsi dire la possibilité d ' u n e 
imi ta t ion servile de Pol l ion, mais p e r m e t na tu re l l ement de supposer , qu 'Appien , e n 
dehors de ses au t r e s sources, avai t puisé d a n s Pollion aussi, ou bien, que la source d i rec te 
d 'Appien (c'est à dire, Seneca maior) a v a i t aussi utilisé le livre de Poll ion. 
6
' S e n e c a : De t ranqui l l , animi 16,1; App . IV. 77. 
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— ce qui semble être plus authentique aux yeux de Sénèque — dans un priva-
tum iudicium (Contr. VII, 2, 8). Quant à Appien, il est du même avis en accep-
t a n t p lu tô t la deuxième version (IV, 77) — tandis que Plutarque ne mentionne 
que la première (nazQOxzovlaç ôlxrjv). 
d) E n se basant sur les sources, citées par Sénèque relativement à la 
mor t de Cicéron, on peu t en grande par t ie reconstruire les motifs du récit 
d 'Appien et de son jugement sur l 'orateur. Dans sa VIe Suasoria, Seneca Maior 
fai t l 'extrai t des comptes rendus contemporains sur la mort de Cicéron; il cite 
à tour de rôle Asinius Pollion, Tite-Live, Aufidius Bassus, Cremutius Cordus 
et Brut tedius Niger, puis, selon les t radi t ions des historiens antiques, il y 
a joute à ces récits les caractéristiques générales données sur Cicéron par les 
auteurs indiqués. 
Les motifs du livre d'Appien se rappor tent aux sources en question de 
la façon suivante68: Cicéron avait mis pied à terre à cause de son mal de mer 
(Tite-Live); des corbeaux volant dans sa chambre lui annoncèrent qu'il était 
en danger de mort (?);69 sa présence fu t révélé par un bottier, client de Clodius 
(?);70 ses esclaves ont pensé à la résistance armée (Tite-Live); Popilius Laenas, 
son assassin, lui devait sa liberté, ainsi, il pouvait être considéré comme le 
client de Cicéron (Bruttedius Niger); la tête de Cicéron fu t exposé au 
public sur le Forum, lieu de ses tr iomphes d'autrefois (Tite-Live, Bruttedius 
Niger, Cremutius Cordus). Finalement, ' la seule phrase d'Appien qui fasse 
l'éloge de Cicéron concorde presque textuellement avec l 'affirmation d'Aufidius 
Bassus , citée par Sénèque: App. IV, 83: code p,èv ôrj KIXEQOOV . . . êç rà péyioza 
r f j nazQÎôi yeyovwç упда/род, ävpgrjro. Aufidius Bassus: Sic M. Cicero decessit, 
vir natus ad Reipublicae salutem. 
Quant aux autres analyses, citées par Sénèque, y compris celle d'Asinius 
Pollion, on n'en t rouve même pas une phrase, pas une allusion, chez Appien. 
Il para î t donc que dans cet épisode relativement contrôlable au point de vue 
des sources, Appien n 'a suivi aucune de ses sources primaires d 'une façon 
servile, et surtout pas Asinius Pollion. 
E n outre, si nous supposons que Seneca Maior a utilisé dans son ouvrage 
historique les mêmes sources qu'il a citées dans les oeuvres de rhétorique, 
le rappor t d'Appien avec les sources citées par Sénèque — même s'il ne con-
s t i tue pas une preuve décisive, car l 'historien a pu les connaître directement 
ou par une autre voie — rend les contacts littéraires d 'Appien et de Seneca 
Maior plus probables. 
68
 Les t r ad i t ions a n t i q u e s sur la m o r t de Cicéron sont résumées pa r H . HOMEYER: 
D e r T o d Ciceros. B a d e n - B a d e n 1952. 
69
 Cet te t r ad i t i on r e m o n t e p r o b a b l e m e n t à Tite-Live, cf . : Val. Max. I . 5,6; P l u t . : 
Cicero 47,5 — 6. 
Selon P lu t . : Cicero 48,2 ce n 'es t p a s u n a f f ranch i de Clodius, mais do Qu. Cicero 
( a f f r a n c h i nommé Philologus) qui a t rah i Cicéron. P lu ta rque , en se r é f é r an t à Tiro , expr ime 
ses d o u t e s concernant c e t t e histoire (ibid. 49,2). 
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7. Il y a suffisamment de points de contact entre Appien et le cercle 
des Sénèque — Sénèque le philosophe, Florus et Lucain pour penser à une 
source commune, et chaque fois, on évoque aussi nécessairement le t i tre de 
l'oeuvre historique, écrite par Seneca Maior. En ce qui concerne leur caractère 
et leur profondeur, ces contacts ont des valeurs tout à fa i t différentes. 11 y en 
a qui portent sur la structure de l 'oeuvre d'Appien, d 'aut res parallélismes se 
résalisent dans la présentation de certains personnages ou de certains événe-
ments, ou encore dans des tours de style analogues. Même si on ne fait pas 
entrer en ligne de compte les ressemblances qui peuvent être considérées 
comme des lieux communs, l 'ensemble des parallélismes de la structure, 
de la conception de l'histoire et de certaines expressions ou données concrètes 
donne à penser que dans la sélection de sa matière, dans la composition, sa 
conception et en partie dans l'exposé des faits, Appien a suivi un seul modèle, 
l 'oeuvre de Seneca Maior: llistoriae ah initio hellorum civilium. Dans cette 
acception, c'est justement cet ouvrage qui doit être le «X» supposé par 
E. Schwartz ! 
Cependant — et voilà un fait nié à tor t par E. Schwartz — cet ouvrage 
ne constituait pas une source servilement imitée, et sur tout pas exclusive. 
Appien, en se servant partiellement de la matière fournie par Seneca Maior, 
a utilisé d 'autres sources aussi, indépendamment de celle-ci, et en a formé 
une oeuvre cohérente qui contient les recherches personnelles et les idées de 
l 'auteur ainsi que ses vues sur l'ensemble du processus historique et son 
opinion sur certains grands personnages. 
Il est impossible d'aboutir à des constatations plus précises t an t que 
nous aurons des connaissances si limitées sur les sources pouvant entrer en 
ligne de compte, en premier lieu sur l'oeuvre historique de Seneca Maior. 
Mais il est certain que ni Sénèque ni Appien n'étaient ce qu'on appelle homo 
unius lihri. Comme tout auteur de quelque importance sous l 'Empire, ils ont 
consulté une grande quantité d'ouvrages, ils ont subi plusieurs influences 
pas toujours concordantes, et adapté ces sources avec une grande liberté. 
Nous n'avons pas le droit de supposer qu'Appien, qui passa la plus grande 
partie de sa vie à Rome et à Alexandrie, les villes les plus riches au point de 
vue des bibliothèques dans tout l 'Empire Romain, n 'a i t pas profité de ces 
occasions autant qu 'un Josephus Flavius par exemple ou un Dio Cassius.71 
En ce qui concerne le rapport d'Appien et de Seneca Maior, la méthode 
de Florus et de Lucain peut en fournir une analogie. L'oeuvre de Seneca Maior 
71
 A l ' encontre de l 'avis s impl i f ica teur , qui veu t que telles ou telles grandes par t i es 
des ouvrages h is tor iques de l ' an t iqu i té r e m o n t e n t tou jours à u n e seulo source un ique , 
cf . p. ex. la cons t a t a t i on de J . ANDRÉ: «les historiens, quo iqu 'on on a i t pu dire, n ' ava i en t 
p a s recours à une source unique», ou — à p ropos do Tite-Live — les r emarques cr i t iques 
de J . BAYET: (Tite Live, ed. G. Budé, torn. I . p . X X V I I se.), con t re les supposi t ions e t les 
conclusions exagérées de ce genre de la «Quellenforschung» a l l emande . Su r l 'emploi var ié 
dos sources pa r les h is tor iens do l ' époque impériale , cf. les précieuses données de H . P E T E R : 
Die geschichtliche L i t t o r a t u r . . . I I . 230 ss. 
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a considérablement influencé la conception de ces deux auteurs de même que 
leur jugement sur les personnages historiques. Cette influence est manifeste 
dans le prooemium e t dans la composition de l 'ouvrage de Florus — dans 
l 'analyse des bella civilia en dehors du cadre chronologique. Dans la relation 
détaillée des événements, ils suivent une autre source, plutôt narrative, notam-
ment Tite-Live, quoique ils ne le fassent pas d 'une façon servile. Le cas d'Ap-
pien est analogue au précédent. Le fai t qu'il profite de Sénèque dans la dispo-
sition de son oeuvre et dans son jugement sur certains personnages n'exclut 
pas l'emploi d 'autres sources primaires, plus détaillées et plus riches en faits 
concrets. Appien connaissait bien des historiens qui n 'avaient pas de rapport 
avec son sujet: on peut supposer sa connaissance de Polybe, d'Hérodote, 
de Thucydide et d'Arrien, à tel point qu'elle s'est manifestée même dans son 
s tyle et dans son vocabulaire.72 Est-il possible qu'il ait connu imparfaitement 
jus tement les sources de l'époque qu'il a traitée? On peut d'ailleurs définir 
le cercle de ses connaissances historiographiques d 'une façon indirecte aussi: 
s'il s'est servi de Seneca Maior — ce que nous avons voulu démontrer par nos 
investigations — et si Sénèque a cité ses propres sources — ce qui est bien 
probable d'après l'analogie des Suasoriae et si l'on connaît le pédantisme de 
l ' au teur — il a dû étudier aussi les sources de Sénèque. E n outre, nous connais-
sons l 'intérêt et le jugement historique de Fronto, «compagnon quotidien 
d 'Appien dans ses études»73 et les écrivains auxquels même un dilettante 
cultivé, ayant un intérêt spécial pour l'histoire romaine pouvait accéder; 
on a pu tirer également des conclusions concrètes des parallélismes nombreux 
avec Plutarque; enfin, il existe aussi certains parallélismes directs. 
Par conséquant, nous devons chercher les sources primaires d 'Appien 
pa rmi les écrivains suivants: 
a) Sources historiques de Seneca Maior (Suas. VI, 14 — 25): Asinius 
Pollion, Tite-Live, Aufidius Bassus, Cremutius Cordus, Bruttedius Niger, 
Salluste. 
b) Sources historiques citées par Fronto :u Salluste, Fabius Pictor, 
Claudius Quadrigarius, Valerius Antias, Sisenna, Cato Maior, Caelius Anti-
pa ter . 
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 L. GOETZELER: Quuest iones in Appian i e t Polybi i d icendi genus (Würzbu rg 
1 8 9 0 ) ; О . Z E R D I K : Quaest iones A p p i a n e a e I . S De Appiano H e r o d o t i imi ta tore (Kiel 
1 8 8 6 ) ; H . G. S T R E B E L : W e r t u n g u n d W i r k u n g des T h u k y d i d e i s c h e n Geschichtswerkes 
i n der gr iechisch—römischen L i t e r a tu r , . . .nebst e inem E x k u r s ü b e r App ian als N a c h -
a h m e r des T h u k y d i d e s , diss. (München, 1 9 3 8 ) ; C. F . R E U S S : A p p i a n u n d Arr ian ( R h . 
M u s . 1 8 9 9 , 4 4 6 ss.). 
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 The Correspondence of M . Cornel ius F r o n t o , ed. C. R . H A I N E S (Loeb Cl. L ibrary) , 
I . 262: «Supplicavi t ib i i am per b i enn ium pro Appiano amico meo, c u m quo mihi et v e t u s 
consue tudo e t studiorum usus prope quotidianus intercidit.» 
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 Ib id . E p i s t u l a e I I . 48: «Históriám quoque scripsere Sallustius stricte, Pictor 
incondite, Claudius lepide, Antias invenuste, Sisenna longinque, verbis Cato multiiugis, 
Caelius singulis.» Ce t t e analyse nous a p p r e n d que parmi les h is tor iens ment ionnés , F r o n t o 
appréc ia i t pa r t i cu l i è rement Salluste et Claudius (Quadr igar ius) , mais est imait aussi 
S i senna pour les n o m b r e u x détails, qu ' i l donna i t . 
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Ces deux listes comprennent à peu près tous les écrivains romains qui, 
selon les recherches modernes, peuvent entrer en ligne de compte comme 
sources primaires d'Appien. E n se basant sur quelques concordances littérales 
avec Plutarque, nous pouvons compléter cette série par une adaptat ion grecque 
d'Asinius Pollion, d'ailleurs assez mystérieuse. 
Parmi ces auteurs, outre ceux qui ont été déjà mentionnés par les recher-
ches - il s'agit ici en premier lieu d'Asinius Pollion dont Appien a incontestable-
ment profite sinon dans la mesure supposée par E. Gabba — nous insisterions 
à un certain point sur Claudius Quadrigarius comme l 'une des sources princi-
pales d'Appien concernant la période d 'avant Sylla. La théorie selon laquelle 
Seneca Maior d 'une par t et Appien de l 'autre, ont mis cet auteur à contribution, 
est rendu probable par les raisonnements suivants: 
a ) A une reprise, Sénèque le philosophe cite le livre XVIII de Quadrigarius 
justement à propos du bellum sociale.1'0 Le philosophe n 'avai t pas fait d 'études 
historiques spéciales, il n'est même pas probable qu'il ait lu Claudius Quadri-
garius dans le texte. Quant à la citation, il l 'a probablement puisée dans le 
livre de son père. 
b) Claudius Quadrigarius s 'était occupé en détail des événements de la 
première décennie du Ipr siècle avant notre ère, tout spécialement de l'histoire 
du bellum sociale. Le livre XII I de son oeuvre relate les événements de l 'an 99, 
le livre XVIII ceux de l'an 88, et le livre X I X ceux de 87 avant notre ère. 
L'ouvrage était donc riche en données de fait concernant cette période.76 
c) L'ami et le compagnon d 'étude d'Appien, Fronto estimait beaucoup 
cet historien. Selon Gellius (Noct. Att . XIII . 29 [28] 3), Fronto éprouvait «de 
l 'affection et de la vénération» (amor atque veneratio) envers cet auteur ancien, 
mais cela montre en même temps que Claudius était un écrivain encore très 
lu et très apprécié à l'époque d'Appien. 
d) Il y a un rapport direct ou indirect entre Appien et plusieurs frag-
ments de Claudius: fr. 76 P , cf. App. ВС I. 149, en t enan t compte justement 
de l ' interprétation de Fronto, citée par Gell. Х Ш . 29 [28] 3,77 fr. 80 P qui 
prouve au moins que Claudius a t rai té les événements du bellum sociale avec 
une sympathie marquée pour les Italiques; le chiffre du fr. 84 P («proelium 
apud Sacriportum, in quo de exercitu Marii caesa sunt X X V milia, sicut 
Claudius seribit» — Gros. V. 20, 6) est en accord avec la donnée d'Appien 
(I, 432): xai Oàvaroç êx rovôe r ov ënyov névre pvgtâdœv êôoxei yevéaOat nag' 
âpqjoTÉgcov — cette dernière expression est relative aux pertes totales 
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 F r . 80 P, cité par Seneca: De benef . I I I . 23,2. 
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 P E T E R : H R R 2 , toine I . p . C C L X X X V I 1 I . 
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 App. I . 149. (cité dans no t e 60.) Cf. Claud. Qiiadr. F r . 76 P : «Contione dimissa 
Metellus in Capitolium venit cum mortalibus mtiltis. Inde dornum proficiscitur, tota civitas 
eum reduxit.ft Selon le passage cité de Gellius, F r o n t o ava i t i n t e rp r é t é ce t ex t e co mme 
su i t : ( Q u a d r i g a r i u s . . . ingentem atque promiscuam i nu l t i t ud inem volens os tendere , 
" c u m mul t i s m o r t a l i b u s " Motellum in Capi to l ium venisse dixit». 
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des belligérants,78 qui se seraient réparties en proportion égale entre les deux 
adversaires. 
Après tout cela, il ne paraî t peut-être pas t rop hardi de considérer juste-
ment Claudius Quadrigarius comme l ' au teur dont Appien a profité le plus 
pour l 'époque allant jusqu 'à la mort de Sylla. E n considération de quelques 
autres rapports, on pourra i t mentionner encore Sisenna aussi, encore que sa 
concejition de l 'histoire diffère de celle d'Appien.7 9 Notre théorie est en quelque 
sorte étayée dans les chapitres d 'Appien sur Sylla par certaines conclusions 
qui donnent à penser à une source qui s 'est terminée pa r cet te époque. (Cf. 
p. ex. la retrospection du § 463, ou la description solennelle de l 'enterrement 
de Sylla: I. § 493 — 500.) Tout cela explique pourquoi, après la mort de Sylla, 
Appien a puisé dans une autre source: à par t i r de Sertorius, ce sont les élé-
ments provenant de Tite-Live, puis de Salluste qui passent au premier plan. 
Cependant , E . Gabba souligne à bon droi t qu'Appien ne s 'est pas servi directe-
ment de Salluste, même dans les parties où cette influence est prédominante, 
mais — nous citons Gabba — «Appiano ha seguito una fon te basata in larga 
pa r t e su Sallustio, scr i t ta in Latino, la quale tu t tav ia , aveva rielaborato il 
materiale sallustiano . . .»80 II n 'y a pas de raison de ne pas identifier cette 
7 8
 A l ' encontre de l ' i n t e rp ré t a t ion er ronée de D R U M A N N — G R O E B E (op. с. I I . 397), 
voi r GABBA: Appiani ВС liber I . , a d App. I . 432 
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 Sisenna — qu i a v a i t écrit son oeuvre (selon le t émoignage de Veil. P a t . I I . 9,5) 
que lques années après la guer re — considérai t dé jà le bellum sociale comme une guer re 
civile. E n t o u t cas, il a écri t l 'histoiro des années 91 — 82 av . J . -Ch. d ' u n e façon très détaillée 
(cf. PETER: H R R 2 t o m e I I . p . C C C X X X I X ) . D a n s ses f ragments , il y a plusieurs concor-
dances avec Appien (cf. encore sur quelques po in t s le commen ta i r e de P E T E R ) . 
Er . 6 P — A p p . I . 182 
7 203 
10 — 211 
11 — 173 
14/15 — 189 
16 182 
51 — 206 
53/54 217 
56 186 
60 — 201/202 
e tc . 
Sans compter les paral lé l ismes dou teux , il est f r a p p a n t qu'i l ex is te une différence remar -
q u a b l e dans l 'ordre chronologique dos deux a u t e u r s . Ce fait é ta ie la supposi t ion selon 
laquelle Appien, en r e l a t a n t le bellum sociale, a réuni deux sources de systèmes d i f férents : 
l ' u n observan t l 'ordre chronologique, l ' au t r e t e n a n t compte de l 'o rdre topographique . 
C 'es t pourquoi Appion a renversé la chronologie, GABBA: op. c. p . 29 — on su ivan t les 
suggest ions de H A U G — a démont ré , que ses deux sources, o u t r e leur différence dans 
la disposi t ion du matér ie l , r eprésen ten t des t endances poli t iques opposées l 'une à l ' a u t r e : 
la source annal is t ique-chronologique racon te les événements selon le point de v u e de 
R o m e , la source géograph ique du point de v u e des peuples i ta l iques . Dans ce cas, on 
p o u r r a i t voir dans S isenna la source p ro - roma ine et anna l i s t ique d 'Appien. Mais les 
paral lél ismes insuf f i san tes ne p e r m e t t e n t p a s d 'é tab l i r si Appien s 'es t servi d i rec tement 
ou indi rec tement de l ' oeuvre de Sisenna. 
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 Op. e. p. 107. 
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source supposé par Gabba, et s ' intercalant entre Tite-Live—Salluste d 'une 
par t , et Appien de l'autre, à l 'ouvrage de Seneca Maior. Le fait que celui-ci 
connaissait et appréciait Salluste — il analysa certaines de ses méthodes et 
de ses caractéristiques stylistiques - ne ressort pas seulement du prooemium 
de son oeuvre historique mais aussi de ses livres de rhétorique.81 
Avec la prudence nécessaire, c'est à peu près tou t ce que nous osons 
affirmer sur le rapport d'Appien avec ses sources, en premier lieu le cercle 
des Scnèque. Beaucoup de choses doivent rester problématiques, entre autres: 
dans quelle mesure a-t-il employé directement les sources primaires que nous 
avons pu démontrer, et qu'est-ce qu'il a emprunté à son prédécesseur immédiat: 
Sénèque? Comment apprécier l ' importance de ce dernier comme intermédiaire, 
et où commence la contribution personnelle d'Appien? Leur création indivi-
duelle ne peut être séparée que dans une proportion limitée — même si par 
la suite, nous essayerons de démontrer l 'indépendance d'Appien dans ses rap-
ports avec Sénèque. Mais justement parce qu'entre les sources primaires et 
Appien il y a Sénèque comme intermédiaire, et qu'on ne peut pas sous-estimer 
la contribution d'Appien, au degré actuel de nos connaissances, nous devons 
nous contenter du mérite douteux de Y ars nesciendi. 
Les résultats obtenus sont t ou t de même suffisants pour établir dans les 
grandes lignes les sources d'Appien, ses rapports avec celles-ci et son originalité 
de la façon suivante: 
1. Dans le choix des matériaux, dans la mise au point des ВС, dans la 
conception des tendances principales du développement, dans le portrai t et 
le jugement de certains personnages historiques, son modèle direct, c'est la 
source commune avec Florus, Lucain et Sen. phil., c'est-à-dire — à notre 
avis — l'oeuvre historique de Seneca Maior. 
2. En outre, il s'est servi de sources primaires au cours du récit des évé-
nements, notamment de celles qui sont également citées par Sénèque et Fronto. 
Pour les déterminer, nous sommes réduits à des hypothèses; mais — sans 
oubliant la prudence qui nous est imposée par le caractère fragmentaire des 
sources conservées — nous risquerons de constater ce qui suit: 
a) Une source au moins de la partie qui traite les événements jusqu 'à 
l 'abdication de Svlla (ВС I. 26 — 500) devait être un ouvrage qui se terminait 
par l'époque de Sylla: il s'agit ici avan t tout de Claudius Quadrigarius, ou bien 
de Tite-Live qui s 'en est servi également, et qu'Appien a pu compléter par des 
données empruntées à d'autres auteurs, dont Sisenna. 
b) entre l 'abdication de Sylla et le I e r t r iumvirat (ВС Г. 501 11. 25), 
outre Tite-Live, il a utilisé les Históriáé de Salluste aussi, qui commencent 
justement en 78 avan t notre ère.82 
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 Suas. VI. 21, Cont r . I I I . p rocem. 8, Contr . I X . 1 ( = Cont r . XXIV) , 13—14. 
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 Selon la recons t ruc t ion de G A B B A (Appiano, 97 —108), les chap i t r e s sur Ser tor ius 
su iven t en premier lieu la t radi t ion do Ti te -Live , t and i s que les pa r t i e s sur Spa r t acus e t 
Cat i l ina se servirent s u r t o u t do cello de Sal luste . 
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c) relat ivement à l 'époque de César (60 — 44 av. notre ère, ВС II . 26 — 
493), dont la documentat ion était la plus riche, il a allié plusieurs sources 
primaires, parmi lesquelles il fau t compter absolument — mais pas exclusive-
men t — Asinius Pollio. E n outre, on découvre les éléments d 'une source moins 
favorable ou plutôt directement hostile à César, et non seulement au début 
de la biographie, mais tou t au long de l 'oeuvre.83 
d) C'est dans les par t ies les plus homogènes entre la mort de César et 
la batail le de Philippi (II. 494 — fin du livre IV) que l ' au teur a suivi de plus 
près le récit d'Asinius Pollio, en le complétant par certains passages comme 
p. ex. celui qui fait connaî tre les proscriptions: IV. 49 — 224. De là l 'abondance 
des détails dans ces chapitres ainsi que leur disposition homogène qui met au 
point les événements sous l 'aspect des chât iments successifs des assassins 
de César.84 
e) le Ve livre qui relate les événements ultérieurs à la bataille de Philippi 
et qui n'est plus si détaillé, ne s 'appuie plus sur Asinius Pollio mais sur d 'au t res 
sources.85 
3. Ces sources partielles ont été utilisées par Appien avec une grande 
liberté. Il a emprunté à ses lectures certaines épisodes (la mort de Scipio 
Aemilianus, le meur t re du préteur Asellio, l 'histoire de Dyrrhachium, des 
remarques chronologiques éparses dans son oeuvre etc.), il a contracté ou omis 
certaines parties, il a quelquefois changé la chronologie et remanié le texte, 
puis, conformément à sa conception et aux exigences de ses lecteurs grecs, 
il a complété la matière prise dans différentes sources pa r des allusions à son 
époque et par l 'explication des coutumes et des inst i tut ions juridiques romaines. 
De plus, en suivant sa propre imagination, il a tâché de motiver psychologi-
quement les actes de certains personnages historiques. 
4. Ainsi, c'est Appien qui, de tous ces éléments hétérogènes et quel-
quefois même contradictoires, a formé une oeuvre qui est dans ses g randes 
lignes — sinon conséquemment — homogène. L 'his tor ien y a marqué l'em-
preinte de sa conception historique et celle de ses opinions sur la société ou 
sur certains personnages. 
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 A l 'opposé de la t héo r i e de BARBU, selon laquelle a u d é b u t du livre I I . — j u s q u 
e t y compr i s le consula t de César — Appien se sera i t servi d ' u n e source host i le à César 
puis , e n r e l a t a n t la gue r r e civile de Pompée , d ' u n e source pro-césar ienne. 
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 Cf. App . I I I . 1, 101, 408—409, I V . 568. T o u t c o m m e Asinius Pol l ion, A p p i e n 
r econna î t lui aussi la g r a n d e u r mora le e t les mér i t e s de B r u t u s e t Cassius (cf. d ' u n e p a r t 
T a c . A n n . IV. 34, d ' a u t r e p a r t App . IV. 560) — c 'é ta i t d ' a i l l eu rs l 'opinion de Seneca 
m a i o r aussi (cf. L a c t a n t i u s : D i v . inst . V I I . 14,16) — bien qu ' i l c o n d a m n e le m e u r t r e de 
César c o m m e leur seul c r ime qu ' i l s a ien t c o m m i s (cf. IV . 553). 
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 Les Commenta r i i d ' A u g u s t e d e v a i e n t c e r t a i n e m e n t y a p p a r t e n i r , cf. W . S O I / T A U : 
A p p i a n s Bürgerkr iege (Phi lo logue 1899, Supp l . V I I . p . 593 — 634). L ' e m p r u n t à Asinius 
Pol l ion p a r a î t ê t r e d o u t e u x , ca r on ne p e u t p r o u v e r — et il n ' e s t d ' a i l l eurs pa s p r o b a b l e — 
q u e d a n s la n a r r a t i o n des f a i t s Pol l ion soi t allé p lus loin q u e la ba ta i l le de Ph i l ipp i . 
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8. Pour ce qui est de sa conception de l'histoire, tout ce que l'on n 'y 
t rouve pas — contre toute a t ten te — est au moins aussi caractéristique que 
ses pensées exprimées avec plus ou moins de clarté. L'historiographie romaine, 
dès le moment où elle reconnut la période des guerres civiles comme une époque 
à par t , a dû envisager un problème nouveau: pourquoi cette haine, ces discor-
des, ces guerres civiles après les campagnes de conquête, menées au prix de 
grands efforts communs et dans l'esprit de concorde? Il n 'y a pas d'historien 
et presque pas de poète, de philosophe ou de politicien qui, sous telle ou telle 
forme, n'essaie pas de répondre à cette question. D'une par t , nous lisons que 
c'est «le péché de la main fratricide» qui se venge sur la postérité.80 D 'au t re 
par t , nous entendons parler du Destin envieux, de la jalousie des dieux qui 
veulent mettre fin à l 'expansion illimitée de Rome en a t t i rant la haine et la 
discorde entre ses fils.87 Sous l 'influence de la théorie de Poseidonios sur le 
développement et sur le déclin, il est devenu un lieu commun d'expliquer le 
déclenchement des guerres civiles par la décadence des moeurs,88 et cette 
devise s'est combinée avec l'opinion stoïcienne concernant l 'effet démoralisant 
de la richesse, des succès et du pouvoir. 
Cette interprétation se présente également sous plusieurs formes concrètes. 
Chez Salluste c'est la chute de Carthage (en 146 avant notre ère) qui marque 
le tournant , et l'historien explique l 'apparition étonnante de la corruptio 
morum par la suppression du metus Punicus de même que par l 'affluence 
brusque de la richesse.89 Pour Salluste, cette théorie est en même temps une 
devise de combat contre l 'ordre sénatorien qui était en premier lieu responsable 
de la corruption des moeurs. Pa r contre, c'est justement Seneca Maior qui, 
selon une hypothèse bien répandue dans l 'antiquité, divise la vie de l 'É t a t 
au point de vue biologique en infantia, iuventus, maturitas et senectus, et il 
découvre dans le déclin de la république le signe du senectus, du vieillissement 
biologique inévitable qui survient de lui-même, sans aucune circonstance 
extérieure. 
Appien paraît rejeter toutes ces interprétations. Ici, il f au t formuler avec 
prudence ce qui suit: Appien ne s'oppose jamais ouvertement aux interpréta-
tions d'usage, mais il les passe toutes sous silence. Toutefois, cela no veu t 
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 H . WAGENWOORT: T h e Crime of Fra t r i c ide ( = Studies in R o m a n L i t e r a t u r e , 
L e y d e n 1956, 169—183); R . SCHILLING: R o m u l u s l 'élu e t Remue le r e p r o u v é (R. É . L . 
X X X V I I I [1961], 182—199); I . TRENCSÉNYI-WALDAPFEL: Das Bild der Z u k u n f t in der 
Aeneis (Studii Classice I I I [1961], 281 — 304, s u r t o u t p . 287); J . CLASSEN: R o m u l u s in 
der römischen Republ ik (Philologus 1961, 174 — 204). 
" P . JAL: Les dieux e t les guer res civiles (R. É . L . X L [1963], 170 — 200). 
88
 F . ALTHEIM: Poseidonios u n d Sal lust ( = S tud i in onore . . . d e Francisci , 1954, 
103 —114). — S. L. UTTSCHENKO: Die Theorie des Si t tenverfal ls u n d ihre poli t ische 
B e d e u t u n g ( = Der wel tanschaul ich-pol i t i sche K a m p f in R o m a m V o r a b e n d des S turzes 
der Repub l ik , t r aduc t ion a l lemande , Ber l in 1956, 86—106); ibid.: Die E n t w i c k l u n g der 
pol i t i schen Ans ich ten Sallusts , p p . 107—134; К . BÜCHNER: Sallust , Heide lberg 1960, 
p p . 318 ss. 
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pas dire que la réticence corresponde au manque de connaissances. Dans ce 
qui précède nous avons tâché de démontrer à propos d'Appien sa dépendance 
de l 'oeuvre de Seneca Maior: mais cela ne signifie pas qu'il se soit cru obligé 
d 'emprunter aussi la conception «biologique» de Sénèque qui n 'avait d'ailleurs 
pu se présenter que dans l ' introduction, car l'oeuvre même ne s'occupait que 
de l 'époque des guerres civiles et d 'Auguste (en se terminant par le reigne de 
Tibère), c'est-à-dire d 'une seule période biologique. Si l'ouvrage d'Appien 
dépend donc de Seneca Maior dans la composition, dans le jugement porté 
sur certains personnages, dans la présentation des faits et dans l'emploi des 
sources, cela n 'entraînait pas nécessairement l 'adaptat ion du cadre d'ailleurs 
très «théorétique». Appien a emprunté beaucoup à ses prédécesseurs, mais il 
a tout utilisé d'une manière critique, selon ses propres opinions. Dans le récit 
des guerres civiles romaines, il continue une tradition ininterrompue depuis 
Salluste, mais tout semble indiquer que sa conception et son jugement, tels 
qu'ils se présentent dans son oeuvre — entre autres dans la suppression des 
explications métaphysiques — sont tout de même ses propres vues. Quoique 
cela semble paradoxal, à l 'encontre des opinions qui contestent toute originalité 
à Appien, nous devons affirmer qu'Appien a écrit lui-même son oeuvre sur les 
guerres civiles, et qu'il ne l'a pas simplement «traduite» et «compilée». 
Pour définir ce que l'oeuvre d'Appien apporte de nouveau et de positif, 
il fau t examiner la t radi t ion historique dont il était l 'héritier et le continuateur. 
Les notions d'Appien concernant la période des guerres civiles — si nous bor-
nons les recherches aux sources qui nous sont accessibles — remontent jusqu'à 
Salluste qui a essayé de caractériser et de délimiter les grandes époques de 
l'histoire romaine. Il donne sa meilleure analyse dans le Prooemium de ses 
Históriáé, mais nous ne la connaissons qu'à travers les extraits cités par Augus-
tin. A la différence du célèbre excursus de la Coniuratio Catilinae (5, 9 — 13, 5), 
il reconnaît déjà que les injustices des puissants, l 'exode du peuple et d 'autres 
dissentiments intérieurs (aliaeque dissensiones domi) qui s'ensuivirent se sont 
produits dès le début, le peuple opprimé par la cruauté et l'usure des riches 
occupa le Möns Sacer et l 'Aventinus, élut des tribuns, et ces luttes ne cessèrent 
qu'avec la I f guerre punique (discordiarum et rertaminis utrimque finis fuit 
secundum bellum Punicum). Après cette guerre, la détente du «metus Punicus» 
déchaîna de nouveau les passions politiques. Désormais, «les moeurs anciennes 
ne déclinèrent plus graduellement, mais rapidement», et le meurtre du premier 
Gracchus, déclencha des soulèvements encore plus graves que les précédents. 
Salluste distingue donc deux étapes des luttes intérieures qui ont été inter-
rompues par une longue période de guerres et de périls extérieurs. 
Vellerns Paterculus emprunte sa conception à Salluste.00 C'est avec 
Tiberius Gracchus que commence l 'époque des guerres civiles sanglantes, 
90
 L ' inf luence de Sal lus te sur Vellerns Pa te rcu lus , e t a v a n t t o u t celle de l ' intro-
duc t ion des Históriáé, a é t é démont rée p a r P . KAISER: D e fon t ibus Vellei Pa te rcu l i , 
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de «l'impunité du glaive», quand la violence opprime le droit, que l'on con-
sidère le plus for t comme le meilleur, et que les discordes des citoyens — aupar-
avant réglées d 'une manière pacifique — sont jugées par la force des armes; 
ces luttes n 'on t pas pour motif des buts moraux mais de purs intérêts maté-
riels.81 
Velleius Paterculus distingue, lui aussi, les luttes des classes «antérieures» 
(réglées par un accord) et «ultérieurs» (sanglantes, à par t i r des Gracques). 
C'est cet te conception qui est adoptée et mieux élaborée par Florus, 
qui s'appuie vraisemblablement déjà sur Sénèque. Lui aussi, distingue les 
deux grandes périodes des discordes civiles. La première guerre punique est 
précédée de quatre seditiones (I, 17), mais elles sont encore les signes du 
«princeps populus» et ont pour motif un vif sentiment de libertás et de pudi-
citia ; après les grandes conquêtes, c'est la richesse qui provoque les nouveaux 
cas du «civilis furor» que l 'auteur raconte dans les capita 1 17 du livre II , 
pas tant dans l'ordre chronologique, que selon le système logique expliqué 
dans I, 47, en séparant les seditiones allant des Gracques à Drusus des bella 
cAvilia (après le bellum sociale), ces derniers ne se terminant que par la pax 
nova d'Auguste.92 C'est ainsi qu'on aboutit à la paix intérieure qui rend possi-
bles les nouvelles guerres de conquête. La conception de Florus — basée sur 
Sénèque - est donc identique à celle de Salluste avec la différence que parmi 
les mouvements qui commencent à l 'époque des Gracques, il distingue déjà 
chronologiquement les deux périodes, celle des seditiones et celle des bella 
civilia. 
Le récit détaillé de Florus — comme on l 'avait déjà démontré — est en 
contraste avec sa conception théorique: il s 'arrête à l 'époque d'Auguste. Dans 
le fait qu'on a fermé le temple de Ianus — il le situe en l'an 700 ab urbe condita — 
il voit le commencement de la «certa a tque continua totius generis humani 
pax» qui permit de freiner les péchés du «siècle corrompu», à l'aide des lois 
sévères. Le récit détaillé, contrairement à l 'introduction, ne voit donc pas 
dans l'époque d'Auguste le débu t du senectus, mais la f in des guerres civiles, 
l'âge de la paix intérieure et extérieure qui ne signifie cependant pas une 
stagnation. 
C'est la conception du récit détaillé de Florus qui survit dans l 'oeuvre 
d'Appien, mais avec certaines modifications. Avant tout, Appien semble refuser, 
ou au moins passer sous silence la pensée sallustienne qui veut que les discordes 
Berlin 1884, p . 37. Cf. W. CLAUSEN: Notes on Sa l lus t ' s His tór iáé (Am. J o u r n . of Ph i l . 
1947, 293 ss.). N o u s devons r amener les concordances en t r e Appien e t Voll ius Pa te rcu lus , 
s u r t o u t cellos qu i compor ten t des cons t a t a t ions génórales, p. ex . App . I . 1 e t Voll. P a t , 
I I . 3,3, à l 'emploi c o m m u n de Sa l lus te ou de sa source immédia te p a r ces deux a u t e u r s . 
9 1
 C f . S . J . U T T S C H E N K O : o p . c . ( n . 8 8 ) , p . 9 7 s s . 
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 L 'o rd re logique des guerres civiles selon F l o r u s est le su ivan t : 1. bellum sociale — 
2. bellum servile : a) cum servis, b) cum gladiatoribus — 3. bellum Marianum : parricidale 
bellum — 4. bellum Sertorianum : hostile plus quam civile — 5. bellum Pompeii et Caesaris : 
«commune quoddam ex omnibus et plus quam bellum». 
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intérieures de Rome ne soient que les conséquences de sa situation extérieure, 
plus précisément des guerres puniques ou de la chute de Carthage. De là 
résulte le discernement de ce que les étapes des luttes sociales n'étaient pas 
séparées par des périodes sans combats, mais qu'elles progressaient vers un 
aggravement continu, vers les solutions toujours plus sanglantes et plus extrê-
mes, selon leurs lois intrinsèques. C'est pourquoi la mention relative à Coriolan 
(I, 4) est suivie du mouvement do Tiberius Gracchus, et c'est ainsi qu'après 
Licinius—Sextius et les lois agraires,03 l ' auteur passe sans transition à l 'époque 
des Gracques (I, 34—35). Il développe le schéma de Florus en dist inguant 
trois étapes bien définies aussi du point de vue terminologique — de discordes 
intérieures: egiôeç evvopoi (cf. Veil. P a t . П . 3, 3: discordiae civium condi-
cionibus sanari solitae) avant les Gracques: aràaeiç xai tpóvoi à part i r des 
Gracques jusqu'au bellum sociale (inclus, cf. I, 240) — ces deux sont résumées 
par Florus sous le nom de seditiones, et nóXepoi depuis Sylla. La seule diffé-
rence, c'est qu'Appien, au lieu du bellum sociale, commence la série des 
nóXeyoi 2>ar la guerre de Sylla (I, 240). 
Le développement de la précision et de la différenciation dans la con-
ception de l'histoire est continuel de Salluste à Appien, en passant par Seneca 
Maior et Florus. Appien, en se servant de certains éléments empruntés à 
ses prédécesseurs, s'est formé une nouvelle conception — en elle-même origi-
nale — des luttes sociales romaines. 
Ceci dit, nous pouvons revenir au point de départ de nos investigations. 
C'est E . Gabba qui, dans sa monographie magistrale, a affirmé l'originalité 
de l ' introduction et de la disposition des Emphylia. Comme suite à nos recher-
ches, l'idée de cette «originalité» s'est en partie limitée par la contribution 
des prédécesseurs prochains ou p l u s éloignés, mais elle est devenue en même 
temps plus concrète, mieux définie. Si nos raisons sont valables, on ne doit 
plus considérer Appien comme un simple compilateur de l'historiographie 
romaine, mais comme l'un des historiens qui ont leur propre conception. 
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 On ne p e u t savoi r avec cer t i tude, si les données d ' A p p i e n I . 32 ss. concernen t 
la loi Licinius-Sextius ou u n (ou plusieurs) renouvel lement(s) de celle-ci. P o u r ce qu i est 
de la bibl iographie de ce t t e quest ion, cf. GABBA: Appiani ВС liber I . (comm.) p p . 19 ss. 
T. NAGY 
r é v i s i o n d e l ' i n s c r i p t i o n 
d ' u n a u t e l d ' h e r c u l e d e b u d a 
Le CIL I I I 3426 a publié, d 'après des manuscrits du XVIe siècle, l'inscrip-
tion d'une pierre d'autel de Buda depuis disparue, dont le texte était le suivant: 
HERCVL• ATG 
T • FLAV 
VICTORaZ 
P.PRAEFF 
LEG- II- AD 
V- S- L- M 
Mommsen a restitué le texte de l'inscription de la manière suivante: Hercul(i) 
Aug(usto) T. Flav(ius) Victor [a(gens)] v(ices) l(egati) [et?] praefe(ctus) 
leg(ionis) II ad(iutricis) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Bien que A. Stein 
ait attiré l 'attention, il y a plus de soixante ans, sur la tradition imparfaite 
de cette inscription, ainsi que sur le caractère contestable du complètement 
et de la restitution des 3e et 4e lignes,1 la l i t térature récente, en s 'appuyant 
sur la grande autorité de Mommsen, avait adopté pour ainsi dire sans oppo-
sition la lecture proposée par le Corpus et sa restitution citée ci-dessus.2 
Cependant le texte de l'inscription et la resti tution proposée soulèvent, 
dans les deux lignes mentionnées, des problèmes que la lecture transmise 
par le manuscrit ne permet pas de résoudre. Tout d 'abord, on contestera à bon 
droit la justesse de la correction faite au a E à la fin de la 3e ligne, puisque de 
cette façon le t i tre de agens vices legati précéderait le t i t re de praefectus de 
T. Flavius Victor, lisible dans la 4(' ligne. Cet ordre de titres, cependant, serait 
sans précédent dans la t i tulature des préfets de légion connus dans le troisième 
tiers du III e siècle. En effet, dans toutes les inscriptions connues des préfets 
1
 R E VI (1909) col. 2729 n° 208. 
2
 P I R . I I ( 1 8 9 7 ) , pp . 7 9 — 8 0 , n° 2 6 6 (Dessau), E . C H . B A B U T : Rev. His t . CXVI 
( 1 9 1 4 ) , p. 2 4 1 . C. W . K A Y E S : The Rise of t h e Equi tés in the t h i rd Century of the R o m a n 
Empire (Diss. Pr inceton, 1 9 1 5 ) , p . 3 4 ; R . G R O S S E : Römische Militärgesch. von Gallienus 
bis zum Beginn der byzant inischen Themenverfassung. Berlin, 1920, p. 4, no te 3 (avec 
point d ' in terrogat ion); L. W I C K E R T : R E X I I I ( 1 9 2 7 ) , col. 3 6 4 ; W . E N S S L I N : R E X L I V 
( 1 9 5 4 ) , 1 3 2 6 , 1 4 . 
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de légion fonctionnant vice legati, c'est le titre de praefectus qui occupe la 
première place dans la t i tulature de ces commandants, et directement ou indi-
rec tement c'est toujours ce titre qui suit, en t an t que titre accessoire, la désigna-
tion agens vices legati. Ceci ressort incontestablement des monuments épi-
graphiques s'y ra t t achan t que nous avons, afin de pouvoir les contrôler plus 
facilement, réunis dans l'ordre chronologique, comme suit: 
1) Klio, 1964 (sous presse): P. Ael. Aelianus. praef. leg. II adiut., pro-
tector Gallieni Аид. п., a(gens) v(ices) leg(ati) (entre 261/2 et 266). 
2) CIL III 3424 = D. 545: Val. Marcellinus, praef. leg. (sc. II adi.), 
prot. Аид. п., a(gens) v(ices) l(egati) (a. 267). 
3) CIL III 4289 = Barkóczi, Brig. 198: Aur. Superinus, praef. leg. I adi., 
a(gens) v(ices) l(egati) (a. 269). 
4) CIL HT 3469: Ael. Paternianus, v(ir) e(gregius), praef. leg. Il adiut., 
a (gens) v(ices) l(egati) (a. 283/4). 
L'analyse des exemples précédents ne permet de tirer qu 'une conclusion, 
à savoir que, dans le t i t re des préfets d'ordre équestre nommés à la tête des 
légions sous Gallien et ses successeurs immédiats, c'est la désignation praefectus 
legionis cuiusdam qui était essentielle. C'est pourquoi elle occupait dans la 
t i tu la ture la première place, tandis que la fonction que ces officiers supérieurs 
exerçaient vice legati ne comptait que pour secondaire,3 et c'est aussi pourquoi 
elle é ta i t simplement ajoutée au t i tre, ou souvent n'était pas même indiquée.4 
E t il n'existe aucun exemple de ce que ce dernier titre accessoire ait été placé 
devan t le titre de praefectus désignant le grade effectif. 
L'ordre de succession des t i tres de T. Flavius Victor proposé par le Cor-
pus, ne serait acceptable qu'au cas où nous restituerions le sigle P, se trou-
v a n t au commencement de la 4e ligne, sous la forme de p(rotector) ou, en 
supposant une erreur au cas du groupe PR et une abréviation au cas du groupe 
PT, sous la forme de pr(otector), p(ro)tfector). F n effet, au cas où nous accep-
ter ions l'une de ces restitutions, l 'ordre de succession des t i tres agens vices 
legati, protector, praefectus legionis donnerait dans un ordre inverse le titre 
habi tuel des préfets de légion de l 'époque de Gallien, t i tu la ture bien connue 
d ' ap rès les pierres d 'autel précédemment citées de P. Ael. Aelianus et de VaJ. 
Marcellinus.5 A cette interprétation s'oppose néanmoins le fai t qu'au temps 
de Gallien — lorsque le titre de protector était encore tout récent — celui-ci 
é t a i t marqué sur les inscriptions soit en toutes lettres,6 soit sous la forme 
3
 KEYES: op. ci t . p . 37, a ra ison en d i san t que le t i t re de agens vices legati «was 
m e r e l y explanatory». 
4
 Comme pa r exemple , dans l ' inscr ip t ion funéra i re dédiée p a r P . Ael. Aelianus 
à ses pa r en t s : CIL I I I 3529. Aut res exemples : CIL I I I 3525 = 10492 = D . 2457. CIL 10406. 
5
 V. plus h a u t les inscript ions n'JS 1 e t 2 citées dans le t e x t e . 
6
 CIL I I I 3126, 3259 e t plus h a u t l ' inscr ipt ion n° 1, citée d a n s le t ex te . Les 6 e 
e t 7 e lignes de l ' inscr ip t ion n° 8571 C I L I I I p e u v e n t ê t re éga lement complétées en pro-
tec[tor Augustijn. 
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abrégée de protect,7 e t dans de rares cas de prot.8 Nous ne connaissons cepen-
dant , des temps précédant le règne de Constantin I e r , aucun exemple d 'abré-
viation du titre sous la forme de p(rotector), pr(otector) ou p(ro)tfector). 
On ne possède des données relatives à cette forme qu 'à par t i r du IVe siècle.9 
Par contre, l 'inscription de l 'autel en question ne peut être postérieure à l'épo-
que de Dioclétien. 
Deuxièmement, il pourrait ressortir très net tement des inscriptions 
réunies ci-dessus qu 'après les noms des préfets de légions on énumérait les 
divers titres appar tenant à la t i tulature sans employer la conjonction et. 
Par suite, la resti tution en et du sigle P lisible au commencement de la 4e 
ligne de l'autel de Buda — conjonction reliant les deux ti tres de la t i tu la ture 
considérée déjà dans le Corpus comme contestable et proposée pour cette 
raison avec un point d'interrogation — ne peut aucunement être acceptée 
comme juste. 
Donc le texte de base de l 'autel de T. Flav. Victor, lisible dans le Corpus, 
ainsi que les restitutions et les interprétations entreprises d'après le tex te 
reconstitué, ne mènent pas, nous l'avons vu, à un résultat satisfaisant. Il se 
pose donc la question suivantes: le texte de base, tel qu'il est reconstitué dans 
le Corpus, et plus exactement les 3° et 4P lignes, où après le nom du préfet 
de légion le dédicant de l 'autel devraient suivre les sigles réunis VL, puis P , 
correspond-il réellement à l'inscription transmise par les manuscrits, ou d 'après 
ces derniers, peut-on proposer éventuellement un autre texte de base des 3e 
et 4e lignes de l'inscription? A ces questions c'est l 'analyse critique des textes 
manuscrits de l 'inscription qui pourrait nous donner une réponse. Nous y 
reviendrons dans ce qui suit. 
L'autel dédié pa r T. Flav. Victor a disparu dans les siècles qui suivirent 
l 'occupation turque. Son inscription, nous l'avons signalé, est conservée par 
les manuscrits du XVI e siècle, recueillis dans l 'apparat de Mommsen. C'est 
en pa r t an t de cette base sûre que nous réexaminerons la lecture des 3e et 4e 
lignes contestables de l'inscription. 
La source la plus ancienne du texte existant en manuscri t est le recueil 
d'inscriptions rassemblées par Vinandus Pighius avant 1554, et dont l 'exem-
plaire original fu t acquis au milieu du siècle dernier par la Bibliothèque Royale 
de Berlin.10 Au cours de la seconde guerre mondiale le manuscrit échoua 
à Tübingen, où il est actuellement mis comme une pièce en dépôt de la collec-
tion «Preussischer Kulturbesitz».1 1 C'est sur la feuille du manuscrit por tan t 
7
 D. 1332, 546, 569 ( d a t a n t dé jà du t e m p s de Claudius I I ) . 
8
 CIL I I I 3424. 
9
 Pr(otector) : D . 2782. P(ro)t(ector) : D . 2785. 
10
 CIL I I I p. X X X I . Sa cote é ta i t : libri pictur. A. 61 f. Le m a n u s c r i t ob t in t en 1887 
u n nouvel le cote e t r eçu t lo n u m é r o cité dans le t e x t e de notre é t u d e : V. ROSE: Die H a n d -
schriften-Verzeichnisse de r königl ichen Bibl io thek zu Berlin, I I . 3 (1905), p. 1392, n° 138r. 
11
 J e t iens à e x p r i m e r ici mes remerc iements à M . L. M E Z E Y e t à M . H . H O R N U N G , 
di rec teur de la collection, p o u r les in fo rmat ions qu ' i l s on t b ien vou lu m e donner . 
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la cote cod. La t . fol. 61a que se trouve l'inscription de T. Flav. Victor dont 
les 3e et 4e lignes se présentent comme suit (fig. 1): 
VICTOR• RM I P• P RAE FE 
C'est le même texte qui se répète dans les recueils de manuscrits plus récents 
de Pighi.12 Le texte en question peut être restitué de plusieurs manières. Nous 
relèverons à t i tre d'exemple les possibilités suivantes: 
1) tr (ibunus) m( ilitum) p(ro) praefe(cto) 
2) tr(ibunus) m( ilitum) (et) praefe(ctus) 
3) tr(ibunus m(ilitum) (cohortis) p(raetoriae), praefe(ctus) 
4) tr( ibunus) m (ilitum) p(rotector), praefe(ctus) 
Mais avant de continuer à analyser les versions possibles de la restitution 
du texte, passons en revue l 'autre branche des inscriptions subsistant en manu-
scrits, qui nous conduit au recueil de Johannes Vincentius Pinellius (1536 — 
1601) originaire de Gênes.13 Pinelli s 'était établi en 1558 à Padoue, ville célèbre 
h m ^ b h h h h h h h í ^ h h h h h s h b b h h h h h h i h k 
12
 L ' u n est le Codex muse i Berolensis, l ' a u t r e le Codex Lugdunens i s . 
13
 CIL I I I p . X X X I ; 156, V; 273, X V I I ; 413, VI . 
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par son université, et recueillit avec assiduité à partir de cette date jusqu 'à 
sa mort, en 1601, les inscriptions des monuments de pierre relatives à l 'anti-
quité.1'1 Après sa mort les manuscrits sont entrés comme legs de Pinelli à la 
Bibliothèque Ambrosiana de Milan, où ils sont actuellement conservés en trois 
volumes.15 C'est sur la feuille 128 du premier volume por tant la cote Cod. 
ymbr . С 61 qu'on lit l'inscription de T. Flav. Victor, dont les 3° et 4e lignes 
figurent chez Pinelli comme texte courant dans la version suivante: 
VICTOR Ж P PRAE FE 
Donc le texte manuscrit de la 4e ligne de l'inscription est absolument le même 
chez l'un et l 'autre humaniste du XVIe siècle. Cependant, la différence ent re 
les deux textes en ce qui concerne la lecture de la 3e ligne, est d ' au tan t plus 
considérable. Chez Pinelli on trouve à la f in du nom de personne les let tres 
RI reliées, puis une ligature pouvant être à première vue décomposée en MVL. 
Mommsen, qui contrairement à Gruterus,16 a donné la priorité à la lecture de 
Pinelli et non à celle de Pighi, n 'a pas pris en considération les lettres RI 
transmises par le manuscrit, à la fin du nom de personne VICTOR', il a inter-
prété en renvoyant aux inscriptions de deux autres préfets la ligature suivante 
de trois lettres, comme celle des lettres AVL, et les a restituées, comme nous 
l'avons vu plus haut , sous le t i t re agens vices legati. Or, si nous nous conformons 
plus exactement au manuscrit, nous devons lire chez Pinelli le prénom du 
préfet sous la forme de Victori au lieu de Victor. Néanmoins, le nom du préfe t 
de légion, le dédicant de l'autel, ne pouvait être un datif singulier, mais seule-
ment un nominatif singulier. Donc dans le groupe de lettres suivant on pourra i t 
chercher en par t ie la continuation du prénom, que la présence du point dis-
jonctif f igurant dans la version de Pighi ne contredirait pas non plus. Cet 
autel n'est pas le seul exemple du manque de précision dans la ponctuat ion 
du lapicide.17 Bien que dans le texte de Pinelli la ponctuation fasse défaut , 
sous ce rapport c'est à la tradition littéraire de Pighi que revient la priorité.18 
Or, indépendamment de la question de ponctuation, la ligature qui suit dans 
le texte peut être décomposée en deux lettres NV juxtaposées. Par contre le 
«L» réuni à ces deux dernières, doit sans doute son existence à la copie f au t ive 
11
 S. DEBENEDETTI: Gli s tud i provenzia l i in I t a l i a nel Cinquecento . Tur in , 1911. 
p p . 43 e t suiv. 
16
 A. RIVOLTA: Catalogo dei codici Pinel l iani de l l 'Ambros iana . Milan, 1933. 
16
 J . G R U T E R U S : Inscr ip t iones a n t i q u a e t o t i u s orbis R o m a n i (cura J . G . G R A E V I I ) 
I I . Amste laedami 1707, p . M L X V I I I , 2. 
17
 E n ra ison d e leur âge r a p p r o c h é nous c i te rons pa r exemple l ' inscript ion C I L 
I I I 10406, où l 'on t r o u v e les loctures PRE-Fectus, e t EX PRO-Tectoribus. Cf. CIL I I I 
p . 2568. 
18
 V. ci-dessous ce que nous a v o n s di t au s u j e t du milliaire de H e n n d o r f . 
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du point disjonctif en forme de coin, suivant étroitement la lettre V, qui 
devait déjà figurer sur la feuille servant de source à Pinelli. 
Donc nous devrions lire les 3e et 4e lignes de l'inscription transmise par 
Pinelli de la manière suivante: 
VICTORIN V P PRAEFE 
E t la restitution du texte serait: 
Victorin (us) v(ir) p(erfectissimus), 
ou bien, é tan t donné que, dans le dernier tiers du I I P siècles le titre de perfec-
tissimus n 'é ta i t pas dû au préfet de légion et que la lettre E peut être facilement 
lue P , 
v(ir)(e}(gregius)-praefe(ctus) . . . 
Le texte proposé ci-dessus est en harmonie parfaite avec le titre des préfets 
de légions du П Р siècle, connus dans les temps postérieurs au règne de Gallien. 
E n dehors de l'inscription d'Aquincum de Ael. Paternianus, citée plus haut , 
nous nous référerons encore aux trois inscriptions africaines suivantes: 
CIL VIII 2665 = D. 584: M. Aurel. Fortunatus v. e. praef. leg. III Aug. 
Aurelianae (a. 270—275) 
CIL У Ш 2572 = D. 5786: Clodius Honoratus v. e. praef. leg. eiusdem 
(sc. 1П Aug.) (286 — 293) 
CIL VIII 2685: Elp. Iulius v. e. praef. leg. Ill Aug. (aetat. incert.) 
Ici cependant on se demande à bon droit laquelle dos deux tradi t ions 
littéraires de l'inscription de Buda, d i f férant essentiellement l'une de l 'autre , 
peut être acceptée comme authentique. 
La priorité chronologique, nous l 'avons vu, revient incontestablement 
à la version de Pighi, qui a copié cette inscription bien avant que Pinelli n 'a i t 
commencé son activité à Padoue. Donc le recueil de manuscrits de Pighius 
à Tübingen est antérieur et indépendant du recueil de données de Pinelli. Ce 
dernier, cependant, n ' a pu lui non plus puiser dans le recueil de Pighi, é t an t 
donné qu'il n'est absolument pas possible de déduire du texte VICTOR TR M, 
f igurant chez ce dernier, la version lisible chez Pinelli. I l se peut que les deux 
humanistes se soient connus et même en octobre 1574, lorsque Pighi, précepteur 
de l 'archiduc Charles-Frédéric, accompagna son élève à Rome, en passant par 
l 'Autriche et en touchant Padoue,19 les deux humanistes avaient pu se ren-
19
 ST. VIN. PIGHIUS: Hercules Prodic ius , Antwerp iae 1578, pp . 284 e t su iv . Cet 
o u v r a g e a é t é consul té aussi pa r R . POCOCKE, voyageur angla is du X V I I I e siècle. 
W . KUBITSCHEK: Ältere Ber ich te über den römische Limes in Pannon i én (SB. d. A k ad . 
d . Wies, in Wien , Ph i l -His t . K l . p. 8 0 9 ( 1 9 2 9 ) , p p . 2 2 5 e t suiv. 
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contrer. Pighi, dans le récit de son voyage, se réfère en mentionnant le temple 
de Junon à Padoue, à l'opinion des humanistes qui y étudiaient les monuments 
antiques de la ville (antiquarii);20 or cette référence reste trop dans le vague 
pour nous permet t re d'en tirer des conclusions sur les relations des deux 
hommes. Toujours est-il que les rapports personnels entre les deux humanistes, 
qu'on allègue à bon droit, ne devaient pas être de nature à ce que Pighi envoyât 
à Pinelli les manuscrits des inscriptions qu'il avait recueillies antérieurement. 
Toutes ces suppositions sont net tement contredites par le fait que, comme 
nous l'avons signalé, la variante du texte de Pinelli ne peut être déduite de la 
lecture f igurant chez Pighi. 
Ceci dit, il y a encore une question qui se pose, et c'est celle de savoir 
si les deux auteurs humanistes ont puisé à des sources différentes, ce qui, 
d 'après les constatations précédentes semble probable, ou s'ils ont utilisé tous 
deux la même source. Pour trancher les questions soulevées, nous signalerons 
deux circonstances importantes qui plaident décidément en faveur de la 
connaissance d 'une seule source commune. 
1) Pighi et Pinelli connaissent exactement les deux mêmes pierres 
d 'autel inscrites du faubourg de Buda, qui sont: a ) l 'autel de T. Flav. Victo-
rinus, b) l 'inscription de Clod. Marcellinus t r ibunus militum.21 
2) Par contre, les deux inscriptions de Buda n 'ont été conservées — donc 
connues — dans aucun receuil antérieur, à part i r de l 'Antiquus jusqu'à Lazius. 
Ces observations ne permettent donc guère de tirer qu'une conclusion, 
celle que Pighi et Pinelli avaient utilisé une source commune où figuraient 
les inscriptions de Buda. L'auteur de cette source, que nous proposons d'appeler 
Y Anonymus de Pighi et de Pinelli avait dû séjourner à Buda dès avant 1541, 
et avait dû copier sur place les inscriptions des deux autels. 
C'est Pighi qui a utilisé le premier les notations de cet Anonymus. 
La manière dont Pinelli a pu acquérir ces feuilles est tout à fait hypothétique: 
il est fort probable que c'est par l 'intermédiaire de Pighi, qui les avait envoyées 
à Pinelli ou les lui avait montrées lors d 'un voyage en Italie. 
Toutefois, c 'est à juste titre qu'on pourrait opposer cette remarque: 
si les deux humanistes ont utilisé la même source, pourquoi les inscriptions 
des autels de Buda nous sont-elles parvenues dans deux versions différentes? 
Nous pensons qu'en je tant un coup d'oeil rapide sur les méthodes de travail 
de Pighi, nous obtiendrons une réponse satisfaisante à cette question aussi. 
Pighi, dans sa relation de voyage, intitulée «Hercules Prodicius», f u t le 
premier à publier l'inscription de la borne milliaire de Henndorf.22 Mommsen 
f i t une nouvelle lecture de cette inscription et la publia dans le Volume ILE 
2 0
 P I G H I U S : op . ci t . p . 2 8 7 . P I G H I e t ses doctes conf rè res é tud iè ren t aussi à P a d o u e , 
à ce t t e époque, des inscr ipt ions ant iques . 
21
 CIL I I I 3472 = D. 2320, e t en p lus R I T T E R L I N G : R E X I I (1925), col. 1447. 1453. 
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du Corpus.23 La comparaison des deux lectures montre clairement que Piglii 
avait copié avec la plus grande exacti tude possible l'inscription de la borne 
milliaire. Il avait même indiqué la division en lignes, ce qui à l 'époque n 'étai t 
pas encore de coutume, et il a également observé les points disjonctifs. Sa lec-
ture ne diffère de la lecture de Mommsen que dans les l r e et 6° lignes de l'inscrip-
tion et cela d'une façon très caractéristique. Dans les lignes citées le lapicide 
a fait une faute dans la t i tulature de Septime Sévère et de Caracalla, en gravant 
l 'abréviat ion du rang de CAESAli sous la forme CAS. Pighi rest i tua cette 
gravure erronée sous la forme correcte CAES. La correction est juste, mais 
sans ê t re relevée, comme chez Piglii, elle est absolument fallacieuse. Il faut 
toutefois noter qu'au temps de Piglii il n 'existait pas encore dans la manière 
de copier et de communiquer les inscriptions, de principes directeurs épigra-
phiques semblables aux décisions du Colloque de Leyde. Selon la conception 
humanis te de l'époque, la copie fidèle dos textes et la correction des fautes 
supposées ou véritables ne s'excluaient pas et il semblait superflu de relever 
les fautes. Les humanistes de l 'époque qui recueillaient les inscriptions se sont 
toujours efforcés de rendre les textes intelligibles, et là où ils considéraient la 
lecture comme fautive, ils avaient le courage de porter des corrections au 
texte sans toutefois les indiquer. Pighi, sous ce rapport , professait la conception 
scientifique de son époque, et c'est pourquoi il n 'est pas é tonnant qu'il ait 
estimé naturelle la correction des textes des inscriptions sans qu'elle fû t 
relevée. 
En considération de ce que nous venons d'établir ci-dessus, il nous sera 
aisé de comprendre la version du texte de l 'autel d'Hercule de Buda, telle 
qu'elle se trouve dans le recueil de manuscrits de Pighi. Selon la lecture VI CT OR 
Jj il est indubitable que Pighi avait sous les yeux un texte où figurait dans 
la 3e ligne de l'inscription le prénom du préfet de légion avec la ligature R I 
(VICTORI). Pighi, cependant, avait lu TR dans les deux lettres réunies et 
les avai t interprétées comme l 'abréviation du grade militaire de tr(ibunus). 
Par contre, il manquait dans le prénom du préfet de légion la let tre R et le 
surnom se présentait sous la forme VICTO. Pighi, en a joutan t la lettre R 
m a n q u a n t e a complété le nom pour avoir Victor et ceci tout naturellement 
comme il avait intercalé sur la borne milliaire de Henndorf la let tre E dans 
le mot désignant le rang et transmis sous la forme CAS. En revanche, la men-
tion supposée du grade de tribun dans le texte de l 'autel l 'incita à interpréter 
le groupe de lettres Ш — qui devait être il:F déjà sur la feuille originale — 
comme l'abréviation du mot m(ilitum) expliquant le grade de tr ibun. 
Quant à l 'appréciation de la version de Pighi, il est possible qu'il existe 
dans les détails des différences de nuances en ce qui concerne la conception, 
une chose cependant semble certaine, et c'est que la lecture de Pinelli, qui 
nous est parvenue par un manuscrit plus récent, permet de déduire sans la 
23
 C I L I I I 5745. 
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moindre difficulté la lecture transmise par le manuscrit de Pighi. Ce fait plaide 
dé jà en soi-même en faveur d 'une source commune que nous pensons recon-
naître dans les feuilles d 'un humanis te Anonyme qui séjourna en Hongrie 
au début du XVI e siècle. D'autre p a r t ces constatations nous invitent aussi 
à donner la préférence, bien qu'avec de menues corrections, à "la lecture con-
servée dans le receueil de Pinelli e t non à la tradition littéraire de Pighi qui 
chronologiquement est antérieure à l 'autre. 
D'après ceci nous donnerons l 'inscription de l 'autel de Buda par le texte 
suivant: 
llarciil( i)A ug ( usto ), 
T. Flav(ius) 
Victorin (us) v(ir) 
<e) (gregius), praefe(ctus) 
leg(ionis) II ad(iutricis), 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
Victorinus f u t dans les décennies qui suivirent le règne de Gallien, 
époque allant d'Aurélien à la Tétrarchie de Dioclétien, le préfet de la légion 
d'Aquincum.24 Le prénom et le nom de famille de Victorinus, ainsi que son 
surnom peuvent être aisément situés dans le patronyme de la Pannonié du 
I I I e siècle,25 mais ils ne permettent pas de localiser de plus près l'origine du 
préfet de légion. Toujours est-il que Victorinus fu t l 'un do ces officiers d'Hlyrie 
dont la fidélité et les aptitudes militaires constituaient en grande partie la 
base du règne des empereurs de la f in du IIIe siècle originaires des provinces 
danubiennes. 
24
 Dans la d a t a t i o n nous pouvons négl iger les années de Claudius I I , é t a n t d o n n é 
q u e la leg. I I adi . a v a i t po r t é en t re 268 e t 270 l ' a t t r i b u t h o n o r i f i q u e impérial Claudiana 
(CIL I I I 10492 e t 3521), qu i fa i t pa r con t re d é f a u t , après le n o m de la légion, sur la p ie r re 
d ' a u t e l de Flavius Vic tor inus . 
25
 Apropos d ' A q u i n c u m v. par e x e m p l e C I L I I I 10418, 10440, 14351, 2. 

J . I IARMATTA 
DIE SASSANIDISCHEN SIEGELINSCHRIFTEN 
ALS GESCHICHTLICHE QUELLEN* 
I 
Als Därayavaus, der grosse König, König der Könige seine grosse, 
dreisprachige Inschrif t in die Felswände von Bistun einmeisseln Hess, ha t er 
sich in der vierten Kolumne zugleich auch über die Herstellung der Inschri f t 
oder — wie man glaubt — über die Einführung der altpersischen Schrif t 
geäussert. Hier sagt er nach der vollständig erhaltenen elamischen Fassung, 
dass er die Inschrif t 
ku-ud-da ha-la-at.uk-ku ku-ud-da K U S m . W U £ M 
«sowohl auf Tontafel als auch auf Pergament» 
schreiben liess und 
ku-ud-da [>— hi-iS ku-ud-da e-ip-pi hu-ud-da 
«sowohl Namen als auch Abkunft (daran) angab», 
während nach der fragmentarisch erhaltenen altpersischen Version die Inschrif t 
u-ta-a : pa-va-sa-ta-aAya^-fa :] u-ta-a ca-ra-ma-a : ga-ra-fsa-ta-a : a-ha] 
«sowohl in Hüllentafel als auch mit Pergament eingewickelt war», 
und der Grosskönig von sich selbst behauptet , dass 
[pa-ta]-i-ëa-ma-i-[Oj-ya : [u-va-a-na-a]-rfa4-ma : a-ku-na-va-ma : 
rpa-ta1-i-áa-[ma : u]-va-a-da-a-[ta-ma : a-ku-na-va-ma] 
»ich vorne (daran) meinen Stammbaum angab, vorne meine Abkunf t 
angab». 
Man hat sich um die sprachliehe Deutung dieser Zeilen viel bemüht, aber es 
wurde bisher wenig beachtet, dass dieser Absatz auch interessante sachliche 
Probleme enthäl t . Es ist in den ersten vier Kola des Absatzes (nach Einteilung 
* Vortrag, gehal ten am X X V . In te rna t iona len Orientalistenkongress (Moskau, 
9 - 1 6 . August 1960). 
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von Hinz) wahrscheinlich von der Einführung der altpersischen Schrift die 
Rede, aber danach spricht der Text schon über eine andere Angelegenheit, 
nämlich über die protokollarische Fertigstellung und Versendung des Doku-
ments. 
Wie soll man sich diesen ganzen Vorgang vorstellen? Es handelt sich in 
diesem Teil des 70. Absatzes offenbar nicht um die grosse Felseninschrift 
selbst, sondern eher um einen Entwurf, um eine Vorlage davon. Man hat schon 
früher darauf hingewiesen, dass nach babylonisch-assyrischem Gebrauch 
eine auf Tontafel geschriebene Vorlage wohl auch im Fall der altpersischen 
Inschrif ten vorauszusetzen sei. So liegt es nahe daran zu denken, dass auch 
der Entwurf der Bistun-Inschrift vorerst auf Tontafeln abgefasst wurde. 
Die altpersisch beschriftete Tontafel wurde in eine Hüllentafel hineingelegt, 
worauf die babylonische und die elamische Fassung der Inschrift geschrieben 
wurde. Der auf diese Weise fertiggestellte dreisprachige Keilschrifttext wurde 
dann mit einem Pergament umwickelt. Dieses enthielt die aramäische Über-
setzung der Inschrift . Dann wurde der Text dem Grosskönig vorgelesen und 
nach Genehmigung mit seinem Siegelzylinder gesiegelt. Wahrscheinlich erst 
nach diesem protokollarischen Verfahren wurde der Inschrif tentext einerseits 
in die Felswände eingemeisselt, andererseits auf Tontafeln babylonisch und 
elamisch, auf Pergament wahrscheinlich nur aramäisch vervielfältigt und in 
die Provinzen des altpersischen Reiches versandt. 
Von dieser protokollarischen Verwendung der Siegelzylinder, die in 
Mesopotamien auf eine grosse Vergangenheit zurückblickt, sind in neuerer 
Zeit schöne Beispiele vom Gebiet des altpersischen Reiches durch die «Perse-
polis Treasury Tablets» und durch die Arsäma-Briefe bekannt geworden. 
Auch früher hat te man schon Kenntnis von einigen altpersischen Siegel-
zvlindern mit Inschriften, aber eine genauere Vorstellung über ihre Bedeutung 
und Gebrauch wurde erst durch die erwähnten neuen Funde ermöglicht. 
Aus der Fülle der gewonnenen Erkenntnisse sei die Beobachtung hervor-
gehoben, dass die grossen Würdenträger manchmal auch mit dem Siegel des 
Grosskönigs siegeln durften. Aber die Inschriften dieser Siegelzylinder ent-
halten kein vollständiges Königsprotokoll. So darf man wohl mit Recht anneh-
men, dass auch die schon früher bekannten altpersischen Siegel, die gleichfalls 
kein vollständiges Königsprotokoll aufweisen, nicht als eigene Siegelzylinder 
der Grosskönige anzusehen sind, sondern nur von Würdenträgern benutzte 
Königssiegel darstellen. 
II 
Durch die neueren Beobachtungen über das Fortleben der altpersischen 
Insti tutionen, u. a. der fraiaraka- und kabneskir-Amter sowie der reichsaramäi-
schen Kanzleien während des hellenistischen Zeitalters und der Partherzei t 
wurde klar erwiesen, dass manche Elemente der altpersischen Staatsorganisa-
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tion auch nach dem Zusammenbruch des Achämenidenreiches im Leben 
des Alten Vorderasiens und sogar des ferneren Orients eine wesentliche Rolle 
gespielt hatten. So wird es uns kaum wundernehmen, dass die Par ther auch 
den Gebrauch der Siegel beim protokollarischen Verfahren aus der altpersischen 
Kanzleipraxis übernahmen. Wohl sind die parthischen Siegel auf diese Weise 
ihrem Wesen nach als Erbe der altpersischen Staatsorganisation anzusehen, 
aber man wird den tiefgreifenden hellenistischen Einfluss auf ihre Form 
und Ausführung doch nicht verkennen. Von dieser Zeit an knüpf t sich die Ent-
wicklung der parthischen und später auch der sassanidischen Gemmen — wie 
bereits A. Furtwängler richtig gesehen hat te — in mancher Hinsicht an die 
Geschichte der antiken Siegelsteine an. 
Parthische Siegel bzw. Siegelabdrücke wurden in grösserer Anzahl erst 
durch die grossartigen und ergebnisreichen Ausgrabungen in Nisa zu Tage 
gefördert. Hie Inschriften dieser Siegelabdrücke weisen meistens Personen-
namen auf. So kommen unter anderen die folgenden Namen vor: 
Nr. 2 (nach M. E . Masson—G. A. Pugatschenkowa): tyrydt = Tlrdäö 
(richtig erkannt schon von M. M. Diakonow), 
Nr. 16: sen = Säsän, 
Nr. 17: mtrynk = Mihryänay (von M. M. Diakonow als Mihrënay 
gedeutet), 
Nr. 27: [']W4wMtrk~\ = ArdvahiSlay, 
Nr. 28: [mjlrdt = Mihrdäö, 
Nr. 42: ssn = Säsän, 
Nr. 44: tyr = Tir, 
Nr. 48: ггтлупгкл = Rämyänay. 
Vergleicht man diese Namen mit dem Namensmaterial der parthischen Ostraka 
aus Nisa, so lässt sich leicht feststellen, dass alle diese Namen in identischer 
oder ähnlicher Form auch auf den Ostraka vorkommen (tyrydt, ssn, mtrynk, 
'rtwhyslk, mtrdt, tyry, rmynk). Es wird durch die Tatsache, dass die ganze 
Namensserie der Siegelabdrücke in den Inschriften der Ostraka wiederkehrt, 
klar erwiesen, dass die Siegelabdrücke von parthischen Würdenträgern und 
anderen offiziellen Personen von Nisa herrühren. Die grosse Anzahl der gefun-
denen Siegelabdriicke deutet darauf, dass der Gebrauch der Siegel beim pro-
tokollarischen Verfahren unter den Par thern schon in dieser f rühen Periode 
ihrer Geschichte ziemlich allgemein verbreitet war. 
Es wird eine sehr interessante geschichtliche Perspektive durch eine 
mehrmals vorkommende Siegellegende von Nisa eröffnet. Sie lässt sich folgen-
derweise lesen bzw. wiederherstellen: 
Nr. 34 (nach M. F . M a s s o n - G . A. Pugatschenkowa): 'tr RYTH r'Ufoi. 
(von M. M. Diakonow wurde die Lesung 'tr RYT p ' i??? gegeben) = «Feuer 
des Hauses Arsak», 
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Nr. 35: ' r í V ВУТ^Ю ['áknj (von M. M. Diakonow als 't]r BY TI gele-
sen) = «Feuer des Hauses Arsak», 
Nr. 36: r'Pr [BYTH '] skn = «Feuer des Hauses Arsak», 
Nr. 40: 'tr BrY~*TH ' (von M. M. Diakonow als 'tr BYT p\ gelesen) = 
«Feuer des Hauses A(rsak)». In letzterem Fall scheint eine Abkürzung der 
vollständigen Legende vorzuliegen. 
Erweist sich diese Lesung durch Nachprüfung an den Originalen als 
richtig, so gewinnt man dadurch einen interessanten Finblick in die Geschichte 
von Nisa und in die Organisation der parthischen Feuertempel. Die Siegel 
m i t der Legende «Feuer des Hauses Arsak» gehörten offenbar dem Feuer-
tempel von Nisa, der demzufolge den Namen «Feuer des Hauses Arsak» 
geführ t hatte. Es ergibt sich daraus, dass im Feuertempel von Nisa das offi-
zielle Familienfeuer der Arsakidendynastie bewahrt wurde. Dadurch wird 
auch die Annahme von I. M. Diakonow und V. A. Liwschitz, wonach Nisa 
als die alte Kul t s t ä t t e der Arsakiden anzusehen sei. Daneben liefert die Bezeich-
nung des Feuertempels von Nisa als «Feuers des Hauses Arsak» als Namentyp 
ein klares Beispiel für den im Brief des Tausar beschriebenen Gebrauch, 
wonach während der Arsakidenherrschaft jeder Kleinkönig einen eigenen 
Feuertempel, d. h. ein kultisches Feuer des eigenen Hauses besass. 
I I I 
Im Vergleich zu den altpersischen und parthischen Siegeln sind die sassa-
nidisehen beschrifteten Gemmen und Siegelabdrücke bzw. Bullen durch eine 
gewaltige Menge von Funden vertreten. Viele Hunderte von sassanidischen 
Gemmeninschriften wurden schon veröffentlicht, aber wahrscheinlich befinden 
sich noch weitere Hunderte unveröffentlicht in den verschiedenen Museen 
u n d Privatsammlungen. Obwohl auf diese Weise eine stattl iche Anzahl von 
sassanidischen Siegelinschriften der Forschung eigentlich schon seit langem 
zu Verfügung steht , kommt dennoch ein Hinweis auf sie in der wissenschaft-
lichen Literatur nur selten vor, und noch weniger verwertet man sie als histo-
rische Quellen. Der Grund für diese Erscheinung ist wohl in dem Umstand 
zu suchen, dass einerseits dieses Material sehr zerstreut, ja sogar zum Teil 
noch unveröffentlieh ist, und dass andererseits auch die Publikation und 
Bearbeitung der bereits veröffentlichten Stücke den heutigen wissenschaft-
liehen Anforderungen nicht mehr entspricht. Wenn man indessen die sassani-
dischen Siegelinschriften näher untersucht, wird es sofort klar, dass sie eine 
ausserordentlich wertvolle Quelle für die Geschichte, Kul tur , Staats- und 
Kirchenorganisation des Sassanidenreiches darstellen. 
An der Spitze der sassanidischen Gemmeninschriften steht die Legende 
eines Siegels des Königs Sähpuhr I., die nach der Lesung von F . Herzfeld 
folgendermassen lautet : 
mzdysn bgy Shpiohry MLK'n MLK' 'yr'n W'nyr'n MNW ctry MN yzd'n. . . 
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Diese Legende enthäl t die volle Titulatur von Sähpuhr I., so wie sie auf seinen 
Münzen vorkommt, aber sie erwähnt seine Vorfahren nicht . Man darf aller-
dings nicht ausser acht lassen, dass die Inschrift der Gemme noch nicht voll-
s tändig entziffert wurde, und auf diese Weise in dem bisher unbekannten 
Schlussteil der Legende wohl die Angabe seiner Abstammung etwa in der 
Form BRH mzdysn bgy 'rthstr MLK'n MLK' oder eine kürzere Variante davon 
zu vermuten ist. 
Diese Gemme, die prächtige Arbeit wahrscheinlich eines griechischen 
Meisters, zeigt einen mit Toga bekleideten und mit Diadem geschmückten, 
bärtigen Mann, in dem auf Grund der Inschrift der Por t rä tkopf Sähpuhrs I . 
zu erblicken wäre. Aber die Darstellung des Mannes weicht von den anderen 
Bildnissen Sähpurs I . auf den Münzen und auf den Felsreliefs so bedeutend ab, 
dass die frühere Forschung dieses Por t rä t dem Sähpuhr I . einstimmig absprach. 
A. Furtwängler glaubte in dieser Darstellung ein Bildnis des Partherkönigs 
Mithridates I. erkennen zu dürfen. Wohl wurde die Richtigkeit dieser Ver-
mutung von Fr . Sarre und E. Herzfeld stark bezweifelt, aber dennoch st immten 
beide Forscher Furtwängler in der Annahme zu, dass in dieser Gemme eine 
ältere griechische Arbeit, der Siegelstein eines Partherkönigs zu erblicken ist, 
auf der Sähpuhr I. seine volle Titulatur erst viel später anbringen liess. Zwischen 
den Münzbildnissen einiger Partherkönige (so z. B. des Mithridates II.) und 
dem Porträtkopf der Gemme ist eine gewisse Ähnlichkeit tatsächlich vorhan-
den. Aber die gemeinsamen Züge, wie in erster Linie die Darstellung des Königs 
mit Diadem ans ta t t mit Krone, lassen sich auch aus dem konventionellen 
Charakter dieser Bildnisse ableiten. So bleibt es vorläufig unsicher, ob die 
Gemme wirklich für einen früheren Partherkönig verfertigt, oder im konven-
tionellen Stil der parthischen Münz- und Gemmenbildnisse für Sähpuhr I . 
selbst von einem griechischen Meister geschnitzt wurde. Die Fremdartigkeit 
dieser Gemme unter den sassanidischen Siegelsteinen ist jedenfalls auffallend 
und sie gibt sich schon in der Art der Unterbringung der Inschrift kund. 
Diese Sonderstellung der Gemme erfordert offenbar eine geschichtliche 
Erklärung und eröffnet zugleich eine interessante historische Perspektive. 
Wenn diese Gemme ursprünglich in der Ta t einem Partherkönig gehört hatte, 
so könnte man annehmen, dass sie aus dem königlichen Schatz der Arsakiden 
s tammt und für Sähpuhrs I . Gebrauch mit seiner Ti tulatur später versehen 
wurde. Aber es ist vielleicht wahrscheinlicher an die andere Möglichkeit zu 
denken, dass die Gemme schon in der Sassanidenzeit, aber noch im Stil der 
parthischen Königssiegel geschnitzt wurde. Da es von historischem Gesichts-
punkt aus wohl unwahrscheinlich ist, dass ein solcher Fall während der Herr-
schaft der späteren Sassaniden, als man sich in bezug auf Form und Stil der 
Königssiegel schon auf eine feste Tradition stützte, noch vorkommen könnte, 
so ist mit Recht anzunehmen, dass diese Gemme nur Sâhpuhr I. (nicht aber 
Sähpuhr II. dessen Titulatur auf seinen Münzen ähnlich heisst) gehört haben 
2 2 2 J . HARMATTA 
konnte . Die Inschrif t dieses Herrschers an der Kacbe-yi Zardus t hat uns einen 
interessanten Einblick in das Werden und Entwicklung der Staatsorganisation 
des Sassanidenreiches ermöglicht. Parallel mit der Rangerhöhung des Ge-
schlechts von Säsän vom einfachen MRWHY zu MLK' bei Päßay, dann zu 
MLK'n MLK' 'yr'n unter Arda / sahr und endlich zu MLK'n MLK' 'yr'n 
W'nyr'n bei Sähpuhr entwickelte sich stufenweise auch die Staatsorganisation 
und der Kreis der grossen Würdenträger beim königlichen Hof. Die parthischen 
Dokumente aus Dura-Europos und im allgemeinen der Gebrauch der parthi-
schen Schrift und Sprache in der Verwaltung unter den ersten Sassaniden 
liefern einen klaren Beweis dafür , dass die Staatsorganisation der Sassaniden 
auf der Grundlage der arsakidischen Verwaltung aufgebaut wurde. 
Die historische Bedeutung der behandelten Gemme mit der Titulatur 
von Sähpuhr Г. lässt sich erst in diesem Zusammenhang völlig erkennen. 
Denn unabhängig davon, ob diese Gemme ursprünglich einem Partherkönig 
gehörte, oder erst fü r Sähpuhr 1. in diesem grekoparthischen Stil verfertigt 
wurde, weisen ihre Beziehungen zu den parthischen Münz- und Gemmenbild-
nissen eindeutig darauf hin, dass das protokollarische Verfahren heim sassani-
dischen Königshof unter Sähpuhr I . nach dem Muster der parthischen Kanzlei-
praxis geregelt wurde. 
Diese Annahme lässt sich auch mit der Erscheinung in Einklang bringen, 
dass der volle Apparat der Staatsorganisation nach dem Zeugnis der Inschrif t 
an der Ka cbe-yi Zardust erst unter Sähpuhr I. im Sassanidenreich ausgebildet 
wurde. So wird in der Liste der Hofwürden unter Arda^sahr nur noch ein 
dißerbaö 'Oberschreiber' erwähnt, während unter der Herrschaf t des Sähpuhr I. 
neben der dißerbaö auch ein pad fravarday dißer 'Schreiber über die Korrespon-
denz' erscheint. Dies scheint darauf hinzuweisen, dass die königliche Korre-
spondenz unter Sähpuhr I. einer neuorganisierten Kanzlei anvertraut wurde. 
An der Spitze dieser speziell für die königliche Korrespondenz aufgestellten 
Kanzlei mag der pad fravarday dißer gestanden haben. 
Die Anfertigung der behandelten Gemme mit der Ti tulatur Sähpuhrs I . 
lässt sich vielleicht mit dieser neuen Regelung des protokollarischen Verfahrens 
in Zusammenhang bringen. Nach der Beschreibung von Mascüdi stellte der 
erste von den neun offiziellen Siegelsteinen des Sassanidenherrschers Xusrö II . 
eine Gemme dar, woran das Por t rä t des Königs eingeschnitzt war und dessen 
Legende die Titulatur des Xusrö II . angab. Dieser Siegelstein wurde nach 
Mas cüdi für die Briefe und Urkunden gebraucht. Wie schon E. Herzfeld 
erkannte, passt diese Beschreibung vorzüglich zu der behandelten Gemme 
des Sähpuhr I., die demnach gleicherweise für die königlichen Briefe und 
Urkunden, d. h. in der Kanzlei für die königliche Korrespondenz vom paö 
fravarday dißer gebraucht werden konnte. Es lässt sich auf Grund dieser 
Beobachtungen annehmen, dass diese Gemme Sähpuhrs I . zu jener Zeit aus 
dem erbeuteten Schatz der Arsakiden hervorgeholt und mit der Ti tula tur 
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des Sähpuhr I. versehen oder erst damals nach dem Muster der parthischen 
Königsbildnissen angefertigt wurde, als Sähpuhr I. fü r die königliche Korre-
spondenz eine besondere Kanzlei aufstellen und das protokollarische Ver-
fahren nach parthischem Muster endgültig regeln liess. 
IV 
Spätere sassanidische Siegelinschriften geben ein anschauliches Bild 
davon, wie allgemein sich der Gebrauch der Siegelsteine unter den grossen 
Herren und Vornehmen des Sassanidenreiches verbreitete. So kommen auf 
den Siegeln u. a. folgende Bezeichnungen der höheren Gesellschaftsschichten 
vor: 
pylwcy 7JY wspwhry «Peröz der Prinz» 
gwëky ZY mwks'dcyn MRWHY «Gösay der Herr von Moksäy» 
ëhpwhly LB'y «Sähpuhr der Grosse» 
Aber ausserdem kennt man auch eine grosse Anzahl von Siegelsteinen, die von 
den verschiedenen Amtsträgern gebraucht wurden. In letzterer Zeit erkennt 
man immer deutlicher, dass man an dem statischen Bild der Staatsorganisa-
tion des Sassanidenreiches, das Th. Nöldeke einst auf Grund der arabischen 
Quellen entworfen hatte, nicht mehr festhalten kann. So erkannte schon 
E. Stein, dass das System der Staatsverwaltung unter den letzten Sassaniden 
gewisse Umorganisationen erfahren hat. Aber erst die Inschrif t des Sähpuhr I. 
an der Ka cbe-yi Zardust lieferte den entscheidenden Beweis dafür, dass die 
Staatsorganisation des Sassanidenreiches während ihres Bestehens eine grosse 
Entwicklung durchgemacht hat und den geschichtlichen Umständen gemäss 
immer wieder umgeformt wurde. 
Dieses neue dynamische Bild der Geschichte der sassanidischen Staats-
organisation, dessen Darstellung noch den Bearbeiter harrt , ergänzen die 
Siegehnschriften mit vielen wertvollen Einzelheiten. So gibt die Siegelinschrift 
des Vahden-Sähpuhr 
whwdyn shpwhly ZY 'yr'n 'nblkpty 
«Vahdën-Sâhpuhr der Obermagazinverwalter von Erän» 
einen wichtigen terminus ante quem für die Organisierung des Amtes des 
«Obermagazinverwalters von Erän». Die aus den Schriftquellen sonst nicht 
bekannte Würde des «Oberleibeunuchs» hat W. B. Henning unlängst auf 
der Gemme von Dënay, Königin der Königinnen e rkannt : 
dynky MLKT'n MLKT' mhysty PWN tny ë'pst'n 
«der Dënay, Königin der Königinnen Oberleibeunuch». 
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Es ist wichtig in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass sich dieses 
Verfahren, wonach das Siegel dieses Würdenträgers das Por t rä t der Königin 
Dënay t rägt , d. h. der Obereunuch mit dem Bildnis seiner Herrscherin siegeln 
dur f t e , bis zum altpersischen Zeitalter zurückverfolgen lässt und letzten Endes 
wahrscheinlich aus der Kanzleipraxis der Achämeniden s t ammt . 
Interessant ist auch das Vorkommen von zwei wenig bekannten Würde-
namen in zwei früher falsch gelesenen und missverstandenen Gemmeninschrif-
ten. Die eine Inschrift wurde von P. Horn folgenderweise gelesen: 
nwt'twrprnbg psd'nyk. 
Die richtige Lesung der Inschrift ist offenbar die folgende: 
zwtprnbg psd'ryk «ZüAFarnbäy der pasdärly». 
Die Lesung der anderen Inschrift heisst bei Horn wie folgt: 
'twrb'psyr y nyw'nps'n. 
Sta t t dessen lässt sich die Inschrift folgendermassen lesen: 
'twrb'p't y nyw'n ps'nyk 
«Ä<5urbä/Sä<5 der tüchtige Adjutant». 
Beide Würdenamen pasdärly und pasänly bezeichnen wahrscheinlich eine 
Ar t Adjutanten. 
Ein hervorragendes Stück dieser Siegelgruppe stellt die sogenannte 
«Gemme des Mähän» dar. Mit der Inschrif t dieses Siegelsteins haben sich 
A. Mordtmann und E . Herzfeld beschäftigt , ohne eine befriedigende Deutung 
geben zu können. Herzfeld hat folgende Lesung der Gemmeninschrift vor-
geschlagen : 
m'h'n ZY pyzd'n Wl'hwylyhw hwt'dyhys 'It'plwst 
hwslwdy m'h'n'n Wws'n ptns 'pstnn ЛВ' 'ndlcpty 
W'pzwt hwyslwdy w'slwS'n srd'l plhw Y II 11' 
Herzfeld selbst hat die Ausdrücke t'hwylyhw, 'It'plwst, ws'n und 'pzwt hwyslwdy 
als unverständlich bezeichnet, aber daneben ist auch der Anfang der Inschrift 
m'h'n ZY p in dieser Form offenbar unmöglich. Es ist noch zu bemerken, 
dass Herzfeld das Wor t 'pzw vor oder hinter die Worte plhw YHW, das selbst 
in der unvollkommenen Lesung und auf der ungenauen Nachzeichnung von 
Mordtmann vorhanden ist, irgendwie — vielleicht aus Versehen — aus dem 
T e x t der Legende weggelassen hat . 
In Zusammenhang mit dem Anfang der Inschrift und mit den anderen 
unverständlichen Ausdrücken hat man daran zu erinnern, dass die Vorlagen 
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der Gemmeninschriften, auf Grund deren die Meister die Legenden in die 
Siegelsteine eingeschnitzt hat ten, aller Wahrscheinlichkeit nach schon in 
Kursivschrift geschrieben waren. Der Umstand, dass die Gemmenschnitzer 
die Kursivschrift der Vorlage in eine Lapidarschrift umsetzen mussten, gab 
reichliche Gelegenheit für verschiedene Schreibfehler, besonders hei der Auf-
lösung der Ligaturen. Beachtet man diese Tatsache, so liegt es nahe daran 
zu denken, dass im unverständlichen Anfang der Inschrif t vor dem Wor t 
yzd'n ein Personenname, der Name des Besitzers der Gemme vorliegt. Dieser 
Name liesse sich etwa in der Form *mh<prsnsp = *Mähgusnasp wiederherstel-
len. Danach mit dem Wort yzd'n schcint eine ähnliche Protokollform zu begin-
nen, wie sie auch in den Inschriften des berühmten Kirdërs vorkommt: 
krtyr . . . yzd'n WMRWHYn hwplst'y Whwk'mky. Auf Grund dieser Beobach-
tungen und Erwägungen liesse sich die Inschrif t der Gemme mit dem nötigen 
Vorbehalt (eine Nachprüfung der Lesung am Original war bisher noch nicht 
möglich!) folgendermassen wiederherstellen und deuten: 
*mhgw§nsp yzd'n *W MRWHY n *ZY hwt'dyhy W'lt\y) plyst hwslwdy 
*mhyst 'nwrzysnpt WS'pstnn RR' ' ndlc.pty W'p'thw{y}slwdy 
w'slwS'nsrd'l plhw Y H W 'pzw 
«Mähgusnasp, der Götter und der Herren der Herrschaft und des Rechtes 
Verehrer, berühmter Oberaufseher der religiösen Pflichterfüllung und 
der Eunuchen Hofratmeister und glückberühmter Landwirtschafts-
minister. Möge er glücklich sein (und) Überfluss haben !» 
Unsicher bleibt vorläufig in der Lesung und Deutung der Inschrift die Text-
stelle zwischen den Wörtern yzd'n und hwt'dyhy, aber von dieser Einzelheit 
abgesehen scheint der Sinn der Legende deutlich zu sein. Auf Grund der 
Inschrift lässt sich annehmen, dass diese Gemme dem berühmten Mähgusnasp, 
einem dem Namen nach bekannten väsröSän sälär gehörte. Wie bekannt , 
ha t te um die Mitte des V. Jahrhunder ts im Sassanidenreich die Würde des 
vazurg framaöär, des Grossvezirs Mihrnarsë inne, dem in der Regierung lange 
Zeit hindurch eine hervorragende Rolle zufiel. Kr hat te für seine drei Söhne 
die wichtigsten Stellen im Staatsapparat erworben. Von seinen Söhnen wurde 
ZurwändäÖ hërbaôân hërbaô, Mähgusnasp väsrösän sälär und Kärdär artës-
tärän sälär. In diese Machtpolitik der Familie des Mihrnarsë bekommt man 
jetzt durch diese Gemmeninschrift einen interessanten Einblick. Mähgusnasp 
ha t t e nicht nur die ausserordentlich wichtige Würde des väsrösän sälär inne, 
sondern er war im Besitze auch von mehreren anderen Hofämtern, die ihm 
ermöglichten, in die innersten Angelegenheiten des königlichen Hofes und der 
Regierung einzugreifen. 
15 Acta Antiqua X I I / 1 - 2 . 
226 J . II AHM ATTA 
V 
Aus der grossen Fülle der geschichtlichen Erkenntnisse, die sich aus 
den sassanidischen Gemmeniiischriften ergeben, sind in erster Linie noch 
die Beobachtungen über die zoroastrische Feuertempel- und Priesterorgani-
sation hervorzuheben. In der Beurteilung dieser Fragen herrscht o f t eine 
gewisse Unsicherheit in der Forschung. Der Grund dafür ist wohl in dem Mangel 
an entsprechendem Quellenmaterial zu suchen. Zeitgenössische Quellen gibt 
es nur wenige, und für viele Fragen geben auch diese keine Antwort. Eine 
weiter«;, schwer lösbare prinzipielle Frage ist, in welchem Masse man die Anga-
ben der späten Rivävät-Literatur in die Sassanidenzeit zurückprojizieren 
darf. So fasste u. a. J . C. Tavadia noch unlängst die Unterscheidung zwischen 
dem Bahräm- und dem Âàurân- Feuer als eine späte Erscheinung auf und hielt 
auch dieses terminologische System für spätentstanden. 
Es ist eigentlich überraschend, wie wenig das neue bekanntgewordene 
Quellen material für die Lösung dieser Fragen herangezogen wurde. Und es 
ergeben sich doch bereits aus den Inschri f ten des Kirdër und Apsä wichtige 
und eindeutige Hinweise in bezug auf die Feuertempel- und Priesterorganisa-
tion. Die Inschrift des Kirdër an der Ka 'be -y i Zardust erzählt, wie die zoro-
astrische Kirche während der Regierung des Sähpuhr I . PWN Bfí' WStly 
CL stly gyw'k CL gyw'k «beim königlichen Hof, in jeder Provinz, in jeder Ort-
schaft» organisiert wurde. In der späteren Erzählung der Inschrif t entsprechen 
den beiden letzteren Gliedern dieser Aufzählung, nämlich den territorialen 
Einhei ten der Provinzen und der Ortschaften, die Ausdrücke WKBYB 
'twry ZY wlhl'n und WKBYB mgwGBR' einerseits und WKBYR 'twr'n 
Wmgwny andererseits. Es lässt sich aus diesen Angaben eindeutig feststellen, 
dass das 'twry ZY wlhl'n, das «Varhrän-Feuer» das Feuer der Stly, d. h. der 
Provinz vertri t t , das unter dem Obhut eines mgwGBR' s tand. Demgegenüber 
stellt das 'krr'n, das «ÄÜurän-Feuer» das Feuer der gyw'k, d. h. der Ortschaft 
dar, das von einem mgw besorgt wurde. Es besteht demnach gar kein Zweifel 
darüber , dass das System der Varhrän- und Äüurän-Feuer, das in den späten 
R iväyä t s beschrieben wird, bereits am Anfang der Sassanidenzeit vorhan-
den war. 
Über das erste Glied dieses Systems, über das Feuer des königlichen 
Hauses sind nähere Angaben in der Inschrif t des Apsä zu finden. In dieser 
werden das 'twry ZY 'rthstr «das Feuer des Ardajjsahr» und das 'twry Shpwhry 
ZY 'twr'n MRK' «das Feuer des Sähpuhr, der König der Feuer» erwähnt. 
Dieses Gerippe der zoroastrischen Kirchenorganisation lässt sieh mit 
Hilfe der Gemmeninschriften sozusagen mit Blut und Fleisch ergänzen. Aus 
den Siegelinschriften sind manche Priester der drei grössten heiligen Feuer, 
des Farnbäy-, Gusnasp- und Burzënmihr-Feuers bekannt. In dieser Gemmen-
insehriftengruppe lassen sieh drei Typen unterscheiden. Den ersten Typ ver-
treten u. a. folgende Riegelinsehriften: 
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b'pky y mgwn mgw 'twrgwënsp 
«Bä/Say der Magier der Magier des Gusnasp-Feuers» 
hwrw'n mgwn mgw y mtr't(gv)rbwrzyn 
«Xuravän der Magier der Magier des Burzënmihr-Feuers». 
Zum zweiten Typ sind u. a. folgende Gemmeninschriften zu zählen: 
'twlplnb'g mgw ZY 'twlprnb'g 
«Äöurfarnbäy der Magier des Farnbäy-Feuers» 
yzdnbwht y d'tprwrtynm'h'n y 'twrprnbg mgwy 
«Yazdänbu/t (Sohn) des Däöfravardinmäh des Farn bay-Feuers Magier» 
ywzmnd y mgw y mtr'twrgwsnsp 
«Yözmand der Magier des Mihrgusnasp-Feuers» 
m'rspnd mgw y bwlómtr'twly 
«Märaspand der Magier des Burzmihr-Feuers». 
Schliesslich den dri t ten Typ stellen z. B. folgende Siegellegenden dar: 
'twrprnbg mgw «des Farnbäy-Feuers Magier» 
mgw y 'twrprnbg «Magier des Farnbäy-Feuers». 
Es lässt sich aus diesen Siegelinschriften entnehmen, dass die Oberpriester 
der drei grössten heiligen Feuer den Titel mgwn mgw «Magier der Magier» 
führten, während die ihnen unterstehenden Magier geringeren Ranges einfach 
mgiv «Magier» hiessen. Die letzteren gebrauchten manchmal Siegelsteine, deren 
Legende bloss ihren Amtstitel 'twrprnbg mgw «des Farnbäy-Feuers Magier» 
angab. 
Durch die Gemmeninschriften werden auch manche Feuerpriester der 
grösseren königlichen Städte des Sassanidenreiehes bezeugt. So sind u. a. 
folgende solche Siegel legenden bekannt: 
vydëhpwhry ZY 'rthëtrGDH mgwpl 
«Vësâhpuhr der Obermagier von ArdaySahryvarrah» 
kyny mgw ZY 'yl'n's'nkllcw'l 
«Ken der Magier von Eränäsänkirkaväö» 
plhwShpwhly 'yl'nGDHShpwhly mgwpty 
«Farrayv-Sähpuhr der Obermagier von Eränyvarrahsähpuhr». 
1 5 * 
2 2 8 J . HARMATTA 
Wie diese Gemmeninschriften zeigen, führ ten die Oberpriester der Städte den 
Titel mgwpt «Mobed, Obermagier», aber daneben kommen einfache mgw 
«Magier» auch in den Städten vor. 
Eine besondere Gruppe stellen diejenige Gemmen dar, deren Inschriften 
ein Königsfeuer erwähnen. Für die Namen der Königsfeuer steht ein reiches 
Quellenmaterial in den Münzlegenden der Forschung zur Verfügung. Den 
allgemeinen Typ dieser Benennungen stellt z. B. die Legende auf den Münzen 
Sähpuhrs I. in der Form NWR' ZY shpwhly «Feuer des Sähpuhr» dar. In bestem 
Einklang mit den Angaben der Münzen steht das Zeugnis der Inschrift des 
Apsä, die jedoch diese noch mit der wertvollen Einzelheit ergänzt, dass das 
Feuer des herrschenden Königs auch den Beinamen 'twr'n MRK' «König 
der Feuer» führen könnte . Für die Geschichte der Königsfeuer enthält auch 
die Gründungsurkunde der heiligen Feuer der königlichen Familie in der 
Inschr i f t des Sähpuhr I . an der Ka°be-yi Zardust wichtige Angaben. Nach 
diesem Dokument wurde N ILA" I hwslwb shpwhry SM «1 Feuer 'Berühmt (ist) 
Sähpuhr ' mit Namen» für die Seele des Sähpuhr I. gegründet. 
Zu dieser Gemmengruppe mit Erwähnung eines Königsfeuers gehört 
vor allem ein interessanter Siegelstein, dessen Inschrift schon von A. Mordt-
mann , F. Justi und E . Herzfeld behandelt wurde. Um die Schwierigkeit der 
Deu tung dieser Gemmeninschrift zu veranschaulichen, genügt es vollends, 
wenn man die bisherigen Lesungsversuche nebeneinander stellt: 
Mordtmann: mnyry g 'fsy g mtry hd yzd shpwhry 'dwry 
Jus t i : ['Jrtsyr y 'tsy ZY mymvcryzd shpwhr y 'dwry 
Herzfeld: mnyly ZY 't§y ZY mtrhdy ZY shpichry 'dwry. 
Schon Herzfeld hat richtig erkannt, dass der Besitzer des Siegelsteins Priester 
eines Feuers shpwhry 'dwry «Sähpuhr-Feuer» war. Es lässt sich kaum bezwei-
feln, dass der Ausdruck sphwhry 'dwry lediglich eine Variante des Namens 
NWR' ZY shpwhly oder 'twry shpwhry «Feuer des Sähpuhr» darstellt. Es ergibt 
sieh daraus, dass die Gemme einst einem Feuerpriester des Königsfeuers 
gehörte. Der bisher nicht verstandene Teil der Siegellegende lässt sich folgender-
weise lesen und interpretieren: 
mnwzhr'tsy ZY mgwhwdy ZY shpwhry 'dwry 
«Manuzihräöas der Magierherr des Sähpuhr-Feuers». 
Beachtenswert sind in dieser Gemmeninschrift die phonetischen Schreibungen 
mnwzhr (statt mnwchr), hwdy (statt hwty) und 'dwry (stat t 'twry). 
Fin anderer Feuerpriester des Königsfeuers wird durch die folgende 
Siegellegende bezeugt: 
d'tgwrêns^p ZY 'v/hrrWzdy 'twly ZY mgwhwd' 
«Dädgusnasp des Ohrmazd-Feuers der Magierherr». 
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Man darf auf Grund dieser Gemmeninschriften annehmen, dass die Feuer-
priester der Königsfeuer den Titel mgwhwt'y «Magierherr» geführt ha t ten . 
Eine spätere Siegellegende bezeugt auch den Beinamen sh, ZY 'twr'n der 
Königsfeuer: 
yzd'nd't y mgw y sh ZY 'twr'n 
«Yazdändäü der Magier des Königs der Feuer». 
Die Erwähnung eines Magiers als Priesters des «Königs der Feuer» in dieser 
Gemmeninschrift spricht dafür, dass in den königlichen Feuertempeln neben 
den «Magierherren» auch einfache Feuerpriester tätig waren. 
Die unterste Kategorie in der Hierarchie der Feuertempel stellten die 
sogenannten Äüurän-Feuer, die Feuertempel der Ortschaften dar. Es gibt 
Zeugnisse in den Siegelinschriften auch fü r die Feuerpriester dieser Kategorie 
der Feuertempel, aber bezeichnenderweise kommt in diesen Legenden immer 
nur einfacher mgw vor. Den allgemeinen Typ dieser Gemmeninschriften können 
u. a. folgende Legenden veranschaulichen: 
mtr'twrplnbg y mgw ZY 'twr'n 
«Mihrâôurfarnbây der Magier des Ä<5urän-Feuers» 
pylwcy y mgw y 'twrn 
«Peröz der Magier des Ä<5urän-Feuers». 
Schliesslich sind noch diejenige sassanidische Siegelinschriften zu erwäh-
nen, die ausser dem Namen des Gemmenbesitzers und dem Wort mgw auch 
noch ein Patronymikon enthalten. Diese Gemmeninschriftcn geben wichtige 
Aufschlüsse über die Geschichte des Zoroastrismus und auch über die inneren 
Verhältnisse des Sassanidenreiches. Als allgemeiner Typ dieser Siegellegenden 
dürf te die folgende Inschrift gelten: 
mhdty ZY mgw ZY zwrw'nd't'n. 
Nach allgemeiner Auffassung vertr i t t das Patronymikon in den Inschriften 
dieser Art den Vatersnamen des Gemmenbesitzers. Demnach wäre die ange-
führ te Legende folgenderweise zu interpretieren: 
«Mähdäü der Magier (Sohn) des Zurvändäü». 
Aber diese scheinbar so naheliegende Deutung wird sofort bedenklich, wenn 
man die Struktur dieser Siegelinschriften mit den Legenden der Obermagier-
gemmen und mit der Aufzählung von Sähpuhrs I. Würdenträgern in der 
Inschrif t an der Ka cbe-yi Zardust vergleicht. Es ergibt sich nämlich, dass 
man den allgemeinen Gebrauch des Patronymikons nur in denjenigen Fällen 
beobachten kann, in denen kein Würdet i te l oder keine Amtsbezeichnung 
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dem Personennamen folgt. Dementsprechend enthalten auch die Legenden 
der Obermagiergemmen keine Patronymika. 
Die befriedigende Deutung der Siegelinschriften von diesem Typ ist 
offenbar in einer anderen Richtung zu suchen. Nach der Erzählung des Tabarî 
ha t Mihrnarsë, der berühmte vazurg /ramaöär «einen Feuertempel angelegt, 
der noch heute bestehn und dessen Feuer noch bis jetzt brennen soll; man 
nennt ihn Mihr-Narsijän. In der Nähe von Abruwân legte er 4 Dörfer an, 
in deren jedem er einen Feuertempel einrichtete. Einen davon bestimmte er 
fü r sich . . . Den zweiten bestimmte er fü r Zarwândâdh und nannte ihn 
Zarwândâdhân, den dri t ten für Kârdâr und nannte ihn Kârdârân, den vierten 
für Mâhgusnasp und nannte ihn Mahguënaspân.» Es geht aus dieser Erzählung 
eindeutig hervor, dass die Feuertempel in der Sassanidenzeit nach allgemeinem 
Gebrauch mit den Patronymika derjenigen Personen benannt wurden, fü r 
deren Seelenheil sie gegründet waren. 
Dementsprechend sind in den Pat ronymika der einfachen Magiergemmen 
in den meisten Fällen wohl Benennungen von Feuertempeln zu erblicken. 
Die angeführte Siegelinschrift ist demnach folgendermassen zu deuten: 
«Mähdäö der Magier des (Feuertempels) 'Zurvändäöän'». 
Der Name des Feuertempels «Zurwändäöän» kommt auch in der Er-
zählung des Tabarî vor als die Benennung eines Feuers, das von Mihrnarsë 
fü r das Seelenheil seines Sohnes Zurvändäö gegründet wurde. Da Zurvändäd 
zu den selteneren sassanidischen Namen gehört, liegt es nahe daran zu den-
ken, dass der auf der Gemme genannte Feuertempel Zurvändäöän mit dem 
von Mihrnarsë gegründeten Feuer Zurvändäöän identisch sein könnte. 
Einem anderen Magier desselben Feuertempels dür f te folgende Siegel-
inschrift gehören: 
rsndt y mgw y zwrw'nd't'n 
«Rasndäö der Magier des (Feuertempels) 'Zurvändäöän'». 
Eine andere Gemmeninschrift steht vielleicht in Zusammenhang mit dem 
anderen, von Mihrnarsë angelegten Feuertempel Mâhguënaspân : 
d'tly'twr y mgw y m'hgwsnsp'n 
«Däöäräöur der Magier des (Feuertempels) 'Mâhguënaspân' ». 
Auch in diesem Fall kann man die Ident i tä t der von Tabarî erwähnten und 
der auf der Gemme genannten Feuertempel annehmen. So gewinnt der Bericht 
des Tabarî durch die Gemmeninschriften eine schöne Bestätigung. Durch 
Heranziehung anderer Magiergemmen lässt sich noch eine ganze Reihe von 
Benennungen weiterer Feuertempel bestimmen.** 
** [ K o r r e k t u r n o t e . Inzwischen h a t a u c h M . M A Y R H O F E R d ie E rgänzung uvänä]fam 
in D B §. 70 vorgeschlagen (vgl. Orienta l ia 33 [19G4] 82 ff.). M A Y R H O F E R hat a u c h d i e 
Unmögl ichke i t der von K e n t angenommenen F o r m gra[6ita e r k a n n t (а. а. O. 75).] 
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d e c i p h e r m e n t a n d i n t e r p r e t a t i o n 
o f t h e k h w a r e z m i a n i n s c r i p t i o n s 
f r o m t o k k a l a * 
I 
The discovery in 1962 of the main ossuary cemeteries in the gorodishcha 
of Gyaur Kala (Mizdahkan)1 (head of group V. N. Yagodin) and Tok Ka la 
(head of group A. V. Gudkova),2 is one of the most important achievements 
of the archaeological expeditions organized by the Archaeological and E t h n o -
graphical Section of the Inst i tute for History, Languages and Literature of 
the Karakalpak branch of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR, 
working in close contact with the Khwarezmian expedition of the Academy 
of Sciences of the Soviet Union.3 
Since a preliminary report on these sites has been published in «Sovets-
kaya etnografiya»,4 we do not wish to give a detailed description of the same, 
which the reader will find in the respective papers written by the heads of 
the excavations. We only want to remark t h a t the basic ossuary layer consists 
mainly of alabaster ossuaries which are characteristic of Khwarezm of t he 
VHIth century A. D. (and possibly of the end of the V l l t h century to t he 
beginning of the IX th century), and which are well known to us on the 
basis of previously investigated sites (ossuary burial-grounds in fort № . 36 
* P a r t s I a n d I I I of t h e art icle were wr i t t en by S. P . TOLSTOV, and P a r t I I b y 
V . A . L I V S H I T Z a n d S . P . T O L S T O V . 
1
 The gorodishche was described for t h e f i r s t t ime b y A. YU. YAKUBOVSKI, see 
A. Y u . YAKUBOVSKI: Городище Муздахкан, «Записки коллегии востоковедов при Ази-
атском Музее АН СССР, т. V. л. 1930. 
2
 For previous works on Tok-Kala see А. В. G U D K O V A — V . N . Y A G O D I N : Архео-
логические исследования в правобережной части Приаральской дельты Аму-Дарьи в 
1958—1960 гг., I. «Материалы Хорезмской экспедиции» (иод общей редакций С. П. 
Т о л с т о в а ) , вып. 6, М., 1963, pp. 248 toll.; А. V. GUDKOVA: Раскопки городища Ток-кала в 
1960—1961 гг., Вестник Каракалпакского филиала АН УзССР», 1962,№ 3, pp. 71 toll.; № 4, 
pp. 4 9 - . 
3
 The archeological und e thnographica l workers of t h e K a r a k a l p a k Branch of t h e 
Academy of Sciences of the UzSSIt were brought u p by t h e Khwarezmian exped i t ion . 
According to tho un i form plan of the expedi t ion, since 1958 t h e archeological g roups of 
the Branch have been working undor the general direct ion of S. P. T O L S T O V on the invest i -
gat ion of the si tes of the present del ta of t h e A m u D a r y a . 
4
 V . N . YAGODIN: Новые материалы по истории религии Хорезма,«Сов.этнография», 
1963, № 5; А. V. GUDKOVA: Некрополь городища Гок-кала, «Сов. этнография», 1963, 
№ 6. 
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of the Berkut Kala complex5 and the cemetery on the Kushkana tau 
elevation).8 
In these large urban cemeteries principally new are the abundant f inds, 
inscribed alabaster ossuaries, especially in Tok Kala. Among the subject-
mat ters of their paintings a special place is occupied by scenes of mourning 
of the deceased which, with regard to composition, are near to the famous 
scene of mourning on the fresco from Panj ikent . 7 In spite of the difference 
in the technique and style of the paintings, their subject-matters are very 
similar. This does not leave any doubt as to the fact, t h a t — irrespective of 
the circumstance whether the Panj ikent fresco shows the funeral of a real 
or a mythological person — the scene itself represents a real ceremony existing 
along the upper Zeravshan and in northern Khwarezm in the VIHth century 
(since this is the date of both the described ossuaries and the Panjikent fresco). 
Let us observe, by the way, the subject-matter of the Panj ikent composition 
which was interpreted by M. M. Dyakonov, the first investigator of the fresco, 
as 'mourning scenes of Siyavush'.8 At the session of the Depar tment of History 
of the Academy of Sciences of the Soviet Union held in Moscow in the beginning 
of the f i f t ies of this century, one of the authors of this article (S. P . Tolstov) 
had to declare to M. M. Dyakonov t h a t this interpretation cannot be accepted, 
f irst ly because the horse shown on the fresco is not black (the traditional colour 
of the horse of Siyavush according to the epic, and the etymology of the name 
itself deriving from Syävarsan- 'Black Horse'), and secondly — and this is 
impor tan t — the scene shows the burial of a woman. This is rendered doubtless 
by the fact t ha t on the paintings of the Tok Kala ossuaries a series of burials 
of women are shown. 
B u t the discovery in the Tok Kala ossuary cemetery of numerous ossua-
ries with inscriptions written with black paint on the walls is perhaps of even 
greater interest. A few whole and about 40 fragmentary inscribed ossuaries 
have been found. Work on these remains of the latest pre-Mussulman epigraphy 
of Khwarezm has just started. For their f inal reading much time is required. 
However, certain problems can be discussed by the experts already now. These 
are as follows: basic t rends in the development of the Khwarezmian script 
in the period from the LŒrd to the V I H t h century A. D. (Toprak Kala archives, 
inscriptions from Tok Kala, Yakke Parsan , and inscriptions on silver vessels); 
relationship between the Khwarezmian language known from the texts in 
Arabo—Persian script (first of all in the Khwarezmian version of the dictionary 
6
 S . P . TOLSTOV: Древний Хорезм, M. 1948, pp. 1 4 9 - 1 5 0 , t a b l . 87. 
6
 E . E . N E R A Z I K — Y u . A. R A P O P O R T : К у к ж - к а л а в 1956 г., «Материалы Хорезм-
ской экспедиции», вып. 1, М., 1959, pp. 138 foil . 
7
 M. M. DYAKONOV: Росписи П я а н д ж и к е н т а и живопись Средней Азии, «Живопись 
древнего Пянджикента» , М., 1954, pp. I l l fo i l . , t a b l . X X — X X I I I . 
8
 M. M. DYAKONOV: Образ Сиявуша в среднеазиатской мифологии, «Кр. сообщения 
Ин-та истории материальной культуры А Н СССР» (далее КСИИМК) , X L , 1951, р. 3 4 . 
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of Zamakhshari and t he work of al-Ghazmini), and tlie language of the inscrip-
tions in Khwarezmian script of Aramaic origin; the problem of the Khwarez-
mian calendar (the Tok Kala inscriptions contain the denomination of several 
months and days); and finally the question of the system of chronology used 
in Khwarezm in the period under review — so far twen ty inscriptions of t he 
Tok Kala ossuaries are dated with years of an unknown era. 
I I 
The alphabet of the inscriptions on the Tok Ka la ossuaries, representing 
a later development of the old Khwarezmian a lphabe t of the documents of 
the I l l r d —IVth centuries A. D. f rom Toprak Kala and of the inscriptions f rom 
an older time (evidently up to the I l l r d and Und centuries B. C.), is already 
known to us on the basis of the early medieval pre-Mussulman Khwarezmian 
coins, and documents (on leather and wood) from for t Yakke Parsan da ted 
also f rom the V l l l t h century A. D.9 Close to this a lphabet is also the writing 
of the inscriptions on a series of silver cups found in the Ural region and 
published in the at las of Ya. I. Smirnov,1 0 whose Khwarezmian origin has 
been proved by one of t he authors of this article on the basis of subject-mat ter 
of the illustrations as well as the similarity of the alphabets . 1 1 In recent years 
some more silver vessels were found in the Ural region, including also items 
bearing inscriptions in Khwarezmian script.12 
In connection with the Yakke Parsan documents one of the authors 
wrote recently: «The reading of these t ex t s remains a task of the future.»1 3 
I t seemed tha t two f ragments found in fort Yakke Parsan are very short 
and defective (the initial part — seven lines in the document on leather, 
and three incomplete lines in the t e x t on wood), and do not give any possi-
bility to reconstruct t he picture of the Khwarezmian script in the V l l l t h 
century. I t was difficult t o establish the variants of a series of characters also 
in the inscriptions on the silver cups.14 
9
 S. P . TOLSTOV: Монеты шахов древнего Хорезма и древнехорезмийский алфавит, 
«Вестник древней истории», 1938, № 4(5), pp. 120—145; S. P . TOLSTOV: Древний Хорезм, 
pp. 187 — 192, tah i . 84, 85 8. P . T O L S T O V : П О древним дельтам Окса и Яксарта, М., 1962, 
pp. 257 - 258, fig. 165. 
10
 YA. I . SMIRNOV: Восточное серебро, «Атлас древней серебряной и золотой по-
суды восточного происхождения, найденной в пределах Российского империи», СПб., 
1909, t ab l . XVIII - X X a n d CXIV (№ 42, 43, 45, 46, 47 and 286). 
1 1
 S . P . T O L S T O V : Древний Хорезм, pp. 1 9 2 - 1 9 4 , t a b l . 87. 
12
 О. N. HADER A. P . SMIRNOV: «Серебро закамское» первых веков нашей эры 
Бэртымское местонахождение, М., 1954, f ig . 9—10; О. N. BADER: Камская археологи-
ческая экспедиция, КСИИМК, LV, р. 127, f ig . 50. 
13
 S. P. TOLSTOV: По древним дельтам Окса и Яксарта, р. 257. 
14
 Completely f a n t a s t i c are t he a t t e m p t s for the r ead ing of these inscr ipt ions, 
r ecommended by F . A L T H E I M and It. S T I E H L : Porphyrios u n d Empedokles , (Tübingen, 
1954, pp . 52 — 54), — w i t h t h e exception of t h e ideogram M N in these readings there is 
not a single correct de t e rmina t ion of t h e Chwarezmian l e t t e r s a n d the i r combina t ions . 
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The discovery of the Tok K a l a inscriptions has changed the situation 
considerably. Their abundance, uniform type and considerable size enable 
us to speed up the reading of this last group of old Khwarezmian documents, 
which according to the fixed terminology can be called 'Afrighian' . 
The alphabet of these documents is of great interest for the history of 
t he scripts of Aramaic origin occurring in Central Asia during the pre-Mussul-
man period. First of all it differs f rom these alphabets inas much as it pre-
served very archaic forms during the whole history of its existence. The degree 
of cursiveness of the script of the Tok Kala texts varies, a t the first glance, 
considerably according to the individual characteristics of the different hand-
writ ings occurring in the inscriptions on the ossuaries (all these inscriptions, 
as i t can be imagined, were performed by professional scribes) — see for 
example the way of writing in tnbryk 'ossuary', literally 'receptacle of the 
b o d y ' in the inscriptions published in this article. As compared with the script 
of Tok Kala and Yakke Parsan, t h e inscriptions on the silver cups are more 
cursive, although some differences in the forms of writing of the certain char-
acters and ligatures can be observed also in the latter. These are due not only 
to t h e hand-writings of the different engravers hut also to the depth of the 
engraving and the carefulness of t he performance of the inscriptions on the 
meta l vessel (see for example the inscriptions on cups № s 42 and 43 in the 
a t las of Smirnov). 
In general, however, the Khwarezmian script of the VIHth century, 
as compared with t he Toprak Ka la relics, appears much less cursive than 
t h e Middle Persian or Sogdian script of the respective periods. A comparison 
of t h e Middle Persian script of the Dura-Europos letters (middle of the I l l rd cen-
t u r y ) and the Sogdian alphabet of the 'Ancient Letters' (first quarter of the 
I V t h century), respectively, with t he book-Pahlavi script (and the script of 
t h e papyri close to the latter), and the Sogdian cursive documents from Mount 
Mugh, shows t h a t in the course of four centuries the Khwarezmian script 
underwent considerably less changes t han the other known scripts of Aramaic 
origin occurring in the territories of I ran and Central Asia.15 
The Khwarezmian alphabet of the documents from Toprak Kala contains 
evident ly 19 characters, viz. : ', b, g, d, h, w, z, h, у, k, l, m, n, s, p, r, s, t. 
W e could not discover so far such ideograms, where l (tëd), s (sciôë), and q 
(Яöf ) , tha t is the three characters required for the complété series of the original 
Aramaic script, would have been used. In the Khwarezmian words, just like 
in t h e Parthian, s occurs not only for the designation of the phoneme s, bu t 
also for that of the phoneme с (and с ?). I t is worth mentioning tha t the char-
15
 For t he P a r t h i a n script s ign i f i can t changes in the d i rec t ion of cursiveness can 
b e observed a l ready a t a comparison of t h e t e x t s f r om Nisa (1st cen tu ry В. C.) a n d 
of t h e inscriptions f r o m D u r a - E u r o p o s ( I l l r d cen tury A. D.) pe r fo rmed in t h e s a m e 
t e c h n i q u e . 
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acter h (hë) does not occur only in ideograms and in final position, bu t also 
in the middle and the beginning of the word, and not only in the ideograms, 
but also in Khwarezmian words, for example the proper name Whwmnp't 
(doe. № 9, line x -j- I), Old Iranian Wahumanah-päta-, literally 'cherished by 
the best thought ' . In this respect the Khwarezmian script of Toprak Kala 
comes near to the Parthian of Nisa (1st century B. C.), where the character h 
is used in all positions.16 From the viewpoint of the handwriting of the major i ty 
of the characters the Khwarezmian script also shows a great similarity to the 
Parthian, especially to tha t variant of the latter which occurs in the ostraca 
and parchment from Dura-Europos.17 As we have already mentioned, the 
cursiveness of the script is insignificant in all handwritings of the texts of the 
Toprak Kala archives. As a rule only the characters ', b, g, z (on their upper 
part), к, I, n, p, t are linked on the left to the subsequent letter. The letters 
r, d, ', like in certain variants of the Parthian script, may coincide in form. 
From the viewpoint of the principles of the designation of the vowels 
in the documents from Toprak Kala a similarity can be observed not only 
with the Parthian (v>, y, for the designation of long and short u, i, e in the 
middle and the end of the word; aleph for the designation of long ä in the middle 
of the word), but also with the Sogdian, viz. designation of ä by " (the proper 
name br'hwS = FräywaS?, doc. № 8 I, 4), i by '?/ (pt'ywrk, proper name, 
doc. № 8, I, 7).18 
In the script of the Ток Kala inscriptions the same tendencies of writing 
of the letters can be observed. Only ', b, g (on their upper part), k, n, p, t, 
and sometimes r, d (almost not differing as in the tex ts from Toprak Kala 
and in the par th ian script), and in some individual cases w, y are linked on 
the left to the subsequent character. The writing of z varies considerably. 
In the ideogram ZNH the character z is linked to -n- on its lower part, practi-
cally coinciding in form with n and b (these characters can be written in the 
Ток Kala inscriptions in the same way). In the Khwarezmian words z is gene-
rally not linked on the left, or, as in the texts of Toprak Kala, is linked to the 
subsequent character only in its upper part . 
A detailed paléographie analysis of the script of the Toprak Kala docu-
ments, the inscriptions from Ток Kala, the script of the coins and the inserip-
16
 La to r on in t h e Pa r t l i i an script t h i s charac te r was used only in ideograms (only 
in t he f ina l posit ion) a n d in female p rope r names . See W. B. HENNING: Mit te l i ranisch, 
«Handbuch dor Oriental ist ik», p a r t 1, t . 4. «Iranistik», sec. I «Linguistik», Leiden —Köln , 
1958, pp . 5 8 - 6 0 . 
17
 See J . HARMATTA: Die pa r th i s ehen Os t r aka aus Dura -Europos , «Acta A n t . 
Hung.», t . VI, fasc. 1 — 2 (1968), pp . 87—175. W. B. HENNING: I r an ian D o c u m e n t s 
(in book: «The E x c a v a t i o n s a t Dura-Europos» , F ina l Repor t , V, p a r t 1, The P a r c h m e n t s 
a n d Papyr i , New H a v e n , 1959), pp . 414 — 417. 
18
 Regard ing t h e proper name mtry'byrtk (document № 8, I I , 5), l i teral ly ' found 
(with the help) of Mi th ra ' , or 'born ( ' found ' ) on t he (day) of Mi th ra ' , where in t h e f i r s t 
p a r t t he wr i t ing of mtry w i th -г/ is s imilur t o t he Pa r th i an (с/, p roper name Mtryhwit), 
a n d the t y p e itself of t he composit ion r eminds of t he Sogdian ßyyßyrt (Sogdian ßyr-, 
Chwarezmian 'byr- f r o m Old-Iranian abi-ar-). 
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t ions on silver vessels will be given in the complete edition of the Khwarezmian 
tex ts , to be prepared by us. For the time being wc note tha t the main features 
characterizing this script and distinguishing it from the other Iranian and 
Central Asian scripts of Aramaic origin can be followed clearly enough in all 
relics of pre-Mussulman Khwarezm known today.19 One of these is in the first 
place the form of the characters ' (a close variant of the aleph in Central Asian 
ter r i tory is noted only on certain series of Sogdian coins from Bukhara), 
p, t, z, h. In connection with the Tok Kala inscriptions, in comparison with 
the script of the Toprak Kala archives, we can observe changes in the forms 
of the characters h and к which in certain handwritings can almost coincide 
(this is observed especially clearly in the final position — cf. for example 
t he writing of -h in ZNH, and -k in tnbryk in the published inscriptions № s  
52, 25, etc.). In the inscriptions on the ossuaries aleph shows certain differences 
in t he writing not only on account of the individual characteristics of the 
scribes, but also according to its place in the word — cf. for example the ini-
t ial '- in the designation of the month and day 'hwrym (inscription № . 52, 
line 2; 58, line 1), and final -' in YRH' 'month ' . From the other graphical 
characteristics of the inscriptions on the ossuaries we must also mention the 
var iants of the writing of the character -n- in the middle of the word, occurring 
sometimes in this position in separated writing (evidently most frequently 
before the morpheme -y = -ë?); the considerable closeness of the forms of h 
and s; the ligatures denoting the link of t with a subsequent character (n, ' and 
some others), where the final inflection of the character t melts with the second 
pa r t of the ligature. 
The inscriptions from Ток Kala differ from the first authentic translite-
rat ions of Khwarezmian words in Arabic script by a period of not more than 
three centuries. The rendering of the Khwarezmian vocabulary in the works 
of al-Birüni shows t h a t the great Central Asian scholar knew the fundamental 
principles of pre-Mussulman Khwarezmian orthography fairly well.20 A detailed 
comparison of the language of the Ток Kala inscriptions with the Khwarezmian 
language of the X l t h — XIYth centuries, known at present already fairly well in 
t h e first place on account of the publication of the Khwarezmian glosses in 
19
 We can h a r d l y agree w i t h W . B. HENNING, who m a i n t a i n s t h a t in the inscrip-
t i o n s on cer ta in K h w a r e z m i a n coins t h e way of wr i t ing of a series of charac te rs show a n 
a l m o s t complete s imi l a r i t y wi th t h e Sogdian curs ive script (see W . B. HENNING: Addi-
t i o n a l notes on t h e ea r ly coinage of Transox iana , I I , 'The Amer ican N u m i s m a t i c Society, 
M u s e u m Notes ' , VI I (1957), pp . 231 — 232; W. B. HENNING: Mit te l i ranisch , pp . 57 — 58). 
A de ta i l ed analys is of these inscr ip t ions will be given a t a n o t h e r place, here we no t e 
t h a t t h e inscript ion on t h e reverse side of one of a series of K h w a r e z m i a n coins, read by 
H e n n i n g as zk"6w'r or 'rkcw'r (name of t he ruler) , is according to t h e script not Khwarez -
m i a n , b u t Sogdian — on t h e reverse of these coins legends wr i t t en in K h w a r e z m i a n scr ip t 
a r e preserved ! 
20
 See W. B. H E N N I N G : Mi t te l i ranisch , pp . 83 — 84; V. A. L I V S H I T Z : ЯЗЫКИ иранских 
народов Средней Азии, «Народы Средней Азии и Казахатана» (series «Народы мира», 
u n d e r t he general ed i to r sh ip of S. P . Tols tov) , I , M., 1962, p . 139. 
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the juridical works, and the Khwarezmian version of Zamakhshari,21 enables 
us doubtless to investigate many problems of the historical development of 
the Khwarezmian language. A similar comparison cannot be made in the 
framework of this article, but some characteristics of the Tok Kala inscriptions, 
important for the comparison of these relics with the Arabo—Khwarezmian 
texts, can be mentioned already now. 
In the orthography of the Tok Ka la inscriptions dominates the historical 
principle which appears quite evidently in the first place at the analysis of the 
calendar terms occurring in a large quant i ty in these inscriptions, and well 
known from other Iranian languages (the interpretation of the Khwarezmian 
proper names in the Tok Kala inscriptions and in the documents of the Toprak 
Kala archives is connected with considerable difficulties — theophore names 
occur in these t ex t s unfrequently). Thus for example the denomination of the 
first month and the 19th day of the Khwarezmian calendar, whose Zoroastrian 
character was known already on the basis of the works of BirGni,22 appears 
in the inscriptions on the ossuaries in the form of brwrtn ( № 25, line 2; № 38, 
line 2; № 58, line 1; cf. also the proper name brwtyk, Nu 39, line 4), graphi-
cally almost exactly reflecting the Old Iranian frawartin(äm), the Avestan 
fravasinqm (Persian farvardin), — the shortening of the -I- may have taken 
place in the Khwarezmian already in ancient times. A comparison of this 
form with riven, rwen' in the 'Chronology' of Birüni (in the manuscripts and 
the edition of Sachau — rxv)n, denomination of the 19th day; rwen' '1st 
month'),2 3 evidently reflecting the sounding of rawacina,2i points to the fact 
21
 See S. L . V O L I N : НОВЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ изучения хорезмийского языка, «Записки 
Ин-та востоковедения АН СССР», VII (1939), pp. 79—91; А. А. КвЕниАжХорезмийский 
язык. Материалы и исследования I, М,—Л., 1951; М. N . BOGOLYUBOV: О некоторых осо-
бенностях арабохорезмийской письменности, «Народы Азии и Африки», 1961, № 4, pp . 
182—187; M . N . BOGOLYUBOV: Личные местоимения в хорезмийском языке, Ученые за-
писки ЛГУ», серия востоковедческих наук, 16. L., 1962, pp. 6—15; M. N . B O G O L Y U B O V : 
Частицы в хорезмийском языке, «Ученые записки ЛГУ» серия востоковедческих наук , 12, 
L., 1961, pp. 81—84; Z. V. Toc;AN: C h w a r e z m i s c h e Sä tze in e inem a r a b i s c h e n F i q h -
werke , «Islamica», t . I I I , fase. 2 (1927), p p . 1 9 0 - 2 1 3 ; Z. V. TOGAN: Ü b e r d ie 
S p r a c h e u n d K u l t u r d e r a l t e n Chwarezmie r , Z D M G , t . 90 (1936), p .* 27* —30*; W . 
B. HENNING: Ü b e r d ie Sprache d e r Chwarezmie r , ZMDG, p.* 30 — 34*; W . В . 
HENNING: T h e K h w a r e z m i a n L a n g u a g e , «Z. V. T o g a n ' s A r m a g a n » . I s t a n b u l 1955, p p . 
421 — 436; W. 13. HENNING: T h e s t r u c t u r e of t h e K h w a r e z m i a n ve rb , «Asia Major» , 
now series, t . V, p a r t I (1955), pp . 43 — 49; VV. B. HENNING: Mi t t e l i r an i sch , p p . 81 — 84, 
109—120; «Khorezmian Glossary of t h e Muqaddimat al-adaln, ed . b y Z. V. T o g a n , I s t a n -
bul , 1951; E . YARSHATER: Cand n u q t e d a r b ä r e - y i zabân- i xwâr i zmî , «Majalle-yi Dänis -
kade-y i Adah iyyâ t» , T e h r a n , I , № . 2, p p 41 — 49; N . RAST: Z a b â n - i xwâr i zmî , «Majal le-yi 
D ä n i ä k a d e - y i Adab iyyâ t - i Siräz», I . № . 4 p p . 11 — 38. 
22
 Un l ike t h e Sogd ian ca lendar , in t h e K h w a r e z m i a n one not on ly t h e n a m e s of 
t h e days , hu t also t h o s e of t h e m o n t h s ( j u s t l ike in t h e P a r t h i a n a n d Pers ian) s h o w a 
s im i l a r i t y w i t h t h e Zoroas t r i an ca lendar , k n o w n on t h e bas i s of t h e «voung-Aves tan» 
t e x t s . 
23
 «Chronologie o r ien ta l i scher Vö lke r v o n a l -Bêrûnî» , he r ausg . von E . S A C H A U , 
Leipzig, 1878, p p . 47 — 48; ср. a lso «Абурейхан Бируни, Памятники минувших поко-
лений», T rans i . M. A. SALYE (Буруни, Избранные произведения, т. I), Ташкент, 1957, р. 62. 
21
 W. В . HENNING: T h e K h w a r e z m i a n L a n g u a g e , p . 434; W . B. HENNING: Mi t te l -
i r an i sch , p . 84; ср. J . MARQUART: U n t e r s u c h u n g e n z u r Gesch ich te von E r a n , I I , Le ipz ig , 
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t h a t by the V l l l t h century at least some of the historico-phonetical peculiari-
ties, characterizing the Khwarezmian language of the medieval texts as com-
pared with the Old Iranian, were present. 
The historical principle appears also in some other Tok Kala writing 
of calendar terms. The denomination of the 2nd day is whwrnn (№. 31, line 2; 
39, line 2; 14, line 3; 23, line 3; whwmn' in inscription № . 21, line 3; cf. the 
proper name whwmnp't in the documents f rom Toprak Kala), Avestan vohu-
manah-, cp. 'zmyn in place of *'hmyn, or *'hwmyn in the 'Chronology' of 
Birüni , Sogdian 'ywmn('), xwmn'. The denomination of the 9th month is 
'trw (JV° 57, line 1 ) which appears in the same form also in the inscription on the 
Khwarezmian silver cup, Smirnov, 42: BSNT III II С XX XX X Y RH' 
'trw BY WM bgy . . . 'year 570, month of dro, day of viye . . Л25 The writing 
of 'trw exactly corresponds to the Par th ian 'trw (denomination of the 9th 
day in one of the documents from Nisa not published so far) and reflects the 
Avestan ä&rö — the character t in the Khwarezmian writing, as well as in the 
Par th ian and Middle Persian, expressed not only t (and the -t- turning into 
-d-), bu t also д. In the 'Chronology' of BïrOnï a corresponding denomination 
occurs in the writing of 'riv, reflecting the Old Iranian development -dr > -r, 
common for the Khwarezmian.20 Analogous is the relationship mtr (or miry, 
№ . 39, line 2; 67, line 2 — the reading of the end of the word is in both cases 
not quite clear), — denomination of the 7th month, to *'mry or *mry with 
Birüni, in the manuscripts of the 'Chronology' — 'wmry, Old Iranian miêra-, 
cf. Par thian mtry. 
But the forms of writing of the calendar terms appearing in the Ток 
Ka la inscriptions are by no means always so close to the Old Iranian proto-
types . If we can assume for gwst, № . 52, line 2; 22, line 2— the denomination 
of the 14th day, Avestan gdus tasan- '(day) of the creative bull',27 ywst with 
Birüni — a very early shortening in the second part of the composite, then 
we must interpret the writing of certain other calendar terms in the Ток K a l a 
inscriptions as an approach to their real pronunciation in the Khwarezmian 
language of the V l l l t h century. Thus the denomination of the 2nd month has 
1905, p . 198, note 2. Cf. also Sogdian ßrw'rt, prwrt' in t he d o c u m e n t s f rom Mount Mugh , 
M a n . frwrt, w i th B i rün i s f o rm fruô ( instead of *frwrd). 
25
 D a t e of t h e p repara t ion , or, more p robab ly , t h a t of t h e cont ro l weighing of t h e 
vessel . The d e n o m i n a t i o n of t he 16th d a y in t h e inscr ip t ion — bgij corresponds t o fyy 
in t h e «Chronology» of Birüni (ed. Sachau , p . 48; in t h e Len ingrade manusc r ip t of t h e 
«Chronology», r ende red in the t r ans la t ion of M. A. SALYE, p. 62, t he re occurs the v a r i a n t 
myy — error of t h e t r ansc r ibe r ; on t he f o r m s fyy, fyy wi th Bi rüni see W. B. H E N N I N G : 
Mitte l i ranisch, p. 83), t h e Sogdian n a m e of t h i s d a y is ßyy ver i f ied in the Mugh d o c u m e n t 
A—12. Like in t h e Chwarezmian , ßyy also t h e r e = M i t h r a . 
28
 W. B. HENNING: The K h w a r e z m i a n L a n g u a g e , p. 433; and : Mi t te l i ran isch , 
p . 109. 
27
 Or, accord ing t o t he in t e rp re t a t ion of S. N . SOKOLOV, ' (day) of t he body of t h e 
bu l l ' , c f . Aves tan gäuS urvan- ' soul of t h e bul l ' . Cf. also Middle Pers ian gwS, P a r t h i a n 
gwyrh (in an u n p u b l i s h e d document f r o m Nisa) , Sogdian yivi. 
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been interpreted in our relies as 'rtwyS (№. 12, line 2), Old Iranian artawahiSta-. 
In the 'Chronology' of Bïrûnï the form 'rdwst appears. The Tok Kala writing 
of -rt- for -rd- is a concession to the historical principle, but from the viewpoint 
of the rendering of the end of the word the writing of Bïrûnï must evidently, 
be regarded as an archaization. I t is not excluded, however, t ha t this divergence, 
can he interpreted bv the dialectal differences of the Tok Kala inscriptions 
(and in a broader sense, of the writing of the language of pre-Mussulman and 
early Mussulman Khwarezm),28 and of the language of Arabo — Khwarezmian 
writing.29 The material is not yet sufficient for the solution of this problem, 
but at least in one case the dialectal differences appear quite clearly. The deno-
mination of the 10th month and the 1st day in the Tok Kala inscriptions № 52, 
line 2, and № 58, line 1 occurs in the form 'hwrym (less probable readings 
are 'hwrwm, 'hwrzm, 'hyrym etc.), with Bïrûnï rymzd, Old Iranian ahura-
mazdah- (cf. proper name rym'ztk in document NH 10 from Toprak Kala , 
recto, line 8?). The Tok Kala inscriptions which fix for the first time the 
calendar denominations by means of original Khwarezmian script, may surely 
become the most important source for a more correct reading of the Khwarez-
mian denominations of days and months in the 'Chronology' of Bïrûnï, deformed 
in many cases by the transcribers. 
The historical ways of writing in the Tok Kala relics are not confined 
only to calendar terms — see for example with regard to names 'rt'w, with 
-rt- for -rd-, № 19, line 2 (cf. Man.-Parth. 'rd 'w) the verbal form pr'ny'ty, 
№ 25, line 5 — 'let him be introduced' (pr'- from Old Iranian para + ä or 
from para-), showing in t he way of writing not only the preservation of -r-
for -c-, but also the very archaic type of conjugation of the 3rd s. conjunctive 
— -ty, Old Iranian -tili, cf. in the Sogdian ß'ty 'let him become', Yaynôbï 
vóii, but in the texts of Arabo —Khwarezmian writing 'ß'c = aväc (along with 
-äci, e.g. parivuzäci). 
The graphical ways of rendering vowels in the Tok Kala inscriptions are 
basically the same as in the documents f rom the Toprak Kala archive. The long 
«, for example, is rendered by one character ', viz. 'rw'n 'soul' (№ 25, lines 
3 — 4; Avestan urvan- occurs with -ä- in all Middle Iranian languages, cf. 
28
 T h e c i rcumstance t h a t in K h w a r e z m a scr ipt of A r a m a i c origin (and, con-
sequent ly , t h e t rad i t iona l f o rm of script of t h e language) was in use u p to t he beg inn ing 
of the X l t h c e n t u r y , can be concluded on t h e basis of the d a t a of Bïrûnï , given in t h e 
«Târïh-i Baihalp», see Târïh-i Ba ihukï ed. Sa ' ïd Na f ï s ï , Tehran , 1 9 5 4 , p . 8 1 7 ; B E Y H A K I : 
История Мас'худа, t ransi . А . К . A R E N D S , T a s h k e n t , 1 9 6 2 , p. 5 9 1 . Cf. W . В . H E N N I N G : 
Mitte l i ranisch, p. 5 8 ; V . A. L I V S H I T Z : Я З Ы К И иранских народов Средней Азии, р. 1 3 8 . 
29
 I t h a s t o be noted t h a t in the wr i t t en l anguage of K h w a r e z m of t he XI— X l V t h 
centur ies such phenomena a re observed which can be expla ined by tho mingl ing of a 
series of d ia lec ts , just like i t t ook place for example in the Modern Pers ian Koine (so 
called fârsï or fârsï-yi duri). A s imi lar ming l ing is shown, par t icu lar ly , by t he d i f f e r en t 
rendering in t h e medieval K h w a r e z m i a n vocabu la ry of t he same Old I r an i an consonan t s 
or groups of consonant . Thus f o r example , Old I r an i an -i• was rendered as -s-, -/-, -x-, 
-h-, -y-\ Old I r a n i a n &r- corresponds t o hr- and S-. 
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Sogdian, Man.-Parth. rw'n, Khwarezmian in Arabie script 'rw'n) tnb'r 
'body ' ( № 52, line 3; 39, line 3, etc.), Old Iranian ianu-pära, Sogdian tnp'r, 
Man.-Sogd. tmb'r, Man.-Parth. tnb'r, cf. tnbryk 'ossuary' in the Tok Kala inscrip-
tions = tanbarik; grdm'n 'Paradise' ( № 25, line 4), Arabo-Khwarezmian 
yrôm'n 30 'rt'w 'pious' ( № 19, line 2); 'triv — name of month. There are very 
few da ta which would allow us to speak about the transition of the Old Iranian 
-a- into -i- already by the VHIth century (this transition has been recognized 
to have taken place in the Xltl i century a t the earliest). The only exceptions 
are as follows: 1 ) the denomination of the 10th month and the 1st day 'hwrym, 
bu t the real phonetical appearance of this word is not quite clear (-ym- for 
the rendering of -cm-, derived from -am-, cf. 'hrmyn in the Middle Persian 
and Manichean Parthian texts?); 2) 'ztyk in inscription № 52, line 4, — âzadik 
(see later, page 243). There are very few reliable examples for the characteristic 
of the rendering of -t- and -Ű- (and also с, o): mos 'good', 'excellent', ' happy ' 
( № . 25, line 4); the preposition kw ' to ' , 'in' (№. 69, line 3); gwst, whwmn 
- - denomination of the 14th and 2nd day, respectively; 'y — article (passim), 
bnrrtn — denomination of day and month , tnbryk — 'ossuary'. 
The Khwarezmian script differs f rom the other scripts of Aramaic origin 
not only in the way of writing of a series of characters, bu t also in the system 
of ideograms. The characteristics of +his system, in comparison to Middle 
Persian, Parthian, and Sogdian, could be observed already on the basis of 
the Toprak Kala documents, where besides ideograms known from other Ira-
nian scripts (BYT' 'house', 'MY(H) 'mother ' , ZK — demonstrative pronoun, 
MN, 'L — prepositions) there are also such which indicate the peculiarity of 
the Khwarezmian heterography, for example 'NTT Y ( I I ) ~ 'NTT(II) 
'woman' , BSNT 'year' . The Tok Kala inscriptions complete our ideas consid-
erably also in this field. They give an important material for the determina-
tion of the concrete ways of the formation of ideograms in the period of coining 
local scripts on the basis of the Aramaic which is one of the most evident fac-
tors characterizing the independence of cultural development in the certain 
territories of I ran and Central Asia. In the first place the following ideograms 
used in the formulae of dating a t t rac t our interest: 
'year' BÜNT31 SNT SNT SNT 
'month ' Y RH' Y В H' Y RH' BYRH 
'day' BY WM Y WM' Y WM YWM 
The majori ty of the other ideograms ascertained in the Ток Kala inscriptions 
investigated up to now are also known f rom the other scripts, viz. the pronoun-
30
 «Muqaddimat a l -adab», 11 ,1 : yrôm'n = Arabic fannatun, Pers ian bihist. 
31
 B S N ! ' in t he K h w a r e z m i a n scr ip t deno te s 'year ' , a n d no t ' in year ' , as i t would 
resul t f r om the s t r u c t u r e of the ideogram, cp . K h w a r e z m i a n BYWM, Middle Pe r s i an 
BY RR. 
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scheme of inscriptions differs from the first one by the absence of the formula 
of dating and thus it terminates with the denomination of the ossuary (ZNH 
tnbryk or tnbryk y'), and the names of the deceased and his father. Samples 
of the inscriptions of these two types are given later. There were also found 
inscriptions of a very short type obviously containing only the proper name 
of the deceased. 
As far as it is known to us, no ossuarv inscriptions in Iranian languages 
have been published so far. Seemingly no Parthian and Sogdian texts of similar 
character have been found up to now. Finds of Middle Persian inscriptions 
of similar type are known. These are inscriptions f rom the VHth century on 
rock niches serving as ossuaries, Middle Persian daymak.These inscriptions, 
written in cursive script and going in the vertical direction, are found in differ-
ent regions of Persia. These have not been published as yet. The only sample 
of the beginning of these inscriptions (evidently ra ther uniform in structure) 
is given by W. B. Henning: BY RH hwrdt-Y ÉNT XX X III Y yzdkrt Y WM-Y 
wlhl'n ZNH dhmak-Y . . . «Month of Hurdad of the 33rd year (of the era) of 
Yezdigerd, day of ßahram ( = the 26th of August, 664 A. D.). This is the 
ossuary of. . .»33. 
A similarity with the structure of the Tok Kala inscriptions can be observ-
ed in a series of epitaphs in Semitic languages, especially in Hebrew. As far 
as it is known to us, the latter are characterized by a uniformness of the tra-
ditional scheme (variants can be observed only in the types of dating and the 
formulae of good wishes), to be followed in the inscriptions scattered in a vast 
region (from districts at the Rhine to North Afghanistan).34 
We are giving below samples of inscriptions f rom Tok Kala. In many 
cases their reading and translation can be regarded only as preliminary. 
In the transliterations we do not observe especially joined and separated 
writing of the characters (for example BÉ-NT). The published photographs 
give a fairly complete idea of the paleographical characteristics of the inscrip-
tions and enable the reader to control the correctness of the observations 
expounded in this article. r 1 refers to he partial reconstruction. 
№ . 52 (see Fig. 1). 
Four lines. The text has been preserved completely. The inscription has 
been written very clearly and carefully. At the end of the last line there is an 
indistinct word above which four circles are written. In the word tnb'r, in line 3, 
the character -b- is corrected from another character (or an accidental stroke?). 
33
 W. B. HENNING: Mittel i ranisch, p. 43. 
31
 See for example G. GNOLI: J e w i s h inscript ions in A f g h a n i s t a n , «East a n d West», 
new serios, t . 13, N°. 4 (1962), pp . 311 — 312; It . BÖHM: ZU den ä l tes ten hebrä i schen 
Grab inschr i f t en des Rheingebiets , ZDMG, Bd . 112 (1962), I l f . 2, pp . 2 7 5 - 2 9 0 . 
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art icle ZNH, the prepositions MN, and 'L, the conjunction 'YK. Interesting 
is t h e use of phonetic writing in the same positions as the ideograms for the 
most frequently used words. This phenomenon is unknown, or at any rate 
very rare, in the documents from Toprak Kala ('zt, evidently denoting 'child' 
in t h e texts on wood), and occurs in the Tok Kala inscriptions as a sign char-
acterizing a late stage of development of the Khwarezmian script.32 Thus side 
by side with ZNH tnbrylc ' this ossuary', in the majori ty of the Tok Kala 
inscriptions we can also observe tnbryk y , where y is a pronoun-article, known 
f rom the textsof the X l t h — XlVth centuries and revealing not only the meaning 
of ZNH in the Khwarezmian script, bu t also the syntactic s t ructure of the 
combination of words (the order of the components). Characteristic from this 
point of view is the var iant with ideogram in inscription № . 57, line 2 — tnbryk 
ZNH (beside the usual ZNH tnbryk), where the postposition ZNH can hardly 
be explained otherwise than by the copying of the model f rom the phonetic 
script : tnbryk y — tnbryk ZNH. In the same category as ZNH — y , belongs 
the use of the phonetical writing for the preposition 'L in a similar syntactic 
position — cp. 'L in inscription № . 25, lino 4 and kw in inscription № . 69, 
line 3. 
The inscriptions f rom Tok Kala are fairly simple as regards the structure, 
bu t t h e number of the variants of the basic pat tern is considerably large. 
As we can judge on the basis of the Tok Kala finds, the most widespread type 
of ossuary inscriptions in Khwarezm of the VHI th century was the pattern 
containing the date (usually year, month, and day, less f requent ly only the 
year), the denomination of the ossuary itself (tnbryk), the names of the de-
ceased and his father. The other elements of the scheme of this type including 
also t he formulae of good wishes, occurring in a series of inscriptions from 
Tok Kala , are not necessary. I t is characteristic t ha t these formulae are far 
f rom being uniform. At the present stage of s tudy it is difficult to tell whether 
there appear in the inscriptions titles (or other remarks on the social standing) 
of t h e deceased persons, or we have to do with compound proper names con-
sisting of several parts . 
In many cases the analysis of the pa t te rn is rendered easier by the fact 
t h a t certain parts of the inscription are grammatically separated from each 
other . The article 'y marks a t the same t ime also the beginning of the collo-
cation. There are no verbal forms in the basic scheme of the inscriptions. 
They are found only in the formulae of good whishes, and among the discov-
ered inscriptions they have been preserved only in document № . 25 (line 5). 
J u d g i n g on the hasis of the context, a verb must have appeared evidently 
also in inscription № . 8, af ter the phrase MN . . . 'L, but par t of the last line 
(lines?) of this inscription has not been preserved. The second type of the 
32
 Cp. the re la t ionsh ip of t h e ideograms a n d t h e phonet ic w r i t i n g of t he p ronoun-
a r t i c l e s a n d the auxi l i a ry words in t h e t e x t s in Sogdian script . 
16 Acta Antiqua XII/1-2. 
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(1) BŰNT I I I I I I С X X X X X X X I I I I I I I I Y RH' 
(2) 'hwrym BY WM gwst ZNH tnbryk 
(3) 'y tnb'r 'y hwnSk (?) t'b'n'n'k (?) 
(4) '?/ 'yrwjzm'w'n 'ztyk 
«1Year 678. Month2 Ahurem, day I 'ôêt . This ossuary., (contains) the body 
of hwnSk t'b'n'n'k,
 4son of 'yrwjzm'w.b 
Commentary. For the denomination of the 10th month and 1st day 
'hwrym see above p. 239 — tnbryk — noun of feminine gender, literally 'recep-
tacle of body', Old Iranian tanu-bara- + suffix -Ik from -iyaka-. ZNH — 
ideogram for the article of feminine gender (and plural) y' = yd. Evidently, 
in the Khwarezmian script the article of masculine gender 'y was denoted by 
the ideogram ZK, known from the documents of the Toprak Kala archives, 
cp. ZK and ZNH in the Sogdian. In the Ток Kala inscriptions discovered 
so far ZK has not been verified, the article of masculine gender appears always 
in phonetical writing — 'y. As it can be seen on the basis of the read inscrip-
tions, the rules of the use of the article are similar to those mentioned for the 
texts of the Xlth—XTVth centuries;35 interesting is, however, the postposition 
of the feminine article y', verified in certain inscriptions in connection with 
tnbryk ?/'. We can hardly compare y' in such connections with the so-called 
'postpositive' article in the Arabo—Khwarezmian texts.36 — hwnSk pa r t 
of a proper name, or a title? The reading hwbik is also possible, it is less likely 
to regard the fourth character as a ligature; hwnsk can hardly be brought in 
contact with the Khwarezmian hum 'slave', known from the Mussulman texts . 
— t'b'n'n'k proper name, the reading is very doubtful , variants t'bnS'k 
(-yk? ), t'b'S'k, etc. are possible. — 'yrw/zm'w name of fa ther of the deceased, 
the final -'n, in other inscriptions also - 'ny , is the flection of the genitive 
('possessive') case singular masculine, -an in the Arabo—-Khwarezmian tex ts 
— 'ztyk, less likely "ztyk — 'son', cp. zyt in inscription № . 39, line 3. For 'zt 
in the documents written on wood from Toprak Kala the connection with 
the Sogdian "zyt, "z'yt 'born', 'child', seems to be possible, deriving f rom 
"z'y- 'bear' , in which case 'zt — äzit (or äzit) and means 'children' (in general), 
'offspring', and not 'son'. In the Ток Kala inscription № . 52 'ztyk has to be 
interpreted as 'son' and to be linked, evidently, with Old Iranian zätaka-
or ä-zätaka-, ср. with Sogdian z'tk 'son', Yaynöbi Süt a,, in the Arabo —Khwarez-
mian script zâdik (z'dk). The writing 'ztyk, with -y, is very likely to be explained 
with the closing position of this word in the inscription — 'pausal' form, well 
known from the works of W. B. Henning on the Aralю—Khwarezmian texts . 
If we accept this explanation, then 'ztyk = äzädik (or dzádík ?), and, conse-
35
 See A. A. KREYMAN: Хорезмийский язык. I. M. — L, 1951, p . 42 —50; VV. В. 
11KNNING: The K h w a r e z m i a n Language, p. 425 — 427. 
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quentlv, already in the VHI th century we can speak not only about the com-
pletion of the transition of Old Iranian -a- > -i-, but also about the possible 
(at least episodically) reflection of the characteristics of sounding of the 'pausal ' 
forms on the writing, in the case of this explanation the development (ä)zätaka-
into (ä)zädik -- cf. z'dk = zddik, z'dyk = zddik in the Khwarezmian of the 
X l t h - X l V t h centuries will remain unclear. 
№ . 25 (see Fig. 2). 
Five lines, excellent preservation. The handwriting is very clear and 
s t ra ight , just like in inscription № . 52, bu t the scribe is different. The inscrip-
tion contains the formula of good wishes. 
(1) BSNT 111 III 1 С 111 111 Y RH' 
(2) hrwrtn BY WM brwrtn ZNIH1 tnbryk 
(3) nwsy(? ) 'y srywyk tysy'n'ny 'rw'n 
(4) OD kw'nfy7 'y 'rw'n L nws grdm'n 
(5) jir'ny'ty 
<<xYear 706. Month2 Rawacina, day Rawacina. This is the ossuary3 . . . 
of srywyk [son] of tysy'n, soul [whose ]4_5 [possesses] kayän far rah. Soul [his] 
may be sent to the beautiful Paradise.» 
Commentary. The character of hundred, varying in the Ток Kala 
inscriptions considerably (cf. the ways of writing of this character in the 
documents on leather from Toprak Kala, as well as in the inscriptions on silver 
vessels), in the present inscription is writ ten with a point within the central 
par t of the character. The last charactei of the unit before С is blurred, but 
a comparison of the same with the dates of other inscriptions on ossuaries 
(see below) shows t h a t the reading III III С III III in inscription № . 25 
can hardly be possible. — nwsy? From the paléographie point of view the 
reading BNSY or NBSY would be more justified - the character -w- in the 
Ток Kala inscriptions as a rule is not linked with the subsequent character. 
This word occurs in a similar position also in the other inscriptions on ossuaries; 
its reading and interpretation need fur ther specification. This can hardly be 
the ideogram NYSY. cp. NYSH = zan 'woman' in the Middle Persian, — to 
this supposition contradicts, besides the graphical considerations (-y- is also 
not linked on the left), also the position of the word in the inscription (before 
the article introducing the following syntactical unit), and the form itself 
of the following article 'y of masculine gender. The reading NYSY could be 
justified only in case we would suppose tha t it is a definition of inbryk: 
ZNH tnbryk NYSY «this is ossuary 'of a woman' (or 'women')». A key to 
the interpretation of nwsy may perhaps he given by the comparison with 
inscription №. 69, where this word appears in the same way of writing as in 
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inscription №. 25 (the -w- is linked on the left), and occurs in a position similar 
to t h a t of nwS in inscription № . 25, line 4: kw nwêy «[his soul may be sent ] 
to the beautiful [Paradise]»; here kw nwsy is used as an abbreviation of the 
complete form 'Ljkw nwS grdrrin pr'ny'ty. In this case nwsy in line 3 of inscrip-
tion № . 25 should also he interpreted as 'good', 'beautiful ' , or if we remember 
the origin of the Khwarezmian nws, verified in the same form in the Mussulman 
texts,3 7 from Old Iranian anansa-, Avestan anaoSa- 'e ternal ' , ' immortal ' 
(cf. the analogous development of the meanings of the Persian anöse, Sogdian 
nws-, nwS'k, nwsyj,38 — ZNH tnbryk nwsy «this is the eternally existing recep-
tacle of the body»? — tySy'n'ny — genitive case of tysy'n, name of fa ther , 
flexion - 'ny, cf. -n in inscription № . 52. For tysy'n cf. Sogdian names with 
tys- 'Sinius' and -y'n 'kindness, support , protection'. — 'rw'n GD кю'пгул «soul 
(whose, possesses) kayân farrah». This combination is in the syntactical unit 
beginning with the article 'y and containing the names of the deceased and 
his fa ther (cf. the position of 'y tnb'r 'body' in inscription № . 52). GD — ideo-
gram for the Khwarezmian fan(n) 'farrah', cp. Middle Persian GDH = 
x
v
arrah, Aramaic yd, corresponding, with regard to meaning, to the Greek 
Tvyy 'luck, success'.30 
The conception of 'kayân farrah' — symbol of heroic (later imperial) 
power and success — • is connected with a whole series of epical stories of the 
tribes and peoples speaking Iranian languages. I t consists, among other things, 
of the basic contents of Yasht X I X , according to which the kayân farrah 
(Avestan катает xvarmô), after m a n y adversities, came finally to Zarathustra 
himself.'10 Among the remalus of Middle Iranian languages available for us, 
this conception is reflected most fully in the Pahlavi texts : Middle-Persian 
kayân x''arrah, x'arrah ï kayân,41 ср. farr i kayänl in the Shahname of Firdausi. 
The existence of a cycle of legends on the kayân farrah in the Sogdian can be 
assumed at least on the basis of proper names like Kawfarn, Kawifarnic, 
known in Sogdian texts.42 The relics of Ток Kala show the popularity of this 
cycle also in the terr i tory of Khwarezm. Of the inscriptions on ossuaries ana-
37
 K h w a r e z m . nws in these t e x t s is ad jec t ive a n d a d v e r b , for example : nws mkkn 
kf'n'cyd m'sn denot ing ' I m a d e it well t h a t I caugh t t h e m f r o m you ' , see M. N . BOGOLYTJ-
BOV: Личные местоимения в хорезмийском языке «Ученые записки ЛГУ», серия восток-
оведческих наук 15 (1962), р. 10. 
38
 Regarding t h e Pers ian anöie, nöi, Middle Persian anös(ak) see I I . HÜBSCHMANN: 
Persische S tud ien ,S t r a s sburg , 1895, p. 19. For t he Sogdian nwi- cp. t h e 'Ancien t Le t t e r s ' , 
I I . , l ines 4 — 5; Mugh d o c u m e n t B— 16, l ine 5, see V. A. LIVSHITZ: Согдийские документы 
с горы Myr II, M., 1962, p. 128. 
39
 See H . W. BAII.EY: Zoroastr ian problems in t he n i n t h - c e n t u r y books, Oxford , 
1943, p. 39. 
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lysed so far, the combination 'rw'n GD kw'ny occurs only in inscription № . 25. 
This shows eventually the high social s tanding of the deceased, bu t this person 
has no tit le in the inscription. — grdm'n, in the Khwarezmian texts in Arabic 
script yrôm'n 'Paradise ' , etymological iv 'house of song', 'house of prayer ' , 
Avestan (Gathic) garö damäna-,43 Sogdian rwxsn yrbmn 'bright Paradise ' , 
Middle-Persian grwtm'nw. Cp. The wide-spread formula of good wishes in the 
Hebrew epitaphs: msnuhalah ceden gan «(Let be) the Paradise, garden his 
place of rest». — pr'ny'ty — 3rd s. conjunctive of the verb pr'ny- 'conduct ' , 
'send', Old Iranian para-d-nay- or para-nay-, ср. Avestan para-nay-, Sogdian 
pr'n'y- = paränay-. 
№ . 19 (see Fig. 3). 
Two lines; preservation satisfactory. The handwriting more perfunctory 
than in № s 52 and 25. The date contains only the year. The name of the fa the r 
of the deceased is missing. 
(1) BSNT III I III С XX X IUI IUI tnbryk 
(2) y' w'z'swjydyn nwëy' (?)grn 'rt'w 'rw'n 
«jYear 738. This is the ossuary of ,,w' z' swdyn (?) [May] in the beautiful 
Paradise [be sent his] t rue soul.» 
Commentary. The translation of this inscription depends considerably 
f rom the interpretation of the word nwsy'. In accordance with what we said 
earlier (see the commentary to inscription № . 25), in nwëy' we can see the 
locative form (с/, the Sogdian locativ ending in -y') of nws 'good', 'beautiful ' , 
interpret ing grn as an abbreviation of grdm'n. The character -w- in nwëy' 
(just as in nwëy in inscription № . 25, line 3) is linked, in contrast to the usual 
way of writing, on the left. There is no article 'y beside the proper name; 
this can be explained by the fact t h a t in the given position there is no attri-
but ive combination either, to be introduced by an article ('y . . ., son . . .). 
Another possible translation of t he inscription depends f rom the inter-
pretat ion of NYSy' as a form of genitive ('possessive') case of NYS 'woman'. 
In this case the article y' should be related not to tnbryk 'ossuary' , but to 
NY§y' and the inscription should be translated as follows: «Year 738. [This is] 
the ossuary of woman [named w'z'swdyn. [May in] Paradise [be sent her] 
t rue soul.» 
№ . 8 (see Fig. 4). 
Four lines. Handwrit ing perfunctory. Text preserved not completely, 
a t least part of the last line is broken off. There are not dates. The formula 
of good wishes differs f rom those on inscriptions № s 25 and 19. 
43
 See CHR. BARTHOLOMAE: Al t i ranisohes Wör te rbuch , S t rassburg , 1904, co lumns 
512 — 613; E . HERZFELD: Altpersische I n s c h r i f t e n , Berl in 1939, pp . 168— 173. 
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(1) ZNH tn[b]lrlyk 
(2) '(?)ynáy гëh Ik '.wn'y7. 
(3) . . .'y nyksy ? 'YK 
(4) MN ty'zhwndy 'L ..../" 
«jThis is the ossuary2_3 of woman (?) shk, daughter of 'ли . . . May4 
[soul her be sent] from the [world] of full danger to (the world of safety?).» 
Commentary. Lines 2 and 3 of the inscription, besides proper names, 
contain a series of words which could not be interpreted so far. In line 2 -
'ynS- 'woman', cp. Sogdian 'ync, ync, in which case 'yns = NYSY in a series 
of other inscriptions? The reading 'ynsy is still doubtful . The first character, 
read by us as aleph (the character is blurred?), can be interpreted also as n, 
or b. The first word of line 3 also allows a series of readings, none of which 
could be interpreted so far. In lines 3 — 4 we find the beginning of the formula 
of good wishes. — 'YK — is an ideogrammatic expression of a conjunction, 
cf. 'YK = ku ' that , in order to, when, where' in the Middle Persian, 'YK = 
c'n(' )kw, c'nw 'when, how' in the Sogdian. — ty'zrhw~[nrd1y. The final part of 
the word has been preserved defectively, bu t the reading of the first four char-
acters seem to be sufficiently reliable. S. N. Sokolov recommended to interpret 
this word as connected with the Avestan i&yefaliwant-, 'full of dangers' 
'disastrous', adjective f rom iûyafah-, i&yefah- 'danger' Sanskrit tyâjas-, Middle-
Persian sêz, to be compared with ai&yefahvant- 'secure', Middle Persian asë-
zömand. In the Avesta i&'yajah-, i&yefahvant- generally occurs in combination 
with mar$avan-u — the dlv of oblivion, of the world of oblivion > of death. 
In the case of this interpretation the Khwarezmian ty'zhwnd- (with t- for the 
rendering of ; -nd is an approach to phonetical spelling) can be regarded as 
the direct derivation of the Avestan i&yejahvant- (normalized transcription 
*&yafahvant-) not only according to the form, but also with regard to meaning, 
also in the religious formulae. The lost par t of the formula of good wishes 
in inscription № . 8 very likely contained also the Khwarezmian equivalent 
of the Avestan ai&yefahvavt- 'secure'. The significant similarity of the Khwa-
rezmian vocabulary with the dictionary of parts of the Avesta handed down 
to us has been observed already by W. B. Henning, who pointed out a series 
of lexical congruences of the Khwarezmian language of t he X H I t h century 
with the Avestan.45 The inscriptions of Tok Kala render a new material for 
the fur ther investigation in this field which is very impor tan t from the view-
point of the problem of the history of Zoroastrianism and the dialectological 
characteristics of the language of the Avesta. 
№ . 69 (see Fig. 5). 
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Three lines, clear handwriting; the text has been preserved completely. 
There are no dates. An abbreviated variant of the formula of good wishes, 
c f . № . 25 and № . 19. 
(1) ZNH tnbryk 
(2) 'y gry 'y whwntk 
(3) 'y 'rw'n kw nwsy 
«jThis ossuary2 contains the body (?) of whwmk3 Soul [his may be sent] 
t o the beautiful [Paradise].» 
Commentary, gry — 'body' (cf. tnb'r in inscription № . 52, line 3)?, the 
interpretation of this word as proper name is less probable. Cf. Avestan grivä-
'neck' , Sanskrit grivä-, Middle Persian grïvâk, cf. Modern Persian girëbân 
'collar., Afghan grawa, grcwa 'collar-bone'.40 In the Sogdian (')yr(')yw-, the 
ideogram ÖWRH, occurs with the meanings 'body', 'being', 'person', 'self', 
t h e similar use indirectly has been verified also for the Parthian and the 
Middle Persian.47 In our inscription the form gry presupposes the loss of the 
f ina l -v; but the reading grw (the characters -w and -y in the Khwarezmian 
script can coincide in the handwritings) for *yriv is also possible, cf. Par thian 
*pacäyriw in the writing psgrb' in the inscriptions f rom Hatra.4 8 In Arabo — 
Khwarezmian texts , however, the word yryw is not to be found. For nwsy 
cf. nwsy' in inscription № . 19, see above p. 246. 
№ . 39 (see Fig. 6). 
Four lines, the text has been preserved fully, bu t the initial parts of the 
lines are faded. The handwriting is clear. The document contains dating. 
There is no formula of good wishes. 
(1) г В SNT1 III III С XX XX XX X Y RH' 
(2) m1 try?1 гBYW1M whwmn ZNH 
(3) tWbCyk 'y tnb'r 'rw'zd 
(4) w . . . пгул zyt brwrtyk 
(qYear 690, month 2 of Miri, day of Ahumen. This3 ossuary [holds] the 
body of 'rw'zd w . . . n, son of Hravardïk.» 
Commentary. Regarding t h e denomination of the month and day cf. 
above — 'rw'zd — par t of name or title? — zyt 'son', cf. 'ztyk in inscription 
№ . 52, line 4, 'zt in the documents from Toprak Kala writ ten on wood. — 
brwrtyk, proper name = Hrawardlk, or Hrevcrdik, cf. Arabo—Khwarezmian 
16
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 YV. B. HENNING: Mit te l i ranisch , p. 62, note 2. 
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hrwrd'c 'right cause', 'virtue'; hrwrd'r 'virtue', 'good behaviour', hrwrd'c 
k'ryk 'virtuous' (Muqaddimat al-adab, 7, 6, 7, 8). Old Iranian frawart-. 
№ . 12 (see Fig. 7). 
Fragment of an inscription; line 1 preserved almost fully, line 2 fully, 
and parts of lines 3 — 5. The inscription contained the complete formula of 
dating, the denomination of the day in line 3 has been lost. 
(1) 4Î&NT III III С XX XX XX XX X IUI 
(2) Y RH' 'rtwyS BY WM 
(3) J. ZNH tnbryk 'y 
(4) ]. slhnt'ny 'y 
(5) ] . У' 
(break) 
«jYear 694,
 2month of Ardwis, day3 [ ]. This ossuary . . ., 4[of son] 
of . . . s/hnt » 
№. 26 (see Fig. 8). 
Three lines. The inscription has been preserved evidently in full. The 
dating contains only the year, in which, however, the character for the hundred 
is left out (cf. the leaving out of С in the datings of certain Khwarezmian inscrip-
tions on silver vessels). There was no denomination of the month either, nor 
BYWM . . . 
(1) BSNT III IUI Y RH' 
(2) tnbryk y' 'y wrt 
(3) k'k'ny 
«qYear 7[00]. Month.., This is the ossuary of wrt,
 3[of son] of k'k.n 
№. 21 (Fig. 9). 
Fragment of an inscription. The initial parts of five lines have been 
preserved. 
(1) BSN'TI [ 
(2) YRrH'i [ 
(3) whwmn [ZNH tnbryk 'y (or tnbryk y') 
(4) hw'r'n [ 
(5) whnwy(?) [ 
I I I 
In the preserved datings of the Ток Kala inscriptions the following years 
occur: 658 (№. 58), 672 (? №. 75), 678 (№. 52), 690 (№. 39), 693 ( + ? №. 54), 
694 (№. 12), 696 (№. 4), 700 (№. 7, 26 — the character of the hundred has 
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been left out in both cases), 706 (No. 25), 707 (№. 57), 710 (№. 53), 716 (or 
718, № . 56, the reading of the characters is doubtful), 723 (№. 22), 738 
(№. 19), 753 (№. 38). 
Thus the dated inscriptions of Tok Kala comprise the second part of the 
Vnth century and the first half of the Vl l l th century of an unknown era. 
The question of the initial date of the computation of time — the same 
question whicli had arisen at the analysis of the dated documents from Toprak 
Ka la — arises also here. 
In the epoch to which our inscriptions are related, according to the con-
firmation of Birüni, the era of Afrigh was dominant in Khwarezm which 
begins from 304/305 A. D. This era, however, must be forthwith eliminated 
f rom our calculations, since in case we should accept it, our ossuaries ought 
to be related to the Xth and even to the Xl th centuries A. D. On the other 
hand the dating of these ossuaries to the Vl l l th century appears to he per-
fectly indisputable, and in the Xth and Xl th centuries a completely different 
type of burial, the so-called 'burial in cists', existed in Tok Kala.49 
The archeological dating would involve also the supposition that here 
we have to do with the Christian era. It is true tha t in a somewhat later date, 
a t the time of Birüni, there were quite considerable Christian colonies in 
Khwarezm.50 
However, we have no evidence on the presence of Christians in the 
district of Tok Kala, and besides the application of the Christian time reckoning 
on Zoroastrian relics is completely unlikely. And in addition to this now we 
know, that in the I l l r d and IV4h centuries another era — 'the era of Kaniska', 
or the 'âaka era', the Indian time reckoning starting from the 78th year 
A. D.51 was in use in Khwarezm. 
If we assume the use of this era in our inscriptions, they would be dated 
between the years 736 and 831 which would correspond to all exactly deter-
mined archeological datings of the ossuaries as well as of the whole synchro-
nous complex of matters. 
The discovery of the dated documents enables us to make significant 
corrections in the history of Khwarezm in the period of the Arab invasion. 
We note, that the ossuary cemetery and the corresponding layer of relics bear 
the traces of war destruction with a subsequent temporary desolation (see 
the quoted article of A. V. Gudkova, p. 56). From the historical sources we 
know so far about the invasions of the Arabs against Khwarezm in 712 and 
728 A. D. The occurrence of doubtlessly later dates on our ossuaries indicates 
49
 See A. V. GUDKOVA: Некрополь городища Ток-кала, p. 57. 
50
 See S. P . T O L S T O V : НОВОГОДНИЙ праздник «Каландас» У хорезмийских христиан 
н а ч а т а XI в., «Сов. этнография», 1946, № 2. pp. 87—108. 
51
 S. P. T O L S T O V : Датированные документы из дворца Топрак-кала и проблема 
«эры Шэка» и «эры Канишки», «Проблемы востоковедения», 1961, № 1, pp. 54—71; S. P . 
T O L S T O V : ПО древним дельтам Окса и Яксарта, р. 225. 
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a longer process of warfare of Khwarezm (including the region of Kerder) 
against the Arab conquerors. In connection witli this we refer to the a t t e m p t 
of the Khwarezmian king Säwusfan (sy'wrspn in Khwarezmian script on the 
obverse, S'wSprn, in Sogdian script on the reverse of the Khwarezmian coins) 
in 751 to rely upon the military aid of the neighbouring states in his f ight 
against the Arabs. 
But how shall we explain, t h a t in a time so near to the epoch of Birüni, 
in our inscriptions the ancient 'Йака era', introduced to Khwarezm still in 
the 1st century A. D., is used, and not the 'era of Afrigh', about which Birüni 
speaks very definitely? 
We have a reason to suppose t h a t the 'era of Afrigh' could he only the 
official era, and a t the same time in the very day use, and especially in the 
religious ceremonies, including the funeral ceremonies, the traditional 'Saka 
era' was used, which, as it is known, side by side with the Christian t ime reckon-
ing is even today the official era of the Republic of India, coexisting for 
nearly two millennia with the various Indian eras. 
I t is not impossible either t h a t the 'era of Afrigh' and the 'Saka era ' 
were in use in different territories of Khwarezm. We must, however, bear in 
mind tha t all Khwarezmian inscriptions known so far (Toprak Kala, Tok 
Kala, silver cups) are dated according to the same era, and this time reckoning 
was used in Khwarezm at least before the beginning of the fourth decade of 
the I X t h century — the latest of the Tok Kala inscriptions known so far 
relates to the year 753 = 831 A. D. This problem will be solved finally by 
fur ther investigations, especially the continuation of the excavations in the 
cemetery of Tok Kala which surely promise very valuable new discoveries. 

К . MARÓT 
( 1 8 8 5 - 1 9 6 3 ) 
Am 31. O k t o b e r 1963 beglei te ten au f seinen le tz ten Weg im Fr iedhof von F a r k a s r é t 
den im 79. Lebens j ah r a m 27. O k t o b e r ve r s to rbenen Nestor der ungar i schen klassischen 
Philologie seine Kollegen, Schüler, Verehre r u n d Freunde , alle tief bewusst des grossen 
Verlustes, der d u r c h seinen Tod der ungar i schen u n d in te rna t iona len Wissenschaf t sowie 
dorn ungarischen Untorr ichtswesen z u g e f ü g t war . 
K . Marót w a r a m 2. März 1885 in A r a d geboren. Daselbst besuch te er das G y m n a -
s ium, während er seine Un ive r s i t ä t s s tud ien a n der Philosophischen F a k u l t ä t von Budapes t 
in den J a h r e n 1903— 1907 absolvier te , w o er im J a h r e 1907 auch d a s Doktord ip lom erhiel t . 
I m J a h r e 1907/8 w a r er als a n g e h e n d e r Lehre r St ipendiat im Mus te rgymnas ium der 
Schul lehrer -Bi ldungsans ta l t , und in 1908 e rwa rb er sieh auch das S taa t sd ip lom f ü r den 
Un te r r i eh t in der .Mittelschule. D a n a c h un t e r r i ch t e t e er lange J a h r e h indu rch in ver-
schiedenen Schulen dos Landes und de r H a u p t s t a d t . Seine U n i v e r s i t ä t s l a u f b a h n begann 
in 1917, als er a n der Univer s i t ä t von Kolozsvá r neben Gy. H o r n y á n s z k y , dessen klassisch-
philologische R i c h t u n g ihn tief bee in f luss t ha t t e , f ü r «griechische Folklore u n d Reli-
gionsgeschichte» hab i l i t i e r t wurde. Im J a h r o 1924 erhielt er in Szeged den Ti te l eines 
ausserordent l ichen Univers i tä t sprofessors , abe r erst in 1946 wurde er n a c h der Befre iung 
ordent l icher Professor f ü r a l le Geschichte a n derselben Univers i tä t von Szeged. I m J a h r o 
1947 wurde er Professor f ü r die a l te ( g r i e c h i s c h - r ö m i s c h e ) Geschichte a n der Univer s i t ä t 
von Budapest , wo er bis zu seiner E m e r i t i e r u n g i. J . 1962 t ä t i g bl ieb. 
Zur Anerkennung seiner wer tvo l len wissenschaft l ichen Tä t igke i t wurde K . Maró t 
von der Ungarischen Akademie der Wissenschaf ten in 1945 z u m korrespondierenden, 
und im J a h r e 1956 zum ordent l ichen Mitgl ied gewähl t ; von der Reg ie rung der Ungar i -
schen Volksrepublik b e k a m er den K o s s u t h p r e i s u n d den Verdiens torden der Arbe i t . 
E r w a r Mitglied der klassisch-philologischen Kommission der Ungar i schen Akademie der 
Wissenschaften, Aussehussmitgl ied de r Philologischen Gesel lschaft zu Budapest u n d 
P räs iden t der Al te r tumswissenschaf t l i chen Gesel lschaft seit ihrer Begründung (1958). 
E s f iel ihm eine wicht ige Rolle auch in d e m in te rna t iona len wissenschaf t l ichen Leben zu. 
E r n a h m an den folgenden in t e rna t iona len Kongressen tei l : an (lom V. religionswissen-
schaf t l ichen in Lund (1929), a n dem VI . rel igionswissenschaft l ichen in Bruxelles (1935), 
a n dem II. äs the t i schen u n d kuns th i s to r i schen in Par is (1937), an d e m I I I . anthropologi-
schen und ethnologischen in Bruxelles (1948), a n dem VIII . rel igions wissenschaft l ichen 
Kongress in Rom (1955) sowie an d e m Ovidius-Kongress in S u l m o n a (1958). E r hiel t 
sowohl anlässl ich dieser Kongresse als a u c h an zahlreichen Konferenzen im In- und Aus-
land Vorträge, die in den Fachkre i sen i m m e r mit grosser A n e r k e n n u n g au fgenommen 
wurden . E r war .Mitglied des E x e k u t i v k o m i t e e s des In te rna t iona len Vereins fü r Beligions-
geschiehte sowie P rä s iden t der ungar i schen Kommiss ion desselben Vereins. 
Man liest das folgende Bekenn tn i s im Vorwort des Buches von K. Marót aus d e m 
J a h r e 1948: «Mit H o m e r h a b e ich vor vierzig J a h r e n meine wissenschaf t l iche Tä t igke i t 
begonnen. Wohl bin ich inzwischen a u c h auf en t fe rn te re , sche inbar f r e m d e Gebiete ver-
schlagen, aber (1er Ansporn , der mich t r i e b , war i m m e r doch Horner . I m m e r bin ich d a m i t , 
was ich anderswo gelernt ha t t e , zu i h m zurückgekehr t .» In der T a t be re icher te auch schon 
seine ers te Arbei t , die Dok to rd i s se r t a t ion im J a h r e 1907 die H o m e r - F o r s c h u n g (Kapi te l 
zu der Homer-Frage) , u n d die H o m e r - F o r s c h u n g f ü h r t e ihn auf m a n c h e verzweigte 
Gebie te der an t iken u n d modernen K u l t u r . U n d zu Horner war er zu rückgekehr t n ich t 
n u r mi t seinem ungar i schen zusammenfas senden Werk i. J . 1948 (Homer , «der ä l tes te 
u n d beste»), sondern auch mi t seiner a n d e r e n grossangelegtcn Zusammenfas sung über die 
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«Anfänge der gr iechischen Li te ra tur» (zuerst im J a h r e 1956 ungar i sch , spä te r im J a h r e 
1900 auch deutsch) . 
K . Marót w a r als Gelehr ter vor a l lem «klassischer Philologe», aber keineswegs 
bloss soviel. I m L a u f e jenes langen Weges, der i hm beschieden war , e r s t r eck ten sich seine 
wei tverzweigten u n d ergebnisre ichen Unte r suchungen sozusagen auf den ganzen K r e i s 
d e r Geis teswissenschaf ten. E r be t r ieb j a ausse rha lb der Philologie i m engeren Sinne des 
W o r t e s auch Kul tu rgesch ich te , L i te ra tu rgesch ich te , Völkerkunde , Religionsgeschichte 
u . a . m . Aber es wäre wohl überf lüssig, seine wissenschaft l iche Tä t igke i t , deren Ergebnisse 
i n verschiedenen in- und aus ländischen Ze i t schr i f t en in ungar i scher , deutscher , f ranzösi-
scher und i ta l ienischer Sprache veröf fent l ich t wurden, hier je n a c h Fachgebie ten von-
e i n a n d e r ge t rennt zu kategor is ieren. 1 Die Homer -For schung selber, die immer im Vorder-
g r u n d seines In te resses s t and , s te l l te i h n vor solche Probleme u n d prinzipielle F r a g e n 
die notwendigerweise zu verschiedenen Wissenschaftszweigen f ü h r t e n . Demzufolge berei-
c h e r t e er auch diese verschiedenen Fachgeb ie te m i t neuen, originellen Fes ts te l lungen, 
n a c h d e m seine Forschungen i m m e r von prinzipiellen und methodologischen Gesichts-
p u n k t e n geführt wurden . 2 Die Vielseit igkeit des Interesses e rmögl ich te fü r ihn, dass er 
d ie Probleme der Horner -Forschung i m m e r wieder von verschiedenen Ges ich t spunk ten 
a u s u n d von vielen Sei ten her in Angr i f f n e h m e . Seine wissenschaf t l iche Tä t igke i t ist 
sozusagen einzigar t ig in der Geschichte (1er ungar i schen klassischen Philologie, in jener 
1 l ins ich t nämlich, dass beinahe alle Gegens tände seiner Forschungen , alle Probleme von 
i h m , von derselben Wurzel ausgingen, u n d dass sie ein einhei t l iches, harmonisches Ganze 
b i lden . 
Man begegnet a u c h schon in seinen F r ü h w e r k e n denselben Problemen, die i h n auch 
s p ä t e r immer wieder beschäf t ig t h a t t e n , u n d teilweise a u c h dense lben Ges ich t spunk ten 
u n d Methoden, die a u c h in seinen spä t e r en Arbei ten angewendet wurden . I n seiner Dok to r -
a rbe i t mach te er d ie griechischen ep ischen Gleichnisse z u m Gegens tand seiner Unter -
suchungen , u m a u s ihnen Schlüsse au f d e n Ursp rung der homer i schen Gedichte zu ziehen. 
E r betonte , dass d a s Wesen der homer i schen D i c h t k u n s t d u r c h den Vergleich mi t a n d e r e n 
d ichter i schen Schöp fungen be leuchte t werden kann . I n seinem «Homerus compara tus» , 
d e n er zwei J a h r z e h n t e h indurch (1913—1933) l au fend veröf fen t l ich te , be leuchte te er 
einzelne Homer-Ste l len m i t fo lk lor is t i schem u n d vö lkerkundl ichem Mater ia l aus dem 
Kre i se der verschiedens ten Völker, u n d mi t Paral lelen, Analogien sowohl aus der imgari-
schen Li te ra tu r , de ren gründl icher K e n n e r er war , als auch aus der gesamten Wel t l i t e ra tu r . 
Homer , d e n a u c h Marót von d e m Verfasser der Odyssee unterschied , war nacli 
i h m ein beispiellos begabte r , schöpfer i scher Dichter , der jedoch auch die zu ihm durch 
d ie Aöden ve rmi t t e l t en Über l ieferungen de r f r ü h e r e n griechischen D i c h t k u n s t zu benu tzen 
ve rmoch t ha t t e . Die Bestrebung, diese F rage zu klären, f ü h r t e Marót zu einer ganzen 
Re ihe der dami t v e r b u n d e n e n U n t e r s u c h u n g e n . Was die Rol le de r Über l ie ferung bet r i l l t , 
wol l te Marót dieselbe F rage auch au f die verschiedensten Ersche inungen der geist igen 
S c h ö p f u n g ausb re i t en . I n dem Z u s t a n d e k o m m e n der geist igen S c h ö p f u n g schr ieb er eine 
grosse Rolle jener seelischen Kons t e l l a t i on zu, die er als «suhlogisch» («halbbewusst») 
bezeichnete, der In sp i r a t i on der E rg r i f f enhe i t . E r k a m zu d e m Schluss, dass die dichte-
r ischen u n d folklor is t i schen P r o d u k t e , die R i t en , Mythen u n d ande re K u l t u r e l e m e n t e 
a u f dem Wege eines gewissen «Entgegenkommens», einer Resonanzfäh igke i t über-
n o m m e n werden; de r gleiche A u s d r u c k ist die Folge einer gleichen seelischen Einste l lung, 
u n d was gewöhnl ich als «survival» (For t leben) bezeichnet wird , i s t infolge der Er lebnis-
mäss igkei t im G r u n d e i m m e r auch ein «revival» (Wiederbeleben) . E b e n deswegen g laubt 
er, dass die gewohnte his tor ische Behand lung , die Anwendung jener Kategor ien , die der 
na tu rwissenschaf t l i chen E n t w i c k l u n g des Lebens folgen, d a s Bi ld de r Wirkl ichkei t oft 
verfä lschen; n u r e ine solche B e t r a c h t u n g v e r m a g zu einer vol l s tändigeren u n d echteren 
E r k e n n t n i s der Wirkl ichkei t zu f ü h r e n , die die wahren psychischen Tr iebfedern des E n t -
s t ehens be rücks ich t ig t . Was das Wesen der D i c h t k u n s t be t r i f f t , ist Marót mi t der Bezeich-
n u n g «Volkspoesie» gar n icht e inve r s t anden , ja er möch te die Gegenübers te l lung von 
1
 Das vol l s tändige Verzeichnis seiner l i te rar i schen T ä t i g k e i t wurde du rch A. Szalay 
in der Zei tschr i f t «Antik T a n u l m á n y o k — S tud i a Ant iqua»: 2 (1955) 189—198 u n d 11 
(1964) S. 5 f . zusammenges te l l t . D a r u m wollen wir nicht in d iesem Nachruf auf seine 
Bücher und S t u d i e n im einzelnen a u c h den Ti te ln nach h inweisen . 
2
 Wie b e d e u t e n d und wer tvol l d ie wissenschaft l iche T ä t i g k e i t von K . Marót a u c h 
f ü r die Völke rkunde war , das ist a u c h schon d a r a u s ers icht l ich, dass Band IV der Zeit-
schr i f t «Acta E thnograph ien« im J a h r e 1955 anlässl ich seines siebziegsten Gebur t s t ages 
a l s Fes tschr i f t i h m gewidmet wurde . 
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Yolks- und K u n s t p o e s i e weder in bezug auf Horner noch im al lgemeinen gel ten lassen. 
D e n n seiner Ans ich t nach k o m m t einersei ts a u c h in den völk ischen Schöpfungen eine 
bedeu tende Rolle d e m schöpfer ischen I n d i v i d u u m zu, und auf de r anderen Seite is t bis 
zu e inem gewissen Grade aucli die Gemeinschaf t «.Mitverfasser» jedes wahren Dichters . 
Der wahre Dich te r is t eben der jenige , der als ïôioç èv x jivrî) die Befr ied igung der Gemein -
s c h a f t he rvorzurufen vermag. Marót empf ieh l t a n s t a t t der Beze ichnungen «Volkspoesie» 
u n d «Kunstpoesie» den N a m e n «Gemoinpoesie», der beide f rühe re gle ichermassen m i t u m -
fass t ; auf diese Weise be tont er den i m m e r sozialen Cha rak t e r der Dich tkuns t . A u c h was 
d a s E n t s t e h e n der homerischen E p i k be t r i f f t , h eb t er das g lückl iche Zusammensp ie l 
de r gemeinschaf t l ichen u n d der individuel len F a k t o r e n hervor . 
Die le tz ten J a h r e seines Lebens widmete er — nachdem er die theore t i schen F r a g e n 
i m Z u s a m m e n h a n g m i t H o m e r gek lä r t h a t t e — beinahe ausschliessl ich dem Unte r suchen 
dessen, was H o m e r vorausging, d . h. den Anfängen , der noch «schriftlosen» Per iode 
der griechischen L i t e ra tu r . E ingehend u n d aus füh r l i ch e r forsch te er jene E l e m e n t e der 
homer i schen E p i k , die von einer noch f rüheren , ä l t e ren D i c h t k u n s t zeugen. Seine For-
schungen f ü h r t e n zu d e m Ergebnis , dass die Musen, Sirenen u n d Char i ten u r sp rüng l i ch 
dämonische Wesen, «Zauberinnen» waren , die erst im Spiegel e iner spä teren A u f f a s s u n g 
zu Gö t t innen veredel t wurden . Auch die D i c h t k u n s t selber k l ä r t e sich erst a l lmähl ich 
a u s dor Undif ferenzier the i t e iner religiösen Zauber -Dich tung , u n d aucli der Dichter 
selber wurde erst übe r die S tu fen des Zauberers u n d dos P r o p h e t e n h indu rch zu noirjrfjç 
im griechischen Sinne des Wortes . Aber die homerische Epik hat d e n n o c h aucli die Spu ren 
de r einstigen p r imi t i ven magischen Dich tkuns t a u f b e w a h r t , so z. B. in jenen K a t a l o g -
absehn i t t en des Epos , die mit den völkischen Beschwörungen mag i sche r Art und Z a u b e r n 
organisch zusammenhängen . 
Of t behande l te K . Marót im L a u f e seiner Forschungen a u c h solche Fragen , d ie die 
Spezialgebiete de r einzelnen mode rnen L i t e r a tu ren bet ref fen . I n kleineren oder grösseren 
Aufsä tzen beschäf t ig te er sieh von den aus ländischen Schr i f t s te l l e rn mi t Goe the u n d 
T h o m a s Mann, u n d von den ungar i schen Dichtern mit Petőf i , T o m p a , Madách u n d Ady . 
Aber es ist bezeichnend f ü r ihn, dass er auch auf «Uesen Gebie ten beinahe i m m e r n u r 
prinzipielle u n d ga t tungsgeschich t l iche Fragen un te r such te . Als er z. B. über eine Bal lade 
von M. T o . n o i («Arokhat i Lőrinc») schrieb, behandel te er e igent l ich d a s Problem, wie die 
l i te rar i sche Über l ie ferung einerseits , u n d das Er lebnis des Dichters andererse i ts , sich 
zue inander gegenseit ig verha l ten . E inen ähnl ichen Ges ich t spunk t be rücks ich t ig te er 
a u c h dann , als er e ine Stelle in d e m Work von Madách «Die Tragödie des Menschen» 
m i t P lu t a rch u n d Byron verglich. Prinzipiel le u n d methodologische Fragen wol l te er 
k lä ren auch dann , a ls er sich in die P rob lemat ik der ungar ischen Völkerkunde ve r t i e f t e , 
u n d die Ri ten de r Sonnwendfe ier , ihre Lebensgeschichte u n t e r s u c h t e . Das U n t e r s u c h e n 
eines la te in ischen Gedichtes aus dem J a h r e 1599 über die «Amicitia», u n d jenes E m b l e m s , 
d a s mim a n seinen Ausgaben sieht , f ü h r t e ihn zu ein "tu a l lgemeingül t igen Schluss : d a s 
geist ige Geschehen sei nicht kont inuier l ich , sondern ein Prozess «mit U n t e r b r e c h u n g e n 
u n d l a u n e n h a f t e n Umwegen», u n d die al lgemein menschl ichen Surv iva l -E lemen te k ö n n t e n 
n u r a ls Rev iva l -E lemente fo r tbes t ehen . I n e iner Studio über d a s Wor t «Refr iger ium» 
wies er nach, dass dieser Ausdruck ägypt i scher H e r k u n f t nu r deswegen auch auf f r e m d e n 
Gebie ten ü b e r n o m m e n u n d wiederhol t werden konnte , weil ein gewisser innerer Wider -
hal l f ü r sich eine ähnl iehe F o r m beanspruch te , u n d d a r u m d a s f r e m d e Wor t in se iner 
ursprüngl ichen Bedeu tung überse tz t werden konn te . Dio F a b e l n von M. Fedics , d ie 
Gv . O r t u t a y veröf fen t l ich t ha t t e , in teress ier ten ihn d a r u m , weil diese e inersei ts d a s 
K l ä r e n gowissor «wesen- u n d entwieklung.sgoschichtl ichen Fragen» fö rder ten , u n d weil 
s ieh anderesei ts die Lehren , die m a n aus ihnen gewann, «zu (1er Be leuchtung e in iger 
i m m e r noch s t r i t t ige r Probleme des griechischen Epos» anwenden liessen. 
Se lbs tvers tänd l ich h a t Marót, im Laufe seiner mehrere J a h r z e h n t e langen U n t e r -
suchungen seine Auf fassung über einige Fragen (so z. B. über dio Volkspoesie oder übe r 
den Ursprung des homerischen Hexamete rs ) hie und da geänder t . Abor u n t e r s u c h t m a n 
seine Werke, so gewinn t m a n ein orgreifendes Bild davon, wie le idenschaf t l ich u n d m i t 
welcher zähen Ausdaue r er die W a h r h e i t gesucht ha t t e . Auch die f ü r ihn a n Schicksals-
schlägen so reichen J a h r e ve rmoch ten ihn in der u n u n t e r b r o c h e n e n wissenschaf t l i chen 
T ä t i g k e i t n icht zu verh indern . Alles, was er las — u n d dass e r viel gelesen h a t t e , d a s 
ers ieht m a n auch schon aus der be t räch t l i chen Anzahl seiner Rezens ionen — bezog er 
au f seine eigenen Probleme u n d er übe ra rbe i t e t e es f ü r sich. E s is t bezeichnend, d a s s e r 
a u c h die neues ten Forschungsergebnisse , so z. B. auch die Theor ie des S igna lsys tems von 
Pav lov , in seinen Forschungen i m m e r zu berücksicht igen bestrebt, war . 
Aber das h ier en twor fene Bild von seiner Tä t igke i t bl iebe doch m a n g e l h a f t , w e n n 
wir neben seinen fachwissenschaf t l ichen Forschungen — die auch von der i n t e rna t i ona l en 
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Wissenschaf t mit grosser A n e r k e n n u n g a u f g e n o m m e n u n d gewürd ig t wurden — n ich t 
a u c h seine homerischen L e h r b ü c h e r , Lexikon-Art ike l , Vor t räge u n d S tud ien e rwähn ten , 
in denen er die Z u s a m m e n h ä n g e der an t iken geist igen E r b s c h a f t mi t unserer m o d e r n e n 
K u l t u r , die d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n d e n d idak t i s chen Fragen sowie die Lage u n d d ie 
a k t u e l l e n Aufgaben unse re r e inheimischen klass ischen Philologie f ü r weitere Kre ise 
be leuch te te . Alle diese Arbe i t en bezeugen, dass de r «klassische Philologe», dessen l iebens-
würd ige u n d allgemein v e r e h r t e Gesta l t von w a h r e m H u m a n i s m u s erfül l t war, übe r die 
Vergangenhe i t h inaus mi t o f fenen Augen auch die Gegenwar t beobach te t e . U n d es ble ibe 
h i e r auch nicht u n e r w ä h n t , mi t welcher Bere i t scha f t er auch den jüngeren Fachgenossen 
i m m e r behilf l ich war , sowohl se inen eigenen Schü le rn wie auch al len denjenigen gegen-
übe r , d ie sich an ihn g e w a n d t h a t t e n . "Iôioç êv xoivw, mi t diesen p indar ischen W o r t e n 
cha rak te r i s i e r t e K . Marót m e h r m a l s die grösste Ges t a l t der «Gemeinpoesio», den «ältesten 
u n d besten» Dichter , H o m e r . A b e r denkt m a n a n die reiche E r n t e seines langen Lebens-
laufes , a n die E igenar t se iner Forschungen u n d a n seine neuen Ergebnisse , so wird m a n 
le ich t einsehen können, dass a u c h er als Gelehr tor ein îôioç êv xoiv<T> wa r . 
G Y . M O R A V C S I K . 
RECENSIO 
E. BRAUN : A R I S T O T E L E S Ü B E R B Ü R G E R - U N D M E N S C H E N T U G E N D . 
Zu P o l i t i k a H I 4 u n d 5. Wien 1961. 
Die kurze Texts te l le , die der Verfasser z u m Gegens tand seiner U n t e r s u c h u n g e n 
g e m a c h t ha t t e , bi ldet e inen der wicht igsten Teile de r ar is totel ischen «Politik». K a p i t e l 
I I I 4 boschliosst sozusagen den ar is tote l ischen G e d a n k e n g a n g über den S t a a t s b ü r g e r 
a ls den le tz ten Bes tand te i l des Staates , der zugleich a u c h den grundlegenden G e g e n s t a n d 
de r S taa ts theor ie da r s te l l t . Die Wicht igkei t dieser Stel le wird a u c h d a d u r c h noch h e r v o r -
gehoben — was a u c h B r a u n n ich t zu un te r s t re ichen v e r s ä u m t —, dass vom Vers t ändn i s 
des f ragl ichen Tex t s tückes , in dem Aristoteles die gegenseit igen Beziehungen zwischen 
Bürger- u n d .Vlenschentugend def in ier t , manches a b h ä n g i g wird: Wo sind die G r e n z e n 
d e r Polit ik als eines s t aa t s theore t i schen Sys tems? Wie verha l ten s ich zue inander d i e 
E t h i k , die al lgemeine Wissenschaf t vom menschl ichen Verhal ten einerseits, und die P o l i t i k 
andrerse i t s? Dies s ind i m m e r wiederkehrende P rob l eme nicht n u r der a r i s to te l i schen 
Philosophie, sondern ü b e r h a u p t a u c h des ganzen menschl ichen Denkens , die m i t d e r 
gesel lschaft l ich-pol i t ischen Praxis auf das engs te v e r b u n d e n s ind. 
E s s teht im Vorderg rund des Kap i t e l s I I I 4 die Frage : ob (1er vol lkommene Mensch 
u n d der vo l lkommene S t a a t s b ü r g e r ident ische Begri f fe s ind, d a s heisst also, ob die Mora l 
des I n d i v i d u u m s u n d die jenige des S taa t sbürgers kongruen t sind. Die Antwor t auf d iese 
Frage ist ih rem Wesen n a c h e indeut ig : die Anfo rde rungen , die dem vol lkommenen S t a a t s -
bürge r gegenüber gestel l t werden, s ind andere u n d kle inere als diejenigen die der voll-
kommene Mensch er fü l len soll. Aber d a r ü b e r h inausgehend s ind die Anforde rungen a u f 
d e r Ebene der Pol i t ik d i f ferenzier ter , denn der vo l lkommene S t a a t s m a n n ist ja s e inem 
Wesen nach doch d e m vol lkommenen Menschen ähn l i ch . Dar in l iegt die Lösung d e r 
F rage nach d e m S t a a t s b ü r g e r u n d nach der s t aa t sbürge r l i chen Moral; da rau f baut Ar i s to -
teles seine a r i s t ok ra t i s ch gedachte , n o r m a t i v e S t aa t s theo r i e . 
Aber unsere Texts te l l e is t — infolge der vielen Tex tve rdorben — m a n c h m a l d o c h 
n i ch t k lar und e indeut ig genug. E b e n d a r u m wollte die T e x t k r i t i k m a n c h e E inze lhe i t en 
n ich t Aristoteles selber zuschreiben, oder sie e rk l ä r t e einige Gedanken f ü r widerspruchs-
voll. Der Verfasser g ib t in seiner S tudie einen k r i t i schen Überbl ick der wicht igs ten Ste l -
l ungnahmen , die in bezug auf die un te r such te Tex t s t e l l e in der Fach l i t e r a tu r v e r t r e t e n 
wurden ; vor a l lem k o m m e n dabei jene Theor ien von Arn im und J a e g e r in B e t r a c h t , 
d ie von verschiedenen Prämissen ausgegangen waren . Der Überb l ick wird je n a c h 
Abschn i t t en gegl ieder t , de r T e x t mit P a r a p h r a s e e ingehend in t e rp re t i e r t ; die t ex t k r i t i -
schen Probleme werden gründl ich u n d scharfs innig behande l t . I m al lgemeinen wird d a b e i 
de r über l iefer te T e x t m i t Erfo lg ver te id ig t . E i n h e i t u n d Folgericht igkei t des a r i s to te l i -
schen Gedankenganges werden nachgewiesen, u n d dabe i wird das Über in t e rp re t i e r en 
abge lehn t , das in E inze lhe i ten Widersprüche , j a h ie u n d d a auch n icht -ar i s to te l i sche 
Z u t a t e n zu en tdecken me in t e . Besonders beach tenswer t is t dabei , wie die logische, ja n o t -
wendige Zusammengehör igke i t der Kap i t e l 4 und 5 nachgewiesen wird . Am Endo e ine r 
g ründl ichen inhal t l ichen Analyse k o m m t der Verfasser zu der Fes ts te l lung, dass d e r 
Verb indung dieser be iden K a p i t e l eino nicht zu ve rmissende Rolle h ins icht l ich (1er Gegen-
übers te l lung von phi losophischer Thoorie u n d zei tgenössischer Prax i s zufä l l t . Ar is to te les 
i s t näml ich der Ansicht , dass dem N a m e n nach als Bürge r gelten d ü r f t e n — je nach d e n 
verschiedenen Verfassungen u n d Bovölkerungsverhä l tn issen (1er einzelnen S t aa t en — 
verschiedene Personen, Banausen (und Theten) , ja sogar a u c h N a c h k o m m e n von F r e m d e n 
u n d Sk laven . Aber d e m Wesen, der F u n k t i o n n a c h d a r f doch n u r ein solcher als B ü r g e r 
ge l ten , der a n den bürger l ichen Ehrenrech ten , u n d vor allem an den S t a a t s ä m t e r n 
de facto tei l h a t . N u n wird aber nach Aristoteles de r ar i s tokra t i sche , «der beste S taa t» 
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— in (lem die Ä m t e r n a c h T u g e n d und Verd iens t ver te i l t werden — d a s Bürger rech t a u f 
solche E l e m e n t e beschränken , die von (1er zwangsmäss igen , sk lavischen Arbe i t , von den 
L a s t e n de r Lebense rha l tung f r e i sind. N u r f ü r d iese e rkenn t Aris tote les jene S t a a t s b ü r g e r -
Tugenden a n , die im vorigen Kap i t e l I I I 4 b e h a n d e l t wurden . 
F u n k t i o n und Aufgabe des Kap i t e l s I I I 5 s ind also — mi t Rücks ich t au f den 
I n h a l t des K a p i t e l s I I I 4 —, dass in i hm d a s Besprechen u n d Bes t immen de r Bürger-
tugend , (las in K a p i t e l I I I 4 gegeben war , v o n e inem zwar n u r scheinbaren, a b e r doch 
leicht mögl ichen E i n w a n d befre i t werden. D e n n Aristoteles h a t t e vorh in die T ä t i g k e i t , 
die er a ls anankaia bezeichnete , dem K r e i s zugewiesen, der u n t e r der arche despotike 
s t eh t ; d a d u r c h t r enn te er von diesem K r e i s a u c h die Bürger u n d ihre Tä t igke i t en , d ie 
f ü h r e n u n d g e f ü h r t werden. Aber so konn te s ieh doch die Frage stel len — auch mi t Rück-
sicht auf d ie t a t säch l i chen Zus tände in m a n c h e n griechischen S t a a t e n : ob ein Te i l j ener 
Personen , d ie m a n als despotikös archomenoi bezeichnen soll, u n d d a r u n t e r eben die 
Banausen , doch nicht d e m Gebiet der politike arche zugewiesen werden soll. Ar i s to te les 
b e a n t w o r t e t diese Frage in verneinendem Sinne . Dies ist a u c h vers tändl ich , d e n n die 
B e j a h u n g derselben Frage würde doch seine g a n z e S taa t s theor ie von G r u n d auf u m s t ü r z e n . 
D a r u m is t a lso I I I 5 no twend ig eine E r g ä n z u n g , e in Anhang des vorigen Kap i t e l s — einer-
lei, w a n n es geschrieben worden sein mag . Zu gleicher Zeit is t dasselbe T e x t s t ü c k eine 
E r g ä n z u n g a u c h zu d e m in K a p i t e l I I I 1 — 2 behande l t en Begriff des S t a a t s b ü r g e r t u m s . 
Übr igens k o m m t in diesem Tex t s tück auch die bürger l ich-ar is tokra t i sche W e l t a n s c h a u u n g 
des Ph i losophen zur Ge l tung , mit. ihren beze ichnenden Schranken , der Verach tung gegen-
übe r den Arbe i t enden . Man h ä t t e dies a u c h m e h r hervorheben können, a ls es de r Ver-
fasser t u t . 
Die Analyse von B r a u n zeigt — m i t e ine r Geltung, die übe r die behande l t e T e x t -
stelle wei t h inausgeht —, dass es in dem über l i e fe r t en Tex t der ar is to te l ischen Pol i t ik 
keine erns t l ichen, den Gedankengang s t ö r e n d e n Widersprüche g ib t . Es ist also ga r n ich t 
nöt ig, In t e rpo la t i onen zu v e r m u t e n . Gewisse Wiederholungen sind wohl n u r R e k a p i t u l a -
t ionen von Aristoteles selbst , m i t denen er vone inande r weit e n t f e r n t l iegende Text te i l e , 
die doch zusammengehör ige Probleme b e h a n d e l n , mi t e inander verb inden woll te . E s gibt 
ausser d iesen möglicherweise auch solche redak t ione l l e Zu ta ten , die auf Aris to te les se lber 
zu rückgehen ; diese mögen nacht rägl ich u n t e r d e m Einf luss solcher Probleme h i n z u g e f ü g t 
worden sein, die erst in den Büchern I V — V I behande l t wurden . 
J . S A R K A D Y 
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LES SUPPLIANTES D'ESCHYLE 
A partir des formes primitives dans le culte de Dionysos jusqu'au refieu-
rissement tardif de la poésie grecque, époque de l'hellénisme, l'histoire de la 
tragédie grecque embrasse des siècles. Ni le demi-jour des débuts, ni les données 
éparses de la longue période de décadence ne se limitent à Athènes. Nous 
devons affirmer cependant que tout ce qui, de la tragédie grecque, appart ient 
à l 'héritage classique de la li t térature mondiale, fu t créé à Athènes, au Ve 
siècle avant notre ère, et se rattache au nom de trois grands poètes, Eschyle, 
Sophocle et Euripide. En dehors d'eux, tout au plus un seul poète anonyme 
nous a laissé une pièce complète; cette tragédie intitulée Rhesos qui prend 
pour sujet un épisode de la guerre de Troie, la t radit ion l'a classée parmi celles 
d 'Euripide. Du reste, en ce qui concerne les contemporains des trois grands 
auteurs, ainsi que les précurseurs d'Eschyle et les tragiques grecs postérieurs 
à Euripide, il ne nous reste que quelques allusions plus ou moins dignes de foi 
ou certains fragments plus ou moins importants , qui permettent de se faire 
d 'eux une image très défectueuse. Dès lors, sachant fort bien avec quel esprit 
de suite la critique littéraire grecque fu ture fera le triage de cet 
héritage abondant, nous ne saurions guère refuser tout fondement à l'opinion 
publique contemporaine qu'Aristophane a résumée ainsi dans ses Grenouilles: 
avec la mort d 'Euripide la scène athénienne reste délaissée. 
Que la tragédie grecque se fût épanoui et élevée à une vitesse prodigieuse, 
à une hauteur inouïe de l'évolution précisément au Ve siècle avant notre ère 
et à Athènes, la plus avancée des cités, ce fait ne s'explique guère autrement 
que par les circonstances historiques: le mouvement soudain accéléré de 
l 'histoire révéla ici et dès cette époque, sous la forme la plus aiguë, devant 
l 'opinion publique la plus démocratique que l'on puisse imaginer dans la société 
esclavagiste, les contradictions se manifestant d 'une par t au sein de la cité 
même, d 'autre par t , entre Grecs et Perses, ainsi que dans les rapports d 'Athènes 
avec les autres cités grecques. Très souvent, ces contradictions s 'accumulaient 
dans la brillante carrière d 'abord ascendante, puis aboutissant à une chute 
tragique de quelques grandes personnalités; bon nombre de Grecs eurent un 
sort analogue à celui de Miltiade qui, à peine baigné dans la gloire du tr iomphe 
1 Acta Antiqua XII/3—4. 
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de Marathon, perdit son honneur de citoyen et finit ses jours en prison. En géné-
ral, les héros de la tragédie grecque descendaient sur la scène des hauteurs 
du monde imaginaire de la mythologie, mais, à travers quelques-uns de leurs 
t r a i t s caractéristiques, ils éveillaient la compassion pour des contemporains 
ou portaient un jugement sur eux. E t ici on ne pensera pas en premier lieu 
à certaines allusions cachées, mais p lu tô t à ce que, à la formation de l'image 
du monde tragique, la société contemporaine apporta un élément encore plus 
impor t an t que la conception traditionnelle de la fatalité professée par la religion 
grecque. 
C'est la morale démocratique de la reluisante époque d'Athènes qui se 
ref lè te dans la réponse donnée à Miltiade, au nom de l'opinion publique, pa r 
un citoyen nommé Sokharès, lorsque, après la victoire de Marathon, le stratège 
revendiqua pour lui-même la couronne de lauriers: «Miltiade, quand tu auras 
comba t tu tout seul et vaincu ainsi les barbares, alors seulement tu pourras 
demande r les honneurs pour toi seul.» (Plut. Cim. 8.) Mais cet appel à la modes-
tie n ' eu t aucun effet sur les chefs de guerre victorieux de Salamine et Platée, 
ou des combats fu tu r s qui liquidèrent les garnisons perses restées aux régions 
frontalières. Thémistocle, n 'ayant pas reçu des Athéniens qui avaient lut té 
avec lui à Salamine, la reconnaissance at tendue, était prêt à l 'accepter de la 
p a r t des Spartiates. E n effet, à Sparte, il fu t accueilli comme le héros de la 
cause grecque commune avec des solennités splendides: on lui offrit la couronne 
d'olivier et l 'attelage d'honneur et, pour rentrer, un cortège composé de trois 
cents cavaliers de choix (Hérodote VI I I . 124—125). Comme raison principale 
de son exil futur , on alléguera sa présomption, puisque c'est à ses bons conseils 
qu' i l a t t r ibuai t l 'agrandissement de la f lo t te d'Athènes et la victoire de Sala-
mine (Plut. Them. 22); nous verrons plus tard qu'Eschyle ne refusera pas 
t o u t e sympathie à son ancien chef même dans sa chute, mais il n 'en est pas. 
moins vrai que l ' a t t i tude de Thémistocle peut être classée parmi les exemples, 
qui a t t i r en t l 'at tention du poète sur les dangers d'une confiance en soi excessive, 
ne pouvan t user de la victoire avec une manière sensée. 
L 'hybris du commandant Spartiate Pausanias est encore plus ahurissante. 
A y a n t mené à la victoire, près de Platée, les forces terrestres unies des Grecs, 
il f i t me t t r e sur le t répied d'or placé en off rande votive dans le temple d'Apollon 
à Delphe, une inscription a t t r ibuant le succès uniquement à son mérite person-
nel (Thuc. I. 132). Deux ans plus ta rd , en 477. lors de l 'occupation de Byzance, 
il souleva déjà, par son a t t i tude provocatrice, un antagonisme entre les Grecs 
alliés (Hérodote VIII . 3. Thue. I. 94), et encourut le ressentiment de ses com-
patr iotes , car, désavouant la simplicité Spartiate, il se révêti t d 'habi ts somp-
tueux , tel les rois barbares et s 'entoura de gardes égyptiens et perses (Thuc. I . 
130. Corn. Nep. Paus. 3); les relations perfides (pi'il entretenai t avec les Perses 
devinren t ensuite également manifestes (Thuc. I . 132—134). Cimon, fils de 
Milt iade, occupa en 476 Eion en Thrace et son hybris s 'aff i rma non seulement 
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dans l ' inhumani té qu'il témoigna envers la population, mais aussi par les 
inscriptions eju'il f i t graver sur les bustes en heimès, érige's pour commémorer 
la victoire et qui exal ta ient , dans un esprit t rop exclusif, le mérite des chefs 
(Plut . Cim. 7 — 8). Bien que son propre nom ne figurât dans aucune des trois 
épigrammes, ce procédé incita, à en croire Plutarque, l 'animadversion publique, 
et rappela les paroles exhor tan t jadis son père à la modestie. 
La cité d 'Athènes reconnaissait largement le rôle de la scène dans la 
formation de l'opinion publique. Pour cette raison elle versait , du fonds publie, 
une journée aux bourgeois besogneux qui, pour assister au spectacle, devaient 
manquer leur gagnepain. Parallèlement à la tragédie et exerçant sur elle une 
influence riche et d 'ail leurs réciproque, la philosophie qui ne jouissait pas 
d 'une faveur insti tutionnelle de la p a r t de l 'É ta t et, de plus, se heur ta i t en 
maintes occasions à une certaine résistance, f i t souvent prendre conscience 
à l 'opinion publique des mêmes contradictions qui se ref lé taient dans la t ra -
gédie. E t le développement de la t ragédie à Athènes, tou t comme celui de la 
philosophie, serait à peine concevable sans Heraclite d 'Éphèse ou plutôt sans 
l ' influence de la théorie dialectique élaborée par lui; ce n 'est pas un hasard 
que les années d 'act iv i té d 'Héracli te à Éphèse coïncident avec la période où 
le drame grec d 'Athènes, en t an t que genre indépendant , se sépara du choeur. 
Certains philologues complètent la t radi t ion antique, absolument éprou-
vée, selon laquelle la t ragédie s'est développée à part i r du choeur, par le prin-
cipe méthodologique bien moins sûr qui veut que l 'observation des formes 
seules, fondée sur l 'évolution directe du genre, permet te d 'é tabl i r la chrono-
logie des oeuvres subsistantes. Ils considèrent les «Suppliantes» d 'Eschyle 
comme la plus ancienne tragédie grecque qui nous soit parvenue. En effet , 
nous ne connaissons aucune autre tragédie dans laquelle le rôle élu choeur 
serait , quan t à son étenelue et son poids, aussi impor tan t que dans celle-ci. 
Alors que l ' importance du choeur est le plus souvent secondaire par rappor t 
au jeu des acteurs, car il ne fait que souligner l 'action ou l 'apprécier élu point 
de vue eles personnages représentant les oppositions dramatiques, ou plus 
encore à la manière ele l 'hémicycle prolongé vers la scène — du point de 
vue du public, «le vér i table protagoniste» des «Suppliantes» est le choeur 
lui-même.1 Le choeur se borne, même dans les «Euménides», au rôle élu second 
personnage. Bien en tendu, même ainsi, comme en témoigne cette pièce, la 
part ie f inale ele l'«Orestie», l 'oeuvre authentique ment la plus ta rd ive d'Eschyle, 
aura i t poussé étudier plus a t tent ivement la question de la s t ructure des 
«Suppliantes», qui semble à première vue rudimentaire, et peut pour t an t 
s 'expliquer non par sa da te précoce, mais par le caractère spécifique élu su je t 
que l 'auteur avai t cheiisi. Enfin, un papyrus récemment découvert — la 
« lidascalie d 'Oxyrhynchus» (Ox. Pap . 2250, fr . 3) — vient de fournir des 
1
 P . MAZON: Eschyle (Collection des Univers i tés de France) . Par is 1931. T o m e l , p .3 . 
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preuves extérieures aux philologues, d'ailleurs peu nombreux qui ont refusé 
de voir dans les «Suppliantes» la première oeuvre d'Eschyle, et en même temps 
la tragédie grecque la plus ancienne qui nous soit connue. Ce papyrus, bien 
que fragmentaire, prouve selon tou te vraisemblance que les «Suppliantes» 
on t été représentées après l 'apparition du rival plus jeune, Sophocle, qui cette 
fois dut se contenter du deuxième rang à côté d'Eschyle vainqueur. Sophocle, 
on le sait, s 'était présenté pour la première fois en 468 et avait obtenu contre 
Eschyle le premier prix, ce qui nous fournit le terminus ante quem de la genèse 
des «Suppliantes». U n appoint plausible considéré par J . Th. Kakridis et 
A. Leskv, rend tou t à fa i t vraisemblable la date de 463 suggéré par la «didasealie 
d'Oxyrhynchus».2 L 'hypothèse à laquelle se réfèrent les philologues qui con-
t inuen t à insister sur l 'antériorité de la date des «Suppliantes» — comme par 
exemple M. Pohlenz — est très forcée: ils mettent en rapport les données de 
la didasealie non avec la première représentation des «Suppliantes», c'est à 
d i re de la tétralogie dans laquelle cette tragédie est comprise, mais seulement 
avec sa reprise.3 Dans ce cas cette circonstance aurait dû y être nécessairement 
signalée, ainsi que la date de la première représentation. 
Il est plus juste d 'abandonner le point de vue fondé sur les observations 
des formes et de renoncer en même temps à la conception ten tante selon laquelle 
les sept tragédies d 'Eschyle qui nous sont conservées permettent de considérer 
directement l 'épanouissement de presque tout le genre, à part i r de ses débuts 
archaïques jusqu 'à son couronnement par l'«Orestie». 
Le caractère «archaïque» des «Suppliantes» ne marque pas le début cle 
la carrière d'Eschyle, mais il indique les tâches artistiques particulières qu'il 
a pu rencontrer dans n ' importe quelle étape de sa carrière. Sa tâche, ici, était 
jus tement de met t re en scène la tragédie commune de cinquante jeunes filles, 
e t rien ne nous permet de supposer que le mythe des cinquante filles n 'ai t 
a t t i r é l 'attention du poète qu'au débu t de sa carrière. Donc, ce ne sont pas 
les possibilités de donner plus d ' importance au choeur qui l 'avaient incité 
à choisir le mythe des Danaïdes, mais au contraire, c'est le mythe des Danaïdes 
qui, avec son héros collectif, exigeait l'expansion du choeur. «. . .Cinquante 
femmes soeurs a u x mèches d'ébène, aux corps d 'albâtre, si semblables» . . . 
— c'est ainsi que dans l'oeuvre du grand poète hongrois M. Babits intitulé 
«Les Danaïdes», leur aspect uniforme absorbe leur individualité. 
2
 I. ©. KaxQLÔfjç: TloixiXa êXXyvixd. 1. OÍ 'IXÉTIÔCÇ rov Alayvlov. 'EXXrjvixá 13 (1954), 
p p . 165 — 170. A. LESKY: Die Da t ie rung de r Hike t iden und der Trag iker Mesatos. H e r m e s 
82 (1954), pp . 1 — 13. 
3 M . P O H L E N Z : Die griechische Tragöd ie . Gött ingen 1 9 5 4 . 2 I I , p . 2 2 — 2 4 . I . M . 
T R O N S K I lui auss i s a n s u n e prise de pos i t ion catégorique a g a r d é des doutes sur p reuve 
décis ive puisée à d idaseal ie en r éc laman t u n e analyse historique-idéologique e t his tor ique-
s t i l i s t ique du d r a m e m ê m e pour résoudre le problème chronologique, И. M. Тройский : 
Оксиринхская дидаскалия к тетралогии Эсхила о Данаидах. ВДИ 60 ( 1 9 5 7 ) , pp. 
146— 159. Nos obse rva t i ons t iennent c o m p t e de ces exigences assez fondées et corroborent 
j u s t e m e n t du côté de m é t h o d e his tor ique les conclusions des M M . K A K R I D I S et L E S K Y . 
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Le théâtre des «Suppliantes» est Argos. Conduites par leur père et aidées 
par la déesse vierge Pallas Athèna, les cinquante filles de Danaos arrivèrent 
d 'Égypte en bateau dans la ville natale de leur aïeule Io. Dégoûtées de l 'endo-
gamie à laquelle leurs cousins veulent les contraindre, les cinquante filles 
fuient les cinquante fils d 'Égvptos, frère de Danaos. Cherchant abri elles entou-
rent les autels d'Argos et supplient Zeus, leur ancêtre divin, en menaçant les 
Argiens de souiller les autels par leur suicide s'ils leur refusent le droit d'asile. 
Le roi d'Argos n'ose prendre cette responsabilité en sa personne de souverain, 
car s'il livre à l 'ennemi celles qui cherchent un refuge auprès des autels, il 
charge la ville d 'un péché, et dans le cas contraire il se charge des risques 
incalculables de la guerre. Il dépose donc la décision dans la main du peuple 
et il est heureux que cette décision soit prise en faveur des filles qu'il défend 
contre le héraut des fils d 'Égvptos, prêt à user de violence. Les filles suivent, 
comme jusqu'ici, le conseil de leur père et chantent un hymne de reconnaissance 
au peuple d'Argos, leur sauveur. E t une fois de plus elles déclarent solennel-
lement qu'elles ont choisi la sphère chaste de la déesse Artémis contre Aphrodite 
déesse de l 'amour. Avec la sagesse populaire caractéristique des personnages 
de serviteurs, leurs suivantes — tout comme, chez Euripide, le vieux serviteur 
qui averti t le chaste Hippolyte du droit de l 'amour - clament la loi d 'Aphro-
dite qui, avec une douce violence met tô t ou tard toutes les femmes sous le 
joug matrimonial. Or, dans une indication particulièrement équivoque du 
choeur final, les Danaïdes font elles-mêmes entrevoir l 'accomplissement 
inévitable du mariage (1063 1068): 
Zevz aval; ànooregoi-
rj yáyov övaávoga 
öátov, oantio Чы 
nrjfioväz ikvaar' ev 
'/eifll лaKovía хатаа%еОи)г, 
svpsvfj ßlav xrioaç . . . 
C'est ainsi que Zeus mit fin aux pérégrinations d'Io, mais cette impo-
sition sacrée signifiait en même temps l'accomplissement des noces de Zeus 
et d ' Io dont naquit Epaphos, l'ancêtre de Danaos et d 'Égvptos. Donc l'obser-
vation de G. Thomson est également valable pour les vers cités: selon lui 
«les Danaïdes ne comprennent pas la signification profonde de l 'analogie: 
seule l'union forcée avec son amant a pu mettre fin aux souffrances d'Io».4 
4
 G . T H O M S O N : Aeschy lus a n d Athen . L o n d o n 1 9 4 6 2 , P . 3 0 0 . — Cet te o b s e r v a t i o n 
de l ' i ronie t r ag ique — à n o t r e av i s t rès jus te — e s t en t o u t cas e n opposi t ion a v e c l a 
concep t ion selon laquel le Io a u r a i t po r t é d a n s ses f l a n c s le r e j e t o n de Zeus d é j à p e n d a n t 
ses pé régr ina t ions , e t l ' impos i t ion des ma ins n e s igni f iera i t que le ges te cura t i f d u d i eu 
a s s i s t a n t l ' a ccouchemen t . P o u r a p p u y e r ce t t e concep t ion e t p o u r é l iminer l ' oppos i t ion 
p résumée , E . M A A S S se vo i t obligé de s u p p r i m e r a r b i t r a i r e m e n t p a r exemple le 297 e 
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Toutefois, il convient d 'ajouter dès maintenant qu'il ne s 'agit pas seulement 
d 'une analogie, mais aussi d'une opposition flagrante. Les noces des Danaïdes 
n 'appor tent un apaisement ni à l 'une ni à l 'autre partie: les hommes qui leur 
imposent l 'endogamie par la force meurent d'une mort violente la nuit même 
des noces, et après leur mort un chât iment terrible a t tend les femmes meur-
trières de leurs maris, punition dont l'essence est justement l 'inassouvissement 
éternel: aux Enfers elles doivent remplir d'eau des tonneaux percés. Le sort 
d 'une seule fille se détache de l 'uniformité du choeur de cinquante membres: 
celui d 'Hvpermnestre qui tombe amoureuse de Lyncée et épargne ainsi sa vie. 
Ce dernier est le seul des fils d 'Égyptos qui ne désire pas déflorer de force la 
jeune fille, et c'est pourquoi la postérité les avait vénérés (Pausan. I I . 21,2. 
Hvgin. fab. 168) comme les modèles d 'époux liés l'un à l 'autre par un amour 
tendre, et f i t descendre d'eux les grands héros Persée et Héraklès. 
Ce n'est qu 'avec une certaine probabili té que nous pouvons conclure aux 
motifs, connus par d 'autres sources, qui ont été développés dans la seconde 
et la troisième parties perdues de la trilogie d'Eschyle. La déclaration mena-
çante que le héraut , rappelé à l 'ordre par le roi d'Argos, f i t en partant , annonce 
dé jà dans les «Suppliantes» la guerre que mèneront les fils d 'Égyptos contre 
Argos offrant un asile aux filles persécutées. La partie centrale — perdue 
de la trilogie, qui porta i t le t i tre «Aigyptioi», donc «Fils d'Égyptos», avai t 
sans doute pour sujet la guerre et ses conséquences fatales pour les 
vainqueurs. Le roi d'Argos meurt en défendant la ville et le droit d'asile; 
son successeur sera Danaos, que les fils d 'Égyptos forcent à leur donner 
ses filles en mariage. Or, Danaos fait présent d'une dague à chacune de 
ses filles qui, la nuit-même des noces, tuent leur mari alourdi du vin 
bu au repas, et seul Lyncée reste en vie. Il ressort des informations 
mvthographiques que Danaos fi t arrêter et mit sous bonne garde Hv per-
mnestre qui, se refusant à la chasteté cruelle d'Artémis, céda à la tendre con-
signe d 'Aphrodite (Apollod. Bibl. 1Г. 1, 5). La troisième partie de la trilogie, les 
«Danaïdes» racontait de toute évidence le jugement qui, grâce à l ' intervention 
d'Aphrodite, se terminai t par l 'acquit tement d 'Hvpermnestre (Pausan. I I . 3,6). 
C'est à ceci que permet de conclure le f ragment qui met dans la bouche 
d 'Aphrodite les paroles de la justification de l 'amour qui vainc tout et est la 
source de toute vie (fr. 125. Mette): 
êgà fièv âyvôç Ovgavàç TQwaai XOóva, 
EQCOÇ Ôè Га1аг kapßavEi yápov rvytïv, 
öfxßqoç (У àn EVVÔEVTOÇ Ovgavov леошг 
exvae Falav, r) ôè Т/'ХТЕТШ ßoorolc 
(c ' es t à dire le 312 e) vers (xai Zevç y'ёфалтшд xeigi ipirvei yóvov) qu ' i l considère c o m m e 
u n e in te rpola t ion pos té r ieure : De Aesehyli Suppl ic ibus commen ta t i o . Index S e h o l a r u m 
in Univ . L i t t . Gryphiswaldens i e tc . Gre i fswald , 1890. p. V. 
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/ur'jÂiov те ßooxaс xai ßiov Arj/ufrgiov, 
ôevôgwTiç cápa (У ex voTÍgovTog yáfiov 
тёХешд еатс TWV Ó' êyw nagairioç. 
Il n'est pas certain qu'après l 'acquit tement d 'Hypermnestre Eschyle 
a i t mentionné d 'une façon ou d 'une autre le châtiment de ses soeurs aux Enfers; 
il est bien plus probable que la trilogie se soit terminée par la légende da la 
fondation des fêtes des Thesmophories, car selon Hérodote (II. 171) ce sont 
les filles de Danaos qui auraient apporté cette fête d 'Egypte . Cette opinion 
de D. S. Robertson5 est étavée par le fait que, dans les paroles d 'Aphrodite 
citées ci-dessus, on retrouve entre la fécondité de la terre et de la femme le 
même parallélisme qui prescrivit les cérémonies des Thesmophories dans 
l 'Athènes de l'époque d'Eschyle.® 
Quant au drame satvrique ajouté à la trilogie, le t i t re «Amymone» 
permet de présumer son suje t avec une assez grande cert i tude, malgré le 
nombre et l 'étendu très réduits des f ragments conservés: Amymone fu t celle 
des filles de Danaos qui avai t t rouvé de l 'eau au temps de la sécheresse tour-
mentan t Argos. Le récit d 'Hygin (fab. 169) peut être considéré avec plus ou 
moins de précision comme l 'extrai t du contenu de drame satyrique perdu. 
Selon celui-ci, c'est son père qui envoya Amymone chercher de l'eau. Épuisée 
à force de chercher la source, la jeune fille s'assoupit et c'est ainsi qu'un satyre 
la retrouva et voulut abuser d'elle. Selon une autre version du mythe, connue 
par Apollodore (Bibi. II. 1,4), mais mentionnée aussi par Hygin (I.e.), Amy-
mone, en visant un cerf à la chasse, tira sa flèche dans le buisson où dormait le 
sa tyre , qui, réveillé, fu t pris d 'envie pour la jeune fille. Nous ne nous trompons 
peut-être pas en pensant que c'est justement cette version qui, avec le comique 
qui lui est inhérent, indique le drame satyrique. Mais, indépendamment de la 
manière dont le satyre a t t aque la jeune fille, le dieu Poseidon la sauve et la 
vierge, après avoir résisté à la violence grossière, cède volontiers à l 'amour 
du dieu sauveur. Poseidon, avec son t r ident , fait jaillir l 'eau à cet endroit : 
c'est la source abondante de Lerne. 
Pour interpréter les «Suppliantes» et pour réveler l ' intention du poète 
il semblait indispensable de connaître tout ce que nous pouvons en déduire, 
avec la précaution nécessaire, en vue de la composition intégrale de la tétralogie. 
Dans ce qui suit nous devrons distinguer certaines couches du mythe histori-
quement superposées, d ' au tan t plus qu'Eschyle — bien que conformément 
à son but poétique, il développe la matière traditionnelle avec un discernement 
extrême — ne néglige point les traits distinetifs de ces couches différentes, 
mais les utilise dans sa composition avec un ar t se manifestant aussi ailleurs. 
5
 D. S. ROBERTSON: The E n d of the Supplices Trilogy of Aeschylus . The Clussical 
R e v i e w 3 8 ( 1 9 2 4 ) , pp . 5 1 - 5 3 . 
6
 Voir n o t a m m e n t L . D E U B N E R : At t i sche Feste . Berlin 1 9 3 2 (Nachdruck 1 9 5 6 ) , 
p. 57 et M. P. NILSSON: Geschichte der griechischen Religion. I . M ü n c h e n 1955-, p. 465. 
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Comme dans la p lupar t des cas, là aussi le point de dépar t de l 'évolution 
du mythe est le reflet fantast ique des forces de la nature . A l'étymologie qui 
explique le nom de Danaos, et de Danaïdes par le mot ôavôç = «sec», s 'opposent 
des difficultés d 'ordre phonétique: la première syllabe du nom propre est 
brève, et celle de l 'adjectif est longue. Or ceci n'empêche pas la conjecture que 
l'étymologie populaire ait mis en rappor t avec la terre souffrant de la séche-
resse le nom du roi mythique d'Argos, ancêtre et héros éponyme des A äv loi, 
et plus encore la version féminine de ce nom, Aavárj, que portaient aussi les 
filles de Danaos; Danaé, descendante d 'Hypermnestre, l 'une des Danaïdes 
est fécondée par Zeus, le dieu du Ciel transformé en pluie d'or. Argos porte 
pa r endroits chez les poètes l 'épithète de ôlyuov, celui qui a soif, et selon Hésiode 
(fr. 24 Rzach), «c'est Danaos qui f i t d'Argos une contrée abondante en eau». 
Il convient de signaler que Strabon (VIJ1. 6,8) cite ce f ragment aussi sous la 
forme: "Apyoç avvôgov êov Aavaal Oéaav "Aqyoç ëvvôgov, e t cela pour prouver 
que la tradition a mis en rapport les sources abondantes de la contrée d'Argos, 
ville pauvre en eau, avec les filles de Danaos, ceci permet tan t de conclure 
que la tradition avait a t t r ibué le jaillissement des différentes sources de la 
contrée à l'une ou l 'autre fille de Danaos, tout comme celui de la source de 
Lerne était a t t r ibué à Amymone, elle aussi une Danaïde. Cette supposition se 
t rouve étavée aussi par une donnée d'Apollodore: lorsque la colère de Poseidon 
f i t tar ir les sources du fleuve Inachos, Danaos envoya chercher de l'eau non 
seulement Amymone, mais toutes ses cinquante filles (Bibi. II . 1,4). Nous 
avons tout lieu de voir dans les filles de Danaos, au point de vue de la forme 
antérieure du mythe — en suivant L. Preller7 — les nymphes des environs 
d'Argos. Or, par un été très sec les sources de l 'Inachos tarirent, fait que la 
mythologie a t t r ibuai t à la vengeance de différents dieux. Selon Apollodore et 
Pausanias c'est Poseidon qui f i t tar i r les sources, après avoir succombé dans 
la querelle qu'il eut avec Héra pour la possession d'Argos. Selon Stace, poète 
romain travaillant d 'après les sources grecques en partie perdues, c'est Dionysos 
irri té qui somma les nymphes de faire tar i r les rivières d'Argos, action dans 
laquelle elles furent aidées par la chaleur du Soleil ainsi que par la constellation 
du Chien, signe céleste de la canicule, le chien d'Erigone transformé en étoile 
— d'Erigone, la fille-printemps, appar tenant à la sphère de Dionysos (Thebais 
IV. 699 -704 ) : 
Protinus Inachios haurit sitis ignea campos, 
diffugere undae : squalent fontesque lacusque 
et cava ferventi durescunt flumina limo. 
Aegra solo rnacies tenerique in origine culmi 
inclinata seges, deceptum margine ripae 
stat pecus atque amnes quaerunt armenta natatos. 
7
 L. PRELLER: Griechische Mythologie. Berl in 18723. I I , p p . 45—48. 
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Inachos est non seulement le nom du fleuve, mais aussi celui du roi 
mythique d'Argos, et sa fille Io était l'aïeule des Danaïdes. E t si leur châti-
ment aux Enfers consistait à essayer de remplir éternellement d'eau un ton-
neau percé, on se demande si primitivement elles n 'étaient pas les personnifi-
catrices des sources taries du fleuve Inachos, qui grâce à Poseidon — rejail-
lirent et inondèrent de nouveau la contrée desséchée, il est probable qu'autre-
fois, au temps de la sécheresse, les filles argiennes, dans une cérémonie magique 
de la fécondité, avaient imité les gestes paradigmatiques des Danaïdes de la 
mythologie, en puisant de l'eau dans des tonneaux percés, pour rendre sensible la 
sécheresse, puis elles se seraient dispersées pour chercher les sources exception-
nellement abondantes qui ne tarissaient pas même dans la saison de la sécheresse, 
sources qui ont conservé pour le peuple f rappé de ce fléau de la nature la promesse 
rassurante de la disparition de la saison sèche. C'est ce dont témoigne peut-
être le fait que même selon Stace, lorsque toutes les sources étaient taries, 
la seule source de Langia a, sur l 'ordre du dieu, gardé son eau dans une ombre 
secrète, a t tes tant ainsi que l 'humidité, condition de la vie, n 'a pas disparu 
pour toujours de cette région. Naturellement, la cérémonie magique a la prio-
rité sur le mythe développé; j>ar conséquent J . E. Harrison détermine exacte-
ment le sens primitif des images de Danaïdes: «they are well-nymphs, bu t 
also projections of the ancient rain-making ceremonies, they carry water t o 
make rain».8 On pourrait affirmer cette supposition en vertu d 'une série de 
données ethnographiques,0 mais nous nous bornons à un t ra i t des rites analo-
gues. Par des gestes magiques qui évoquent la pluie se manifeste souvent le 
rôle des femmes ou bien des jeunes filles, par exemple la «Dodola» chez les 
Serbes, la «Papaluga» chez les Roumains et surtout la «Perperouna» 
(Пеоледойга ou Педлеом) dans la Grèce moderne conservant dans ses 
tradit ions populaires la Grèce ancienne. 
«Mos est Graecorum Thessaliam incolentium — dit le savant éditeur 
des chants populaires de la Grèce nouvelle, A. Passow — ubi magno intervallo 
non pluit, puellam sertis ornare et taenis pulcherrimis, quam prosequuntur 
omnes vici infantes clamantes tandem qui diu desint largos imbres effundi . 
Mox autem simul ad fontem vel puteum pervenerunt, parvulam illam Per-
periam undique aqua multa perfundere soient.»10 Donc le chant néo-hellénique 
passe pour un écho de la plus haute ant iqui té : 
" J . E . HARRISON: Epi legomena to t he S t u d y of Greek Religion a n d T h e m i s . 
Ed i t ion nouvelle. New York 1962, p. 530. 
a
 En ce qui concerne les r i tes mag iques é v o q u a n t la pluie cf . p . e . J . G R I M M : 
Deutsche Mythologie. U n v e r ä n d e r t e r pho tomechan i scher N a c h d r u c k der v ier ten Ausgabe. 
Tübingen 1953. I , pp . 145 — 147, 493—495. I I I , p . 169. E . B . TYLOR: Die Anfänge d e r 
Cul tur ( t raduc t ion al lem in le). Leipzig 1873. I I , pp . 260 — 263. J . LUBBOCK: On the Origin 
of Civilisation and Pr imi t ive Condit ion of M m . London 1889s, 305 — 306 etc . M. M Ü L L E R 
compare les vases t roués des Danaïdes au t a m i s de la déesse-pluie f innoise U u t a r : Be i t räge 
zu e iner wissenschaft l ichen Mythologie ( t r aduc t ion a l lemande) , I . Leipzig 1898, p. 259 . 
10
 A. PASSOW: Popu la r i a ca rmina Graeciae roeentioris. L ips iae 1860, p. 627 . 
Voir Г. .4. Méyn;: ' EWgvixai é тот ai xai lihjui jfjç laïxijç Aargeiaç. 'Aùrjva, 1963. p . 223. 
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Педледоша ледлатвл, 
Г ta ßgoyij лаоау.а/.t: I-
KVQLB ßgeije fità ßgoyij, 
M là ßgoyij xajuaTegrj . . 
Le mythe qui primitivement devait être une légende dite aetiologique, 
mot ivan t le rite magique de la fécondité, obtint plus ta rd une signification 
morale en se rangeant parmi les conceptions religieuses qui voyaient dans la 
vie de l'au-delà la récompense ou la punition de la vie terrestre. Platon parle 
d ' une doctrine pythagoricienne, selon laquelle les pécheurs en général, et ceux 
qui durant leur vie n 'ont pas maîtrisé leurs désirs, doivent aux Enfers porter 
de l'eau dans des tamis qu'ils vident dans le tonneau percé (Gorg. 493B). 
Le motif du châtiment aux Enfers nous conduit à la couche plus récente 
du mythe qui reflète déjà la réalité sociale. C'est L. H. Morgan qui a signalé 
à ce propos le degré d'évolution de l'histoire de la famille où les enfants des 
soeurs ou des frères comptent eux aussi pour des soeurs ou des frères, et comme 
tels ne peuvent se marier entre eux.12 C'est aussi le point de départ de l'expli-
cation de E. Benveniste, qui, cependant, y ajoute un complément important : 
chez les peuples or ientaux on rencontre aussi une pratique endogame suppo-
san t à cette conception, ainsi par exemple, chez les Arabes, et dans tout le 
monde islamique où les hommes épousent aujourd 'hui encore souvent les filles 
du frère de leur père. Bien entendu, Benveniste aurait pu se référer aussi à des 
exemples bibliques, pa r exemple au mariage d'Isaac ou à la tendance contraire 
à l'exogamie de l 'histoire de Samson. Or, au point de vue du mythe des Danaï-
des, la circonstance sur laquelle il s 'appuie est plus importante, et c'est que 
dans l 'Egypte ancienne l'endogamie, et même le mariage entre frères et soeurs 
qui chez les Grecs ne figure que dans le monde des dieux, comptait pour un 
privilège royal. La prétention des cinquante fils d 'Égyptos correspond donc 
aux coutumes égyptiennes, par contre les filles de Danaos défendent les bases 
morales de l 'exogamie normales chez les Grecs. Eschyle a interprété le thème 
archaïque des liaisons interdites à la base du droit et de la philosophie de sa 
propre époque: «Dans la tragédie des Danaïdes nous voyons la révolte des 
consciences devant une infraction à la loi fondamentale de l'exogamie. Là est 
le ressort profond du drame, car le conflit des deux systèmes matrimoniaux 
menace, à travers les personnes, tou t l 'ordre humain et divin.»13 
De toute façon Morgan a tenu compte de ce qu'au temps de la première 
représentation de la tragédie d'Eschyle le droit athénien autorisait le mariage 
ent re cousins et cousines, et même dans certains cas — en vue de conserver 
11
 No. C C C X I I . chez P A S S O W , cf . C C C X I e t C C C X I I 1 . 
12
 L. H . MORGAN: Ancient Socie ty (1877) 3E par t ie , cap. XIV. , l 'édi t ion nouvel le 
d e Ca lcu t t a , pp. 364 — 366. 
13
 E . BENVENISTE: La légende des Dana ïdes . Revue de l 'His to i re des Religions. 
136 (1949), pp. 129—138. 
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le patrimoine familial — il l 'exigeait expressément. Or, si le mythe même con-
serve le souvenir des temps très reculés où eurent lieu les conflits entre les deux 
principes aboutissant à la victoire de l 'endogamie, on se demande pourquoi 
ce mythe est devenu actuel aux yeux d 'Eschyle et de son public. Nous devons 
entrer dans les raisons de Thomson qui pré tend que le conflit entre les sexes 
é ta i t encore une question vivante dans l 'univers de l 'homme grec du Ve siècle. 
C'est de ceci que témoignent entre autres «Médée» d 'Eur ip ide et «Ly sis t räte» 
d 'Aristophane. La question des héritières s 'é tai t posée d 'une façon t ranchan te 
même après les lois de Solon, du moins dans les E t a t s moins développées 
qu'Athènes, à Hestiaia, Mitylène, Phokis, comme le prouve la «Politique» 
(V. 4) d 'Aristote. Nous accepterons également l 'observation de Thomson 
qu'Eschyle avai t bien compris la base économique de la loi de succession 
athénienne, mais aussi les conséquences désavantageuses de la nouvelle loi 
pour les femmes, car dans le système exogame si la femme avai t des confli ts 
avec son mari, elle pouvait solliciter la protection de sa parenté, par contre si 
ses parents é ta ient en même temps ceux de son époux elle ne pouvait jouir 
de cette possibilité.14 
Toutefois, nous pensons qu'il conviendrait de compléter ces observations 
d 'au moins un point de vue.15 La loi qui obligeait les filles du père décédé sans 
laisser d'héritiers mâles à épouser leur parent le plus proche en ligne masculine, 
assurait les conditions matérielles de la famille patriarcale, mais excluait la 
considération des sentiments personnels en l ivrant complètement la f emme 
à l 'homme. Si, au fond, dans l ' interprétat ion d 'Eschyle nous avons le droi t 
de prendre en considération le témoignage un peu plus récent de «Médée» 
et de «Lysistrate», celui-ci corrobore en premier lieu la thèse que c'est dans le 
mariage que la s i tuat ion subordonnée de la femme étai t devenue problématique 
e t que c'est dans l 'amour qu'elle demandai t la reconnaissance de son libre 
arbitre. E t si l 'épisode d 'Amymone a permis de nous orienter dans la mise 
au jour des bases naturelles du mythe, le d rame satyrique a jou té à la trilogie 
des Danaïdes qui met en scène cet épisode, est propre à éclaircir le problème 
sur lequel Eschyle avait en premier lieu fondé le conflit dramat ique. Souve-
nons-nous qu 'Amymone avai t fui la violence avec laquelle le satyre voulai t 
la forcer d 'accepter son amour, mais qu'elle avai t cédé avec joie au désir du 
dieu qui l 'avait sauvée de la violence. Le drame satyrique complète non seule-
ment le thème de la trilogie, mais il répète aussi ses problèmes — dans des 
formes plus sereines et plus légères — : les fils d 'Egyptos désirent légitimer le 
droi t marital par force en poussant ainsi les Danaïdes à l 'horrible crime con-
jugal. Seul Lyncée s 'abstient de la violence, et obtient ainsi le tendre amour 
d 'Hvpermnes t re . Et cette fille qui, en épargnant la vie de son mari, se refuse 
14
 T H O M S O N : i . c . , p p . 3 0 4 — 3 0 6 . 
15
 Sur l 'essentiel d 'accord avec D . S. Robe r t son : «. . . the real issue seems to be t h e 
right of women to re fuse to be forced into marriage». Op. cit. , p . 52. 
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à l 'ordre donné par son père, sera protégée par Aphrodite elle-même. Or, son 
acqui t tement d 'avoir manqué au devoir filial et désobéi à son père comprend 
en même temps et dans une certaine mesure l 'acqui t tement de ses soeurs, 
qu 'une contrainte grossière avait obligées de contracter un mariage sans amour. 
Cette concordance du drame satyrique e t de l 'action principale de la trilogie 
corrobore et en même temps accentue la portée sociale du mythe , tou t en 
laissant ressortir son caractère ancestral reflétant la réalité de la nature. 
Poseidon fait jaillir l 'eau pour faire plaisir à Amymone, et Aphrodite, en justi-
f i an t l ' a t t i tude d 'Hypermnestre , identif ie l 'amour ent re homme et femme 
aux noces qui se répètent d 'année en année dans la nature , à la fécondité 
de la Mère-terre recevant dans son sein la pluie du Ciel. 
En raison de probabil i té que la té tralogie des Danaïdes a été représentée 
pour la première fois non au début de la carrière du poète, mais vraisembla-
blement en 463, en t ou t cas après l ' appar i t ion de Sophocle, donc après 468, 
on peu t se demander si les «Suppliantes» ne contiennent pas aussi des al lusions 
aux événements poli t iques qui dans les années 460 avaient préoccupé Athènes. 
Déjà W. Nestle a signalé la politique d'alliance d 'Athènes contre Argos (464), 
comme motif assurant l 'actualité de l 'ancien mythe argien.16 Nestle est l 'un 
des rares philologues qui dès avant la découverte de la didasealie d 'Oxyrhyn-
chus ont mis en doute la da te précoce des «Suppliantes» : avec un sens é tonnam-
ment sûr il les a situées, purement d ' après les arguments puisés dans le drame 
même, aux environs de 463. Mais, en supposant que le poète ait s implement 
eu l ' intention d 'entretenir la sympathie de son auditoire envers Argos, la riche 
mythologie argienne aura i t pu lui fournir nombre d 'aut res possibilités à exploi-
ter . C'est pourquoi nous estimons utile de déterminer avec plus d 'exact i tude 
le rôle qu'Argos joue dans la tragédie: Argos est la ville qui, dans les «Suppli-
antes» assure le droit d'asile aux fugit ives, mais qui au cours de l 'action déve-
loppée dans les parties suivantes de la trilogie se voit pour tan t contrainte de 
les livrer aux persécuteurs. C'est jus tement au début des années 466 qu'Argos 
avai t joué un rôle t ou t à fait analogue dans l'un des événements les plus 
délicats de la vie politique athénienne: cette ville fu t la première à accueillir 
Thémistocle en exil. Or, le procès de hau te trahison de Pausanias, chef de 
Sparte, mit au jour des documents qui permirent à son ancien adversaire 
Leobotès de renouveler le procès, en accusant Thémistocle d 'avoir — ainsi 
que Pausanias — entre tenu des r appor t s illégitimes avec les Perses. Athènes 
demande à Argos de lui livrer Thémistocle, mais eelui-ci s 'enfuit à Corcyre, 
16
 W . N E S T L E , e x a m i n a n t le livre de W . K R A N Z , in t i tu lé «Stusimon» (Berlin 1 9 3 3 ) : 
G n o m o n 1 0 ( 1 9 3 4 ) , pp . 4 1 3 — 4 1 5 . En dehors de l 'al l iance d 'A thènes e t d 'Argos, W . N E S T L E 
- p a r a i l leurs d 'accord avec A. B O E C K H e t К . O . M Ü L L E R — se réfère à la révol te d ' I n a r o s 
en E g y p t e . P . M A Z O N p a r contre , qui a m a i n t e n u — en tou t cas encore avan t la découver te 
de la didaseal ie d ' O x y r h y n c h u s — la d a t e p lu s ancienne des Suppl ian tes , voi t dans les 
vers 625 — 709 une allusion a u désastre q u e Cléomène, roi de Spar te , f i t subir à Argos 
vers 493, 1. c., p . 4. 
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puis après diverses tentat ives faites dans le monde grec pour assurer sa situa-
tion, finit par débarquer en Asie et offrit ses services à Artaxerxès, roi de Perse, 
fils et successeur de Xerxès. 
Nous ne savons pas exactement quand ce tournant inattendu a eu lieu 
dans la vie du vainqueur de Salamine, mais cet événement dut sans aucun 
doute bouleverser Eschyle, qui avait lui aussi lutté à Salamine sousThémistocle, 
et avait justement mis en scène cette célèbre victoire dans sa tragédie intitulée 
les «Perses». Il existe aussi une tradition qui veut que l 'homme d 'E ta t athénien 
deçu soit entré en rappor t non avec Artaxerxès, mais avec Xerxès mort en 465 
(Plutarque, Themist. 27).17 On ne peut donc affirmer avec une certi tude 
absolue que la désertion ouverte de Thémistocle ait eu lieu seulement après 
la première représentation des «Suppliantes», mais il est d 'au tant plus facile 
de démontrer que le peuple athénien ne le condamna pas unanimement même 
après le procès et f i t retomber la responsabilité sur ses adversaires politiques. 
C'est de ceci que témoigne la tradit ion selon laquelle les os de Thémistocle, 
qui s 'était suicidé pour ne pas pécher contre sa patrie en vertu de la promesse 
qu'il avait faite au roi de Perse, furent rapportés clandestinement en Grèce 
et ensevelis au Pirée. Selon la supposition très digne de considération de H. J . 
Mette c'est à cet événement que fait allusion l'«Antigone» de Sophocle.18 
Comme le prétend Xénophon (Helleniea I. 7,22), Euryptolème, put se référer, 
même en 406 encore, dans son discours accusant les chefs athéniens de la 
bataille navale d'Arginusai, à la loi qui interdisait que les pilleurs du temple 
et les traîtres de la ville soient enterrés dans la terre a t t ique: TOVTO Ó'el ßovXe-
аве, хата TOVÔE TÔV vóyov xgívaTe, ő? ioTiv èni тoïç iegoovXoiç xai ngoôôraiç, èàv тiç 
rj TTJV nôXiv ngoôiôô> rj та ÎEQÙ хХелту, XOIOÉVTU êv ôixaoTrjgiu), äv xarayvcoaOfj, /иг) 
Tacpfjvai êv T f j 'ATTIXT/, та ôè у/у/циата avTOv ór/póaia elvat. Comme Antigone 
s 'opposant à l 'ordre de Créon, c'est à cette loi écrite qu'opposèrent la loi 
non écrite de la piété ceux qui remirent à la terre de la patrie la dépouille 
de Thémistocle, qui expia son crime en se condamnant lui-même. Ce sont 
les paroles de la loi citée par Xénophon qui retentissent dans le récit de 
Thucydide également (I. 138): TÀ ôè derrà epaai xo/iwOfjvai avTov oi 
ngoor/xovTEÇ oïxaÔe xeXtvaavro; EXEÍVOV xai TsOrjvai xgvcpa 'Авг/vaícov êv T f j Vlr-
Tixfj- ov yàg êijrjv [Oánreiv] OJÇ èni ngoôoaia tpEvyovToç. 
Même Plutarque (Themist. 31) mentionne un geste de Thémistocle qui, 
s'il avait été connu à Athènes, aurait contribué à augmenter la sympathie 
qu'on y éprouvait pour lui. Selon lui, Thémistocle avait t rouvé à Sardes, dans 
le temple de la déesse-mère, l 'Hydrophore, la s tatue de la vierge porteuse 
d'eau qu'il avait fait lui-même ériger à Athènes, et qui a dû passer en Asie 
soit lorsque les Perses ont pénétré — immédiatement avant la bataille de 
Salamine — dans les murs d'Athènes et incendié l'Acropole, soit un an plus 
17
 C f . A . B A U E R : T h r m i s t o k l e s . M e r s e b u r g 1 8 8 1 , p . 1 1 6 . 
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t a r d , lorsque Mardonios, le chef d 'armée de Xerxès, laissé en Grèce, f i t une 
incursion dans la ville. Thémistocle pr ia le sa t rape de Lydie de lui permettre 
d 'envoyer la s ta tue à Athènes, par quoi il se rendit suspect aux yeux des 
Perses. Bien en tendu, il n'est pas certain que dans l 'Athènes contemporaine 
on ai t eu connaissance de ce fait , mais toutefois on se souvenai t de la s ta tue 
de l 'Hydrophore et l 'on savait pourquoi Thémistocle avai t fa i t jeter en bronze 
la f igure symbolique de la vierge porteuse d 'eau. Thémistocle é tai t alors inspec-
t e u r des eaux à Athènes. Rappelons que selon le mythe généralement connu 
du concours de Pallas Athéna et de Poseidon, ce dieu fit jaillir l'eau pour la 
ville avec son t r iden t — tout comme il l 'avai t fait pour Argos pour faire plaisir 
à Amymone. Thémistocle démasqua les malfaiteurs qui, en détournant l'eau 
des fontaines publiques, avaient mis en péril l 'approvisionnement en eau de 
la ville. Les auteurs de ces a t t en t a t s fu ren t condamnés à une amende et c'est 
de cet argent que Thémistocle fi t ériger la s ta tue de bronze de la vierge porteuse 
d ' eau . Donc le my the des Danaïdes, et particulièrement l 'épisode d 'Amvmone, 
rappe la i t non seulement le bannissement de Thémistocle et la perte de l'asile 
o f fe r t par Argos, mais aussi un mérite impor tant de son fonctionnement 
officiel . 
Naturellement, même si le rôle d'Argos étai t analogue dans le drame 
e t dans les événements politiques de l 'époque, il ne peut ê t re considéré comme 
le même, car ce n 'est pas comme exilées que les Danaïdes fu ren t obligées de 
solliciter la protection de la ville. Pour t an t , nous pensons que le fait que le 
poè te signale lui-même cette différence ne diminue aucunement ce parallélisme, 
au contraire il le corrobore et montre l ' intention du poète: les Danaïdes s'en-
fu i en t pour éviter le péché de l 'endogamie, et ce n'est pas par ostracisme 
qu'el les sont exilées de la ville, comme le fut Thémistocle. Le fait que cette 
dis t inct ion est prononcée dès les premiers vers du choeur des «Suppliantes» 
- elle est donc pour ainsi dire le commencement de la tétralogie - ne fai t 
qu ' augmente r son impor tance . 
Il existe par ailleurs quelques autres motifs encore qui rappelaient au 
publ ic le grand exilé. P lu tarque nous apprend que, Thémistocle s 'é tant une 
fois dé jà défendu contre l 'accusation d 'avoir comploté avec les Perses, l 'une 
des raisons immédiates de son bannissement fu t qu'il éleva un temple à 
Ar témis à proximité de sa maison pour honorer en elle la déesse «Aristoboulé» 
qui donnait les meilleurs conseils, en al léguant que, dans la période où l'on 
prépara i t la bataille de Salamine, c 'était lui qui avait donné à sa ville natale 
les meilleurs conseils (Plutarque, Thcmist . 22). Artémis se présente ici dans 
la fonction habituelle plutôt à Pallas Athéna de protéger la ville par ses con-
seils: c'est comme protectr ice de la ville que déjà Anacréon évoquait sur les 
r ives du Léthaios «la maîtresse des fauves». E t bien que Thémistocle n 'a i t pas 
a t t i r é la jalousie des citoyens de la ville de Pallas Athéna que par la vénération 
(ju'il témoignait envers Artémis, mais plutôt — selon l 'opinion publique — 
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pour avoir at tr ibué plus d' importance à ses propres mérites, en donnant à la 
déesse une épithète insolite et en élevant le sancturaire à proximité de sa 
maison, on lui imputa pourtant pour crime la manifestation extraordinaire 
du culte d'Artémis. Ainsi ce comportement dut également contribuer à ce que 
le sort des jeunes filles vénérant la déesse vierge d'une manière dépassant toute 
mesure humaine et la suppliant d 'aider leur fuite, évoquât celui de Thé-
mistocle. 
E t quel était le conseil que Thémistocle donna en son temps aux Athé-
niens? Selon Hérodote (VII. 143), Thémistocle interpréta la suggestion de 
Pythie de construire des murs de bois pour défendre Athènes, par la création 
d 'une flotte et la préparation de sa patr ie à la lutte décisive contre les Perses. 
Toute une série de mythes grecs expliquent l'origine des diverses conquêtes 
de la culture humaine; dans la série de ces «mythes culturels» le rôle de celui 
des Danaïdes est d'expliquer la genèse du bateau, ou peut-être d'un type 
caractéristique du vaisseau de guerre, le «pentékontoros», à cinquante rames. 
Apollodore note lui aussi que le premier navire fu t construit pour les Danaïdes 
par son père, sur la conseil de Pallas Athéna (Bibi. I I . 1,4). C'est pourquoi 
Danaos — ou plutôt la déesse protectrice — compte parmi les premiers inven-
teurs (rerum invent or es primi = ngwroi evgeraí) chez Hvgin: Minerva 
prima navem biproram Danao aedificavit, in qua Aeqyptum fratrem pro fug it 
(fab. 277). 
Bien entendu, les allusions actuelles de la trilogie des Danaïdes ne se 
bornent pas à la personne de Thémistocle. W. Kranz a déjà relevé la couleur 
locale égyptienne très variée, rendue sensible dans le drame.19 Avant la décou-
verte de la didascalie d 'Oxyrhynchus il n 'étai t pas facile de mettre en rapport 
ces trai ts avec l ' intérêt général de l 'Athènes de l'époque, bien que Fr. Zucker 
ait déjà signalé que, dans les six dernières années de la vie d'Eschyle — à par t i r 
de 462 — c'est la f lot te athénienne qui avait aidé en Egypte la révolte d ' Inaros 
contre le règne perse.20 Or, selon la datat ion antérieure, les «Suppliantes» 
auraient précédé cette date de bien des années, alors (pi'actuellement il semble 
le plus vraisemblable que ce ne fu t que d 'une année à peine. Ainsi, lors de la 
première représentation de la tragédie, l'opinion publique athénienne é ta i t 
préoccupée par les antécédents du dépar t de la flotte, et c'est pour cette raison 
que le public s'intéressait déjà aux allusions relatives à l 'Égvpte, si souvent 
présentes dans le drame. E t si les Argiens refusèrent les propositions du héraut 
arrogant des fils d 'Égvptos en lui faisant savoir que dans ce pays habitaient 
des Grecs héroïques et non des «buveurs de jus d'orge» comme en Egypte , 
19
 W. KRANZ: Stas imon. Berl in 1933, p p . 98 — 107. Cf. H . H . BACON: B a r b a r i a n s 
in Greek Tragedy . New H a v e n 1901, p p . 34—35 e t passim. 
20
 FR. ZUCKKR: A then und Ä g y p t e n bis au f den Beginn der hellenist ischen Zei t . 
Aus Ant ike und Orient (Fes tschr i f t Wi lhe lm Schubnr t zum 75. Gebur t s t ag ) . Leipzig 
1950, pp . 146—165. 
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ceci prouve non seulement qu'Eschyle connaissait la bière des Égyptiens et la 
considérait comme une boisson barbare, mais qu'il ne désirait pas mettre en 
confiance ses compatriotes à l 'égard de l'entreprise militaire commune avec 
les Égyptiens, qui n'en était sans doute qu 'aux préparatifs. Toutefois, ce fait 
a t teste , en même temps que nos observations précédentes, que le mythe étai t 
dé jà pour Eschyle un argument pour prendre position dans les questions poli-
t iques actuelles de son époque. Bien entendu, cette prise de position annonce, 
au-delà des demandes pratiques immédiates de la politique, celles du per-
fectionnement moral. Les «Suppliantes» sont pénétrées de l 'effort de délivrer 
le peuple athénien du souvenir obsédant du péché et de la ruine tragique 
de Thémistocle, par des moyens artistiques, en suivant la loi de la «catharsis» 
tragique. 
En connaissance de l ' interprétation persuasive de Sophocle formulée 
par H. J . Mette, nous serions autorisés à croire, si des points de vue chronolo-
giques ne contredisaient pas cette supposition, que, déjà pour Eschyle, c'étaient 
la mort et l 'enterrement clandestin de Thémistocle qui prêtaient de l 'actualité 
au problème d'Antigone. Cependant, selon la didascalie du Codex Mediceus, 
«Les Sept contre Thèbes» furent mis sur la scène en 467, donc en tous cas du 
vivant de Thémistocle. E n cette année l'opinion publique athénienne était 
préoccupée par la tragédie de Pausanias de Sparte, d ' au tan t plus qu'au cours 
de l 'enquête de cette affaire furent révélées les données vraies ou fausses à la 
base desquelles Thémistocle fu t soupçonné de haute trahison. 
«Les Sept contre Thèbes» commencent par les préparatifs de défense 
de la ville. Etéocle est entouré du choeur des femmes de Thèbes, craignant les 
' О 
affres de la guerre; un courrier apporte les messages des éclaireurs: l 'ennemi 
se prépare à l 'a t taque décisive, les sept chefs ont déjà ordonné leurs troupes 
devant les sept portes, à la septième on voit Polynice lui-même, décidé à tout , 
conscient de la justesse de sa cause (642 648). 
eyei ôè xaivontjyè; evxvx/.ov odxoç 
ôulAovv те afj/ia .тоoo/ieuтууаггщёгог. 
yjjvaij/.cirov yàg avôna xevyrjoxijv iôsîv 
àyei yvvrj xiç eaxpQÔvcoç rjyovfiévrj. 
Aixrj ô' ш/ elvaí yrjoiv, wç xà yoá/ицаха 
My ti ,,xaxál-w (У uvàga xóvóe xal лófav 
ëÇei лахдфшг дсо/гахыг т' елшхдоград". 
Etéocle désigne, l 'un après l 'autre, les chefs des unités thébaines préposées 
à la défense des sept portes; lui-même va à la septième, sûr de remporter la 
victoire, ne croyant pas que Diké, fille de Zéus, déesse de la Justice, soutienne 
celui qui mène son armée contre sa propre patrie. Le noyau du conflit est 
révélé par ces paroles: le droit reste-t-il légitime si celui qui le recherche est 
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obligé de le faire valoir contre son propre pays ? Les Grecs du Ve siècle — à par-
t i r des stratèges de la guerre perse, blessés d'amour-propre, jusqu'à Socrate qui, 
dès l 'an 1er du siècle suivant, lorsque les juges d'Athènes, par l 'application 
injuste des lois, le condamnèrent à mort , aff i rma par son exemple qu'il fallait 
observer les lois de la cité — donnaient, par leurs actes, des réponses très, 
variées à cette question. Eschyle anticipe visiblement sur la réponse de Socrate, 
mais ne néglige pas pour autant l 'autre aspect du problème: celui qui a porté 
a t te in te au droit doit être également châtié. 
La scène finale de la tragédie comporte une prise de position dans un 
aut re problème aussi. Polynice et Etéoele tombent chacun de la main de 
l 'autre. Antigone et Ismène pleurent leurs frères. Survient le courrier qui 
apporte la décision du peuple de la ville: Etéoele, tombé au champ d'honneur 
en défendant sa patrie, sera enterré ainsi qu'il convient, Polynice, qui a tourné 
son arme contre sa patrie, sera privé des honneurs de la sépulture et laissé 
en proie aux chiens et aux vautours. D'où se dégage le conflit d'«Antigone» 
de Sophocle: l 'antagonisme de la loi tyrannique et de la loi non codifiée des 
sentiments humains naturels, où la jeune fille héroïque accepte ce que lui 
commande l 'amour fraternel, même au prix de la mort. Chez Eschyle aussi, 
Antigone ensevelit Polynice, mais elle ne doit pas exécuter son acte pieux en 
secret et toute seule: le choeur des vierges thébaines se divise en deux et tandis 
que la moitié accompagne Etéoele à son lieu de repos, l 'autre moitié, conduite 
par Antigone, forme un cortège à Polynice. La tragédie f ini t ainsi, sans la 
moindre allusion aux conséquences fatales de l'acte d'«Antigone» pour la jeune 
fille, ce qui revient à dire que chez Eschyle l'interdiction des funérailles ne 
provoque pas un nouveau conflit: le problème de la contradiction de la loi et 
de la morale ne se pose même pas pour lui. La division du choeur avec sa 
symétrie parfaite fait sentir visuellement aussi que l 'interdiction des obsèques 
est légitime du point de vue de l 'É ta t , mais que l ' infraction à cette défense 
est tout aussi juste du point de vue des liens de parenté. É t a n t d'accord avec 
la position sophistique sur le «droit naturel», Sophocle justifie déjà l 'acte 
niant la loi périmée, mais le problème d'Eschyle se posa pareillement au cours 
de l'histoire grecque mouvementée du Ve siècle. 
Lorsque les Spartiates eurent reçu des preuves manifestes de la trahison 
de Pausanias, celui-ci se réfugia dans le temple d'Athénée Khalkioikos (Tliuc. 
I . 134). Il était défendu d'emmener de force celui qui avait cherché refuge près 
de l 'autel, c'est pourquoi on barricada l 'entrée du temple pour réduire à la 
famine le traî tre à la patrie. D'après certaines de nos sources, la mère de Pausa-
nias elle-même participa au barrage du temple (Diod. Sic. XI . 4. Corn. Nep. 
Paus. 5). La scène finale des «Sept contre Thèbes» indique que, quand bien 
même Eschyle pouvait être d'accord sur la condamnation capitale du traître, 
le rôle de la femme Spartiate dans l'exécution du jugement rendu contre le 
fils traître est qualifié, du point de vue de son humanisme, à'hybris bafouant 
2 Acta Antiqua XII/3—4. 
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le sent iment humain. 2 1 Ou faut-il p lutôt accepter l 'opinion de Wilamowitz 
et de ceux qui pa r t agen t sa théorie et considérer la scène finale des «Sept 
contre Thèbes» comme une interpolation ultérieure?2 2 Même dans ce cas il est 
impossible de la da te r de plus t a r d que du milieu du Ve siècle, car, connaissant 
l'«Antigone» de Sophocle, les poètes n'eussent guère entrepris de t rouver une 
solution négligeant les conséquences de l 'action tragiques pour Antigone 
même.2 3 
21
 II est à r e m a r q u e r que suivant Hérodo te j u s t emen t Pausan ias refuse la p ropo-
sition d 'ou t rager le cadav re d ' ennemi ap rès la victoire à P la tée : rà пдёли /ià/.Âov ßagßd-
Qowi noiéeiv rj лед " Ел/.дги ( IX . 79). 
22
 U . VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF: Aischylos—Interpre ta t ionen. Berlin 1914, 
pp. 8 8 — 9 5 . 
23
 Conférence présentée à l 'Univers i té d 'Athènes , le 22. novembre 19G3. 
J . ZSIL K A 
DAS PASSIV IN HOMERS HELDENGESÄNGEN 
(DAS A U F K O M M E N D E R F U N K T I O N D E S PASSIVS 
U N D S E I N E G R A M M A T I S C H E N B Z W . L E X I K A L I S C H E N B E L A N G E ) 
I 
In den Homerischen Gesängen ist das Passiv noch im Aufkommen u n d 
dieser Entstehungsprozess ist noch nicht abgeschlossen.1 Bekanntlich ha t 
das Passiv vorerst noch kein ausschliessliches Formmerkmal . Die zum f rüheren 
Flexionstyp gehörenden medialen Formen lassen sich mi tunter mit passiver 
Bedeutung interpretieren, der T y p -fhj-v dagegen steht — gerade umgekehrt — 
of t mit medialer Bedeutung.2 Dieser vorerst noch liquide Zustand des passiven 
Genus bietet günstige Voraussetzungen, um die das Aufkommen des Passivs 
best immenden Verhältnisse zu erschHessen. 
Die bisherige Forschung ist in ihren Untersuchungen über die Vorausset-
zungen der En t s t ehung des Passivs steckengeblieben in der Erör terung des 
Zusammenhangs von Medium und Passivum.3 Tatsächlich aber lassen sich 
selbst die Beziehungen zwischen den Genera nicht erschöpfen mit der Darle-
gung solcher des Mediums und des Passivums. Die Beziehung von Akt iv und 
Passiv sowie von Medium und Aktiv ist nämlich ein organischer Bestandtei l 
dieses Problemenkreises. Aber selbst eine solche ausführlichere Untersuchung 
der Genera kann das Aufkommen des Passivs an sich nicht erklären. Lassen 
wir nämlich die verbalen Rekt ionen in ihrer Beziehung zur Entwicklung 
1
 R . K Ü H N E R — B . G E R T H : Ausführ l iche G r a m m a t i k der griechischen Spruche 4 
H a n n o v e r 1955. S. 123: «Die homerischen Gedichte f ü h r e n uns . . . nahe an den jen igen 
Zus t and der griechischen Sprache heran , wo der Passivbegriff noch gar n icht ausgebi lde t 
w a r . . .». E . BENVENISTE: Actif e t moyen dans le ve rb , schreibt ähnl ich : (La d i s t inc t ion 
de l 'actif e t du pass i f ) . . .elle est si pou essentielle a u sys tème ve rba l indo-européen qu i 
nous la voyons se fo rmer a u cours d 'une histoire qu i n ' e s t p a s si ancienne ( Journa l do 
Psychologie no rma le e t pathologique, 43° année , № 1, 1950). 
2
 W A C K E R N A G E L hielt den T y p -ßy-v des passiven Aoris ts noch f ü r indogermanisch . 
E r me in t , der K e r n des passiven Aoris ts sei das ur idg . 2. sing, praes . -thes, das im a l t i n d . 
-thas e rha l ten ist (KZ 30, 302). E r s tma l ig wurde von H I R T bezweifel t , dass diese se l tene 
Persona lendung d a s entwickel te Aor i s tparnd igma der Griechen e rk lä ren könn te (Griech. 
L a u t - und F o r m e n l . 558). Schliesslich gelangte K . M E I S T E R ZU de r Überzeugung, dass 
die E n t s t e h u n g des pass. aor . zum Teil noch in die Zeit des A u f k o m m e n s der ep ischen 
Lieder falle. (Die homerische Kuns t sp rache , I I . Teil, 4 . Kapi te l ) . S. noch: K Ü H N E R - G E R T H : 
а . а . O. 121 —122. 
3
 B . D E L B R Ü C K : Syntak t i sche Forschungen I I . Hallo 1876. S. 75. Ähnlich: K Ü H N E R -
GERTH: a . a . O . 113 — 114 u s w . 
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der Genera des Verbs ausser acht,4 so lässt sich auch diese Entwicklung nicht 
entschlüsseln. 
Die bisherige Forschung über die En t s t ehung des Passivs ist am meisten 
d a d u r c h gekennzeichnet, dass sie in ihren Untersuchungen das Passiv isoliert. 
Das zeigt sich ganz offensichtlich auch in der Absonderung der Probleme der 
Genera und der Rekt ionen des Verbs. Die Belange des Passivs lassen sich aber 
mi t der Untersuchung der Beziehungen von Genera und Rekt ionen des Verbs 
noch nicht erschöpfen. Das Auft re ten des Passivs hängt mit einer Reihe sonsti-
ger synchroner Erscheinungen der Sprache zusammen; mi t dem Passiv selbst 
t r i t t eine das ganze Sprachgefüge erfassende Wandlung in Erscheinung. 
D a r u m auch verhinderte die Vernachlässigung der sonstigen Zusammenhänge 
(so e t w a derer mit dem Passivsatz) das Verständnis der Beziehungen von 
Genera und Rektionen. 
I m System der verbalen Genera geht das Erscheinen des Passivs auch 
mi t wesentlichen Umwandlungen der syntagmatischen Zusammenhänge des 
Satzes einher. Passiv als verbales Genus u n d der passive Satzbau sind mit-
e inander unt rennbar ve rknüpf t . Das Aufkommen des passiven Satzhaus geht 
e inher mit syntagmatischen Verlagerungen im Satz (so z. B. das Aufkommen 
präposit ionaler Syntagmen mit der Bedeutung von «durch etwas» usw.). 
Ausser dem Passivsatz haben wir andererseits auch mit anderen Verschiebun-
gen zu rechnen, die das Genus des Passivs, bzw. die passive Kons t rukt ion 
bedingen (genitivus objectivus, accusativus relationis . . .). 
Die Rektionen beschränken sich nicht auf die Verba; in den verbalen 
u n d den Kasusrektionen stellen sich dieselben Beziehungsverhältnisse in 
verschiedener Form dar . Die Wandlungen in den verbalen und den Kasus-
rek t ionen bedingen sich wechselseitig; die verbalen u n d die Kasusrektionen 
entsprechen einander. Die Wandlung der Rektionen, die sich im Aufkommen 
des Passivs abzeichnet, ist auch bei den Kasusrektionen feststellbar. 
Mit der Wandlung der syntagmatischen Fügungen erfolgt auch eine 
bes t immte Umwertung der morphologischen Fügungen und es t re ten neuere 
Fügungs typen auf. D. h. man kann auch zwischen dem Passiv als verbalem 
Genus, bzw. den Satzkonstrukt ionen u n d den morphologischen Fügungen 
eine bes t immte Paral le l i tä t beobachten. 
Die Zusammenhänge die man in Verbindung mit dem Passiv beobachten 
k a n n , beschränken sich nicht auf die Zusammenhänge u n d Beziehungen von 
grammatischen, syntakt ischen und morphologischen Erscheinungen unterein-
ande r . Vielmehr haben wir auch mit Belangen zu rechnen, die über die gram-
mat i schen Bedeutung hinausgehen. Es lässt sich also — bezüglich des Passivs 
— einerseits die wechselseitige Abhängigkei t der grammatischen Erscheinun-
gen untereinander , andererseits aber die Beziehung der mi te inander zusam-
4
 Das Wesen und die Beziehung der Gene ra und Rek t ionen zue inander sind in der 
L i t e r a t u r im al lgemeinen ungek lä r t . 
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menhängenden grammatischen Erscheinungen zur lexikalischen Bedeutung 
nachweisen. Die erwähnten grammatischen Veränderungen und die in diesem 
Zusammenhang grei fbare Wandlung der Lexik stellen sich demnach dar als 
verschiedene Seiten ein u n d derselben, die Sprache in ihrer Gesamthei t 
durchdringenden Wandlung. 
Im folgenden sollen die erwähnten Belange ausführlich dargelegt werden.* 
I I . D I E W E C H S E L S E I T I G E B E Z I E H U N G D E R G E N E R A D E S V E R B S 
Mit dem Erseheinen des Passivs ergibt sich in den Verhältnissen der 
verbalen Genera eine wesentliche Veränderung; ein neues Genus ents teht . 
Die Bedeutung, die das Aufkommen des Passivs hat , erscheint unmit te lbar 
in den veränderten Verhältnissen der verbalen Genera. 
Die bisherige Forschung ging bei der Untersuchung der Bedingungen, 
die zum Aufkommen des Passivs führ ten , verständlicherweise von den unmi t -
telbaren Zusammenhängen aus. Da zwischen dem Medium und dem Passiv 
eine enge Beziehung gegeben ist, wurde dieses ohne weiteres auf jenes zurück-
geführ t . Die Untersuchung der unmit te lbaren Beziehungen des Passivs ist 
notwendig und es s t immt auch, dass die Zurückführung des Passivs aufs 
Medium innerhalb gewisser Grenzen annehmbar ist. Der Mangel der bisherigen 
Forschung besteht aber darin, dass sie diese direkten Beziehungen nicht hin-
länglich in Betracht gezogen hat . Die erschöpfende Erfassung der direkten 
Beziehungen hä t t e nämlich aucli geklärt , dass das Aufkommen des Passivs 
einzig auf Grund der Beziehung Medium-Passiv nicht einsichtig ist. Es hä t t e 
sicli auch herausgestellt, dass die unmit te lbaren Beziehungen selbst in ihrer 
Gesamtheit nicht ausreichen, um das Aufkommen des Passivs in seinem Wesen 
zu verstehen. 
Die direkten Beziehungen des Passivs als Genus lassen sich also durch 
die Analyse des Verhältnisses von Medium und Passiv nicht erschöpfen. Die 
Untersuchung der unmit te lbaren Beziehungen des Passivs belangt also die 
wechselseitigen Verhältnisse aller verbalen Genera, d. h. Medium—Passiv; 
Aktiv—Passiv; Passiv—Aktiv. Des weiteren die Verhältnisse der einzelnen 
Genera untereinander u n d zugleich zum Passiv, d. h. Aktiv—Medium— 
Passiv; Medium —Passiv —Aktiv. 
Im folgenden gehe ich über zur ausführlicheren Untersuchung von direk-
ten Beziehungen der verbalen Genera. 
* I n diesem Aufsa tz werden wir uns im R a h m e n der e r w ä h n t e n Zusammenhänge 
m i t den folgenden Problemen beschäf t igen : die Zusammenhänge der Genera un te re inan-
der , die Zusammenhänge der Genera und der Rek t ionen , das Pass iv und dio Verschie-
bungen , die in der Syn tax vor sieh gehen. 
2 8 0 J . ZSILK.V 
A. Das Verhältnis von Medium und Passiv ( medpass.) 
Wie bereits erwähnt,5 lassen sich Medium und Passiv in den Homerischen 
Gesängen voneinander nicht deutlich unterscheiden. In diesem Zusammenhang 
wurde darauf verwiesen, dass dem Passiv vorerst noch ein ausgeprägtes Form-
merkmal fehlt. Also können die zum früheren Typ gehörenden medialen 
Formen mitunter auch mit passiver Bedeutung interpretiert werden und der 
T y p —Orj-V hat noch of t mediale Bedeutung. 
Medium und Passiv lassen sich also voneinander nicht deutlich unter-
scheiden. Das aber besagt nicht nur, dass Formmerkmale mit medialer Bedeu-
t u n g im allgemeinen auch eine passive Bedeutung ausdrücken können und umge-
kehr t . Oft vermögen wir an ein und derselben Stelle nicht eindeutig zu bestim-
men, ob wir es mit einem Medium oder aber mit einem Passiv zu tun haben. 
Diese zwei Formen der Ungewissheit stehen miteinander offensichtlich im 
Zusammenhang. Somit ist die Unsicherheit, die wir oft derselben Form gegen-
über empfinden, keine subjektive, sondern resultiert aus den objektiven Ver-
hältnissen des Passivs in seiner Stellung bei Homer. Des weiteren folgen einige 
Beispiele dafür, wie sehr sich die Trennungslinie von Medium und Passiv 
verflüchtigt , mit welch geringer Abweichung der Bedeutung das Genus eines 
Verbs aus dem Medium ins Passiv hin überspielen kann. 
Beispiel Med. Pass. 
OL ÖT] TOI eiç 
äoTV äXsv . . . 
«die sich (also) in die S t a d t 
drängten» 
«die in die Stadt gedräng t 
wurden» 
. . . XEXÚXVUTO Ö АД  
r)égi noXXfj. 
«er hü l l t e sieh in dichten 
Nebel» 
«durch dichten Nebel ver-
hüllt» 
V 4 0 5 (IÔO/IEVEVÇ) 
. . . xgvTpQrj yàg ím' àom'ôi 
mávToa пац 
«er ve rba rg sich h in te r 
se inem Rundschi ld» 




. . . £ji<pÉeoa avToaxedàv 
OVTÙÇOVTO 
«sie h ä t t e n e inander m i t 
Schwer te rn verwundet» 
«sie w ä r e n durch Schwer te r 
v e r w u n d e t worden» 
Das Medium hat im allgemeinen eine Neigung, sich ins Passiv umzuschla-
gen. Inwiefern das Genus eines Verbs ins Passiv übergreift , ist letztlich in der 
5
 Vgl. A n m . 3. 
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Bedeutung, im Begriff des Verbs begründet . Bei Naturerscheinungen, körper-
lichen Abläufen, Zuständen — selbst wenn das Substant iv als Aktionsquelle 
genannt ist — zeigt das mediale Genus grosse Beharrlichkeit . Z. В.: 
τ„05 ώς δέ Χιών κατατήκετ' εν άκροπόλοισιν δρεσσιν, / ην τ' Εδρος κατέτηξεν . . . 
Ψ328 . . . τό (ξνλον) μέν ου καταπνθεται δμβρω 
/ / ( ι . . . καμάτω δ' υπό γυϊα λέλννται 
In diesen Sätzen erscheint der Verbalbegriff des P räd ika t s als spontaner 
medialer Prozess. 
Oft stellt sich auch hei absichtlichen, zielbewussten (menschlichen) 
Handlungen das Ergebnis der Aktion als spontaner Prozess dar, wie etwa im 
folgenden Satz: 
/(.,,„ ακεψάμενος . . . μεΟ' έταίρονς / τ/δι/ των ένόηοα πόδας κα'ι χείρα; νπερθεν' ύψόα' 
αειρομένων 
Von der Bedeu tung der Verba l form αειρομένων liisst sich n ich t en tscheiden, 
o b sie «sich erhebend (med.)» besagt , oder aber «erhoben (pass.)», obsehon davor εταίρους/ 
εξ έλεθ' (245) s teht . Oder der folgende Satz : 
Tbi αντάρ ε πει δή πάντες άολλίσθησαν 'Αχαιοί 
wo die Bedeu tung von άολλίαθησαν zweierlei In te rp re t i e rungen zu läss t : «sie ve r sammel ten 
sich (med.)», «sie wurden gesammel t (pass.)», wenngleich vorher The t i s zu Achill spr icht 
άλλά συ γ' εις άγορήν καλέσας ήρωας Ά χαιοδς, / . . . (S4) 
und 
αντιιρ ό βή παρά θίνα θαλάασης δίος'Λχιλλενς / ομερδαλέα ίάχων . . . (40) 
Das Aufkommen des passiven Genus erweist sich somit nicht als Ergebnis 
einer absolut zufälligen strukturel len Verschiebung, die Möglichkeiten dieser 
Ents tehung sind zutiefst in der Bedeutung verwurzelt . 
Bei den etwa 2405 Verben, die bei Homer vorkommen, f inden wir e twa 
in 101 Fällen passives Genus. Bei diesen 101 Verben Uisst sich der Gebrauch 
des passiven Genus bei r und 75 v. H. der Fälle aufs Medium zurückführen. 
Schon diese Zahlen lassen erkennen, wie eng die Beziehung der Verben mit 
echtem passivem Genus zum medialen Genus ist. Andererseits ist bei weiteren, 
insgesamt 107 medialen Verben das Hinüberwechseln ins Passiv möglich; 
das deute t an, dass die Verben mit medialem Genus als breite Grundlage fü r 
ein mögliches Passiv dienen. Bei Homer wurde vorerst jede zweite Möglichkeit 
verwirklicht. 
Mit der Feststellung, dass das Medium best immter Verben ins Passiv 
übergehen kann, haben wir die unmit te lbaren Beziehungen der Genera dieser 
Verben nicht erschöpft . Das Genus dieser Verben ist nämlich kein primäres, 
sondern es ist aus einem transi t iven Akt iv sekundär en t s tanden . Bei diesen 
Verben lassen sich also die Beziehungen der Genera wie folgt darstellen: 
t r . act . med. pass. 
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В. Das Verhältnis von Medium/Passiv und Aktiv (med./pass. — act.) 
Zuvor (A) haben wir gesehen, dass das Passiv in den Homerischen 
Gesängen meistens aus dem Medium zustandekommt (med. -> pass.). Das 
Medium selbst aber steht bei den fraglichen Verben memorial (paradigmatisch) 
in Beziehung zum Aktiv (act. -*• med.). D. h. mit Vermitt lung des Mediums 
ergibt sich eine Beziehung zwischen Aktiv und Passiv (tr. act . -> med. -> pass.). 
Nun wollen wir untersuchen, ob der erwähnte Zusammenhang der 
Genera nur in eine Richtung geht, bzw. ob diese Verket tung in der Beziehung 
der Genera auch umgekehrt bündig ist.eDie in diesem Zusammenhang bedeuten-
den Verben lassen sich in zwei Gruppen gliedern: 
a ) ursprünglich mediale Verben, die entweder direkt oder über das 
passive Genus ein neues, aktives Genus entwickeln, d. h . : 
med. (->• pass.) -> act. 
b) primär aktive Verben, die im Medium bzw. im Passiv eine neue 
Bedeutung entwickeln, zu der dann sekundär ein aktives Genus t r i t t , d. h.: 
t r . act. (Bed.x) ->• med. (Bed.1_2) -> 
-> pass. (Bed.g) -> t r . act. (Bed.2) 
Bei den fraglichen Verben Hesse sich das Verhältnis des medialen Genus 
zum aktiven und passiven Genus exakter dadurch bestimmen, dass sich die 
Herausbildung von Aktiv und Passiv aus dem medialen Genus wechselseitig 
bedingt , d. h.: 
act . (Bed.„) med (Bed.1_2) -> pass. (Bed.2) 
Die zuvor gegebene Bestimmung (b) dieser Beziehungen verweist eher 
darauf , dass die Herausbildung des aktiven Genus aus dem Medium zumeist 
durch das passive Genus ausgelöst wurde, andererseits wird in der letzten 
Präzisierung hervorgehoben, dass — (mag sich auch das transitive Aktiv aus 
dem Medium direkt herausgebildet haben, u. zw. mit einem gewissen Phasen-
unterschied nach dem Passiv) — die Bedeutung des Verbs einen Inhalt gewinnt, 
der sich durch das aktive oder passive Genus korrelativ ausdrückt. D. h. r 
in welchem Genus auch der verbale Inhal t erscheinen möge, hat er — zumin-
dest potenziell — auch als Korrelation des anderen Genus Geltung.7 
6
 Der Gedanke , dass sich die R e k t i o n wande l t ( intr . , t r . ) , t a u c h t gleichsam n u r a l s 
E i n f a l l auch bei J . M. STAHL: Kri t i sch-his tor ische S y n t a x der griechischen Sprache 
(S. 47), au f . Doch a h n t er gar n icht , i nne rha lb welcher kompl iz ie r te r Genusverhäl tn isse 
s ich die W a n d l u n g der R e k t i o n real is ier t und welch grosse B e d e u t u n g diese Erschei-
n u n g h a t . 
7
 Die Lösung der F rage B. begre i f t in sich auch eine gewisse B e s t i m m u n g d e r 
Bez iehungen zwischen lexikal ischem I n h a l t u n d Genus der Verben . Bislang ist de r 
G e d a n k e an die Bez iehungen zwischen Lexik und G r a m m a t i k n u r im Z u s a m m e n h a n g 
m i t den verbalen Ak t ions fo rmen bei D E L B R Ü C K a u f g e t a u c h t . 
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a) 
κλνζεφαι 
Ξ3α., έκλνσθη δέ θάλασσα ποτι κλισίας τε νέας τε 
®48ΐ 511 έκλναθη δέ θάλασσα κατ*ερχόμενης υπό πέτρης. 
sehol. Β έκυματίσθη 
sehol. V έκλυδωνίσθη 
* κλνζω — wie es die Homer-Wörterbücher bringen — kommt (mit Ausnahme 
des intr. κλνζεσκον У7 61) in den Homerischen Gesängen nirgends vor. Wir 
haben also mit einem ursprünglichen medialen Verb zu rechnen. Andererseits 
sind in der nachhomerischen Dichtung — schon in den Hymnen — transi t ive 
Formen von κλύζειν reichlich gegeben, so: h. Apoll. 75, Aisch. Ag. 1182, 
Soph. f r . 733. Das zeigt an, dass wir die Form εκλνσθη zu Recht mit pass., 
bzw. med. -> pass. Bedeutung interpretieren, denn auch hier begann sich das 
t r . act. über das pass, zu entfalten. Somit lassen sich die Voraussetzungen 
dieser in der nachhomerischen Dichtung greifbaren Erscheinung wiederum 
zurückführen auf den Sprachgebrauch bei Homer.8 
άτνζεσθαι 
K o m m t bei H o m e r nu r in medialen u n d pass iven F o r m e n vor : 
Zn . . . oi άλλοι άτνζόμενοι φοβέοντο 
Z38 . . . ΐππω . . . άτνζομένω πεδίοιο / . . . 
λ
β05 . . . κλαγγη νεκνων ήν . . ./ πάντοσ' άτυζομένων. . . . 
Σ: (Αχαιοί) / νηνσ'ιν έπι κλονέονται άτνζόμενοι πεδίοιο, 
Ο90 "Ηρη, τίπτε βέβηκας; άτνζομένη δέ εοικας. 
Xm (γαλόφ . . .) J αϊ έ μετά σφίσιν είχον άτυζομένην άπολέσθαι 
^4ΐ> 3^8> β^ο5> s t e h t entschieden im Gegensatz zu 09 l l , X l 7 1 : 
Die ers ten, w e n n auch in ihnen ein Nebens inn «sich fü rch ten» a u f t a u c h t , zeigen 
in ihrer lexikalischen S t r u k t u r eine bes t immte V e r w a n d t s c h a f t m i t den Bewegungsverben : 
d. πεδίοιο : πολέος πεδίοιο 
(Ζ38 Σ7) δίενται ( Ψ4 75) 
πάντοσ ά. : πάντοσ έποιχόμένος 
(λθ05) ( Ε508) 
Der Ту 11 άτνζόμενοι φοβέοντο lässt erkennen, dass die B e d e u t u n g der Bewegung im Ver -
blassen begriffen is t : 
Die Se tzung des anderen Bewegungsverbs (φ.) in der B e d e u t u n g d. verweis t a u f 
das Verblassen der Bewegung (eine neue B e d e u t u n g von d. k o m m t auf ) ; 
andererse i t s zeigt die E i n e n g u n g von d. (in dieser Bedeu tung) durch φ. an , dass sich 
diese neue B e d e u t u n g von der al ten — die A n g s t usw. bloss involvier te — noch n i c h t 
völlig losgelöst h a t . 
8
 G. S C H U L Z E h a t in seinem n a h m h a f t e n W e r k (Quest iones epicae, Gueters lohae , 
1892) e rs tmal ig bewuss t das Verhä l tn i s der homerischen u n d nachhomerischen D i c h t u n g 
so un te r such t , dass er die Anfänge einer spä te r al lgemeinen (sprachlichen) E r s c h e i n u n g 
bei H o m e r nachgewiesen ha t . Doch h a t S C H U L Z E diese Methode eher nu r im Z u s a m m e n -
hang mi t be s t immten «dichterischen Formen» a n g e w a n d t . Tatsächl ich aber b i e t e t d iese 
Methode viel wei tere Möglichkeiten. 
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Ebel ing missvers teht in seinem W ö r t e r b u c h 9 die Bedeu tung u n d die E n t wicklung 
des Wor t e s , wenn er schre ib t : «άτνζω . . . g rav iss ime per turbo . P tc . pass, sui non compos , 
t e r ro r e perculsus et cons te rna tus , quasi атц co r r ep tu s . . . De a n i m a l i b u s subi to te r rore 
co r r ep t i s vel homin ibus . . .» Die A n n a h m e des t r . ac t . ct. ist u n b e g r ü n d e t ; ebenso unbe-
g r ü n d e t ist auch die Able i tung des p tc . pass, a u s e iner solchen en twicke l ten , a b s t r a k t e n 
a k t i v e n Bedeu tung . 
In den Homerischen Gesängen hat dieses Verb eine Doppelstellung: 
1. einerseits zeigt es sicli als ursprüngliches mediales Verb, das irgendeine 
«Bewegung» bedeutet (verstörtes Hin- u n d Hergehen. Hin- und Herlaufen); 
2. andererseits kommt eine neuere Bedeutung auf, nämlich «erschrek-
ken», genauer gesagt, «in Schrecken versetz werden» (O90, X473)· 
Ebeling registriert eine fertige, abgeschlossene Entwicklungsstufe des 
Wortes, auf der der Wortsinn eindeutig ist; das Passiv lässt sich aus dem Aktiv 
ableiten. Er verfolgt aber nicht die Entwicklung des Wortsinns, die mit der 
St römung zwischen den Genera erfolgt; f ü r ihn bewegt sich der Wortsinn 
unveränder t zwischen den Genera. 
Tatsächlich aber verhält es sich so, dass das Aufkommen der neuen 
Bedeutung von α. (med.) schon in den Homerischen Gesängen durch das 
Zwischenstadium des Genus med. —> pass, einsetzte. Diese Entwicklung fand 
in nachhomerischer Zeit ihren Abschluss, nachdem sich das Aktiv unter dem 
Einfluss des Passivs (bzw. med. -> pass.) aus dem Medium (bzw. med. -pass.) 
herausgebildet hat te . 
In der nachhomerischen Dichtung ist d. (act.) mit der Bedeutung «er-
schrecken», «in Schrecken, Staunen versetzen» bereits gängig:10 Theokr. 1. 56, 
A p . Rh . 1. 465. 
b) 
Triad) 
J . B. Hofmann schreibt in seinem E. Wb. über die Etymologie dieses 
Wortes wie folgt:11 «(*τεριω; nur Präs . Impf.) reibe, reibe auf, en tkräf te , 
erschöpfe, bedränge, quäle, betrübe . . . τίτρημι, τιτράω zerreibe, durchbohre . . . 
lat . tero . . . reibe . . . Wz. ter—reiben, drehen, bohren . . .». Auf Grund seiner 
Etymologie haben wir auch bei diesem Wort mit einer primären Aktiv-
bedeutung zu rechnen: «durchbohren» . . . Über den Gebrauch dieses Verbums 
in den Homerischen Gesängen lässt sich folgendes feststellen: 
1. Die media len F o r m e n überwiegen: m e d . , bzw. pass. 29: a c t . 14. 
2. An einigen Stellen scheint die ä l tere B e d e u t u n g von r. (Bed. j ) d u r c h die neuere 
(Bed..,) du rch , die a l te und die neue B e d e u t u n g lassen sich vone inander nicht e indeut ig 
t r ennen : 
N.,5l . . . βέλεος δέ σε τείρει άκωκή 
Я37с . . . τείροντο δέ νηλέϊ χαλκω 




 Η . EBELING: Lexicon H o m e r i c u m I — I I . Lipsiae 1880 bzw. 1885. 
10
 Vgl. Anni . 8. 
11
 J . В. HOFMANN: Etymologisches W ö r t e r b u c h des Griechischen. München 1949. 
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3. θυμός ist m a n c h m a l noch vorhanden ; das spielt — laut F u l d a — in der Abs t ra -
h ierung der B e d e u t u n g eine wicht ige Bolle: 
XU2 άλλ' έμός ενδοθι θυμός έτείρετο πενθεί λυγρώ. 
κ;ι) τείρετο (У άνδρών θυμός νπ είρεσίης άλεγεινης 
Auf Grund der Vergleichung der Typen . . . τείροντο . . . χαλκω (P376) 
und τείρετο ... νπ είρεσίης (К 78) können wir wie wir später bei der Analyse 
der passiven Fügung noch sehen werden — bereits auf ein entwickeltes passives 
Genus scldiessen (vgl. S. 300.). 
Auf Grund der Etymologie, der Verwendung dieses Wortes in den Home-
rischen Gesängen sowie unserer Feststellungen bezüglich des passiven Genus 
können wir also schliessen: auch im Falle von τείρω haben wir damit zu rech-
nen, dass beim Abweichen des aktiven Genus der ursprünglichen Bedeutung 
ins Medium eine jüngere Bedeutung entsteht ; dass aus der medialen Bedeutung 
über das Passiv, oder parallel mit dessen Auftreten — eine jüngere (sekun-
däre) aktive Bedeutung entsteht, d. h.: 
tr . act. (Bed.j) -> med. (Bcd.1_2) pass. (Bed.2) t r . act. (Bed.2), 
oder genauer: 
tr . act. (Bed.2) <- med. (Bed.1_2) pass. (Bed.2). 
Im Zusammenhang mit dem Verb τ. fällt nocht etwas auf: die spätere 
allgemeine Bedeutung «leiden», «müde, ermüdet» bezog sicli ursprünglich auf 
ein «Leiden» durch Verwundung. Auch hier entfaltet sich somit der Kern des 
abst rakteren Begriffes aus einem Kampfmoment . 
Λάω 
Aktive Bedeutung: «schaden, Schaden zufügen», «in Verderben stürzen» 
«zugrunde richten» . . . Es wurde auch von den alten Kommentatoren ohne 
weiteres gleichgesetzt mit βλάπτω, jedoch ist *| αασε δέ οί γονναΟ' | nicht mög-
lich, nur: βλάψε δέ οίγονναΟ'. Einerseits tendieren also die zwei Verba gemeinsam 
zu einer allgemeinen abstrakten Bedeutung «schaden, Schaden zufügen», 
«verderben», andererseits aber lassen sie sich nicht in jeder lexikalischen 
Fügung miteinander vertauschen. Die ausführlichere Untersuchung erweist, 
daß es sich vorerst noch um die konkretere Form bzw. die konkreteren 
Formen des «Schadens» handelt . 
Einzelne beach tenswer t e Typen der lexikalischen F ü g u n g : 
Λ .οίνος a l iquem + ά. (act.) (λθΐ) 
d e s wei teren: 
ß . φρένας -f ä. (act.) + ο Ivo) (<p2U7), wo die Bedeu tung v o n sowohl du rch οίνος 
w i e du rch φρήν s t a rk e ingeengt wird; 
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a n d e r e r s e i t s unzähl ige Male: 
с α) φρεσίν fia tv άασθείς (<р
яо1) 
άάσθην μέγα θυμφ (h. Cer.246<) 
άάσατο δέ μέγα θυμω (/537, A3i0) 
β) άασάμην φρεσι λευγαλέησι πιθήσας (1
ия
) 
άασάμην και μεν φρένας 
έξέλετο Ζευς (Ί\31), 
w o m a n einerseits w i e d e r u m fests te l len k a n n , dass d. in den Bereich von φρήν g e d r ä n g t 
w i r d , zumindes t abe r , dass ά. du rch φρήν er folgt ; andererse i t s zeigt s ich die enge Ver-
b i n d u n g der f rag l i chen B e d e u t u n g u n d des media len Genus . 
D i e F u n k t i o n v o n φρήν b e s t e h t o f t d a r i n , d i e V e r l a g e r u n g d e r k o n k r e t e n 
B e d e u t u n g i n s A b s t r a k t e a n z u z e i g e n . U n t e r s u c h e n w i r n u n d i e k o n k r e t e 
B e d e u t u n g v o n ά . . H o f m a n n s E W b b e s a g t : т щ f . U n g l ü c k , S c h a d e n ( e i g e n t l . 
D ä m o n s c h l a g , B e t ä u b u n g ) ά-άατος l e t t . váts W u n d e . . . v g l . ούτάζω, ώτειλή f . 
. . . Wunde, vgl. γατάλαι (d.i . Fa-) ονλαί Hes., βωτάζειν. βάλλειν Hes.: aus * 
oFa-τ-ελιά ( o - V o r s c h l a g ) z u l e t t . v á - t - s W u n d e , v l g . ατη». D i e k o n k r e t e B e d e u -
t u n g v o n ä. i s t a l s o a u f G r u n d d e r E t y m o l o g i e : « s c h l a g e n » , « b e w e r f e n » , « t r e f -
f e n » , « v e r w u n d e n » -f- « j e m a n d e n » . 
D e r B e d e u t u n g s w a n d e l v o n α . d ü r f t e i m M e d i u m , u . z w . i n F ü g u n g e n 
m i t φρήν u n d οίνος b e g o n n e n h a b e n , e t w a : « a m K o p f g e s c h l a g e n ( g e t r o f f e n ) 
v o m W e i n » : « s e i n e s V e r s t a n d e s b a r » , « v e r s t ö r t . . .» I m A l t e r t u m w a r 
d i e G e i s t e s g e s t ö r t h e i t , d i e S t ö r u n g d e r V e r n u n f t d a s Z e i c h e n d e s g r ö s s t e n 
U n g l ü c k s , d a r u m : « v e r s t ö r t , g e i s t e s g e s t ö r t » ~ « v e r u n g l ü c k t . . .» Z w i s c h e n d e r 
n e u e n m e d i a l e n B e d e u t u n g u n d d e m t r . a c t . « s c h l a g e n » , « v e r w u n d e n » b e s t e h t 
m e m o r i a l e i n Z u s a m m e n h a n g . D a s a b e r w i r k t s i c h i n z w e i R i c h t u n g e n a u s : 
1. Die neue media le B e d e u t u n g r u f t syn tagmat i sch eine d e m tr . act . ähn l iche 
Assozia t ion hervor , d . h . das passive G e n u s k o m m t au f . 
2. Neben de r neuen med. /pass . B e d e u t u n g k o m m t auch eine fak t i t ive a k t i v e 
V a r i a n t e zus tande: «unglücklich m a c h e n jemanden» . . . d. h. 





«unglücklich machen» (tr . act.) ч- «verunglücken» -> «unglücklich (gemacht)» (pass . ) 
Die mediale B e d e u t u n g selbst gabe l t sich: 
«sich verwirren» ~ «verunglücken» 
«(sich) irren» 
D i e mediale F o r m -αα-μην bedeu te t i m al lgemeinen: «(sich) irren», die med./pass. F o r m 
m i t -θη-ν: «verunglücken». 
Diese be iden Bedeu tungen t r e n n e n sich aber ih rem I n h a l t nach nicht deut l ich 
v o n e i n a n d e r ; v ie lmehr implizieren sie sich gegenseitig: 
1. «verunglücken» ( indem m a n sich jedoch in e twas ge i r r t h a t , betölpel t worden 
i s t usw.) ; 
2. «(sich) irren» ( indem dieser I r r t u m verhängnisvoll wird, Ung lück zur Folge h a t ) . 
DAS PASSIV IN HOMERS HELDENGESANG F.N 2 8 7 
βλάπτω 
Auf Grund des Gebrauchs von βλάπτω können folgende Bedeutungs-
gruppen abgezirkelt werden: 
1. 0 6 4 3 (Mykenäos Per iphetes . . .) 
στρεφθεϊς γάρ μετόπισθεν έν άσπίδος αντυγι πάλτο, /. . ./ τή ő γ' έν'ι βλαφθείς 
πέσεν ύπτιος . . . 
Ζ38 (Menelaos n i m m t Adrestos gefangen . . .) 
. . . ιππω γάρ οι άτυζομένω πεδίοιο/όζω εν ι βλαφθέντε μυρικίνω . . ./ . . . έβήτην/ 
προς πόλιν . . . 
Π330 Αίας δέ Κλεόβουλον . . ./ ζωόν έλει βλαφθέντα κατά κλόνον . . . 
2) Ψ771 ένθ' Αϊας μεν ΰλισθε θέων, βλάψεν γάρ Άθήνη 
Ψ732 (Aias verl iert im Wet t l au f und k lag t ) : 
ω πόποι, ή μ' έβλαψε θεά πόδας, η τό πύρος περ/ μήτηρ ως Όδυσήι παρίσταται. . . 
Η2 7 0 (Aias heb t einen grossen Stein a u f . . .): 
εϊσω δ' άσπίδ' έαξε βαλών μνλοειδέι πέτρω,ι βλάψε δέ οί φίλα γονναθ'· . . . 
3) αι 95 · · · άλλά ν υ τόν γ ε θεοί βλάπτονσι κελενθου· 
Α15 εβλαψάς μ', έκάεργε . . . /ένθάδε ννν τρέψας από τείχεος 
0481 . . . βλαθέντα βέλεμνα 
4) 'P^ j fObschon er die besseren P fe rde h a t , . . .beim Rennen . . .): 
. . . αί δέ που αΰτοϋ/ έβλαβεν εν πεδίο); αί κε Ια ε γε φέρτεραι ήσαν. 
Ψ515 . . . οτι οί βλάβεν άρματα και ταχέ' ίππω/ αύτός τ' έσ&λός έών . . . 
Ψ337 οί δέ οί έβλάφθησαν ανεν κέντροιο θέοντες. 
Ψ57ι ήσχυνας μεν έμήν άρετήν, βλάψας δέ μοι ίππους/ τους σους πρόσθε βαλών . . . 
5. 0 7 2 1 . . . βλάπτε φρένας . . . Ζευς/ ημετέρας . . . |
ι78 τόν δέ τις αθανάτων βλάψε φρένας ένδον εΐσας/ . . . 
Ψ
ιι
 (θεοί) οΐ σέ περ έβλαψαν, πριν δέ φρένας αίσίμη ήαθα. 
G. /5и5 ή δ' άτη σθεναρή τε και άρτίπος, οννεκα πάσας / πολλόν νπεκπροθέει, φθάνει 
δέ τ ε πάσαν έπ' αίαν / βλάπτονσ' ανθρώπους· . . . 
Ι510 λίσσονται. . . Κρονίωνα . . . /τω ατην άμ' έπεσθαι, ίνα βλαφθείς άποτίση. 
7. φ„33 οίνος σε τρώει μέλιηδής, δς τ ε καί άλλους / βλάπτει . . . 
οίνος wird in der Bedeu tung von «schaden» im allgemeinen m i t άάω gefügt ; die 
lexikalische F ü g u n g (οίνος -(- τρώει) e rhä r t e t die Etymologie von άάω: 
άάω ursprüngl ich = τρώω. 
Auf Grund der lexikalischen Fügungen kann man also folgende Bedeu-
tungstypen von ß. feststellen: 
1. ß. (med.) + subst. ( + casus loc.) «itraucheln», «iteckenbleiben in 
etwas», so: О 647, ζ 39, Π 331. 
2. β. (act.) «ichaden jemandem», wobei jedoch dieses «Schaden» auf 
die Beine abzielt (gegebenenfalls genau «straucheln lassen/machen», «ш Fall 
bringen»). Zwei Typen sind möglich: 
a) ß. (act.) + jemanden . . . «jemandem schaden, jemanden schädigen», 
aber noch im selben Satz zeigt es sich, dass die Folge von ß. hier ολισΟε (vgl. 
Ψ 774) ist. 
b) ß. (act.) -f πόδας (Ψ 782), wo aus dem Syntagma unmittelbar hervor-
geht, dass es «schaden, schädigen» ~ «straucheln lassen», «',u Fall bringen» 
bedeutet; 
ß. (act.) + γούναΟ' (Η 271), obschon die Bedeutung nicht mehr «zu 
Fall bringen» ist, bezieht sich das «Schaden» noch immer auf die Beine. 
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3. β. (act.) -f- jemanden (acc. obj.) -j- κελενθου «jemanden vom Wege 
abbringen», «jemanden in seinem Wege aufhalten», worin sich aber die Absicht 
der Götter, zu schaden, offenbart (α 195), 
β. (act.) -f- jemanden (acc. obj.) . . . τρέψας . . . «jemanden schädigen», 
indem man ihn vom richtigen Weg, aus der zum Ziele führenden Richtung 
abbringt (X 15). 
4. ß. (med.) + ίπποι . . . «zurückbleiben» und in eine unwürdige Lage 
geraten, wobei sich diese beiden Bedeutungen nicht deutlich voneinander 
scheiden lassen; 
das «Zurückbleiben», das «Behindertsein», die «Behinderung» erscheint 
als Folge der listigen, «schadenden» Machenschaften des anderen Wettbewerbs-
teilnehmers. Somit stehen sich die Bedeutungen «zurückgeblieben» und «ist 
in einer argen, unwürdigen Lage» besonders nahe. Diese durch Pferderennen 
angeregte Vorstellung dürf te wesentlich dazu beigetragen haben, dass im 
Medium eine neue Bedeutung aufkam. 
5. "Ατη -f- β· (act.) + jemanden (acc. obj.), Ate «schädigt» jemanden, 
aber durch diese «Schädigung« schimmert immer die frühere Bedeutung von, 
ß. durch; Ates Handeln ist ohne Kenntnis der f rüheren Bedeutung von ß. 
auch nicht im vollen Umfang zu erfassen. Ate ist nämlich schnellfüssig 
(άρτίπος 1 505), er folgt dem Frevler auf Schritt u n d Tri t t (επεσθαι 1512), 
d. h. er bringt den ansonsten «gut Laufenden» unversehens «zu Fall». Diese 
Wendung offenbart gewissermassen die Listigkeit Ates. 
6. ß. (act.) + φρένας zeigt die Bedeutung «schaden, Schaden zufügen, 
schädigen» bereits in reiner Prägung (0 724, ξ 178, ψ 14). 
7. άάω und βλάπτω sind mit ihrer enger begrenzten Bedeutung von 
«schädigen, schaden» einander völlig fremd; indem ß. und «oiroj . . . τρώει» 
(φ 293) gleichsam als Synonyme stehen, zeigt es sich, dass ß. die aller Nebenum-
ständen entledigte, allgemeine Bedeutung von «schaden» erlangt hat . 
Wie wir sehen, konnte auch im Falle von ß. die ursprüngliche Bedeutung 
«straucheln», «steckenbleiben» im medialen Genus zum Ausgangspunkt eines 
neuen Wortsinns werden. Die situationsbedingte Möglichkeit einer neuen 
Bedeutung konkretisiert sich mit seiner Verlagerung ins passive und, parallel 
damit , ins aktive Genus, d. h.: 
I «straucheln» 
: «stecken-
( bleiben» . . . 
«ist in unwürd ige r 
Lage» . . . 
(med.) 




(tr . act . ) 
«ist in eine unwürdige 
L a g e gebracht» . . . 
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C. Das Verhältnis von Aktiv und Passiv (act. —> pass.) 
Unter Α. haben wir gesehen, dass aus dem Medium von ursprünglich 
transitiven aktiven Verben das passive Genus entsteht, d. h. 
tr. act. med. -> pass. 
Unter B. konnten wir uns davon überzeugen, dass der unter A. erschlos-
sene Zusammenhang der Genera auch umgekehrt gegeben ist: 
(med. ->) pass. -» tr. act. 
Die unter Α und В erschlossenen Zusammenhänge zeigen an, dass zwi-
schen tr. act. und pass, ein unmittelbarer Zusammenhang zustandekam. In der 
Beziehung von transitivem Aktiv und Passiv wird die Vermittlung des Mediums 
mehr und mehr überflüssig. 
Dieser von zwei Seiten her erschlossene (und gültige) Zusammenhang 
der Genera wird auch durch eine dritte Beziehung bestätigt und erhärtet. 
Wir begegnen nämlich schon in den Homerischen Gesängen einer ziemlich 
ansehnlichen Zahl von Verben, deren Passiv unbedingt nicht mehr mit Ver-
mittlung des Mediums zustandekam. Hier folgen zur Veranschaulichung 
dieses Zusammenhanges der Genera einige Beispiele: 
έρνω 
Σ 69 . . . ενθα Οαμειαι / Μυρμιδόνων εϊρυντο νέες ταχνν άμφ' Άχιληα. 
Ξ 30 πολλόν γάρ ρ' άπάνενθε μάχης είρνατο νήες/ θΐν' εφ' άΑός πολιης· 
κατερύω 
0 150 . . . αλλά τοι ηδη / νηνς τε κατείρυσται και έπαρτέες είσίν εταίροι. 
Die ak t ive Var i an te : 
ε 261 μοχλοϊσιν δ' άρα την γε κατείρυσεν είς άλα δ'ιαν. 
(nämlich Odysseus das Sch i f f . . .) 
έπικλίνω 
Μ 120 . . . ουδέ πύλησιν / ενρ' έπικεκλιμένας σανίδας και μακρόν οχ ήα 
τενχω 
Χ 510 . . . εΐματ ένι μεγάροισι κέονται/ . . . τετυγμένα χερσι γυναικών. 
Die ak t ive V a r i a n t e : 
Ε 60 . . . ος χερσιν έπίστατο δαίδαλα πάντα/ τενχειν 
τύπτω 
Σ 91 . . . αϊ κε μη "Εκτωρ/. . . εμώ υπό δουρί τνπείς άπό Ου/ιόν όλέσση 
(ebenso: Ν 784, Ν 288, Ο 495 . . .) 
In den angeführten Sätzen sind die fraglichen Verbformen im medialen 
Genus unvorstellbar. Es wäre also unbegründet, zwischen Aktiv und Passiv 
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ein vermittelndes Medium anzunehmen. Das Passiv ents teht direkt aus dem 
Aktiv . 
Innerhalb der Zusammenhänge der Genera untereinander hat die Bezie-
hung act. -> pass, grosse Bedeutung, denn ihr Vorhandensein bezeugt, dass 
das Passiv — herausgelöst aus dem Medium — selbständig wird. Der Anteil 
dieser Beziehung am Bestand der in den Homerischen Gesängen gegebenen 
Passivformen verweist auf den hohen Grad, den die Herausbildung des passiven 
Genus in seiner Gesamtheit erreicht ha t . 
Wie unter A erwähnt wurde, kommen etwa 75 v. H . der in den Homeri-
schen Gesängen im passiven Genus gegebenen Verben mit Vermittlung des 
Mediums zustande, e twa 20 v. H. des Bestandes an passiven Verbalformen 
aber bildet sich unmit te lbar aus dem Aktiv heraus. Diese Angaben bestätigen 
nur, was wir über die formellen Merkmale des Passivs festgestellt haben: 
das Passiv hat sicli bereits herausgebildet, steht aber noch im Anfangsstadium 
seiner Entwicklung. 
Das Verhältnis der auf zweierlei Weise, einerseits mit Vermittlung des 
Mediums (med. -> pass.), andererseits unmittelbar aus dem Aktiv (act. 
pass.) entstandenen Komponenten im Bestand der Passivformen können wir 
wie folgt veranschaulichen: 
Das Medium tendiert also ständig zum Passiv. Zugleich aber kommen 
auch aus dem transit iven Aktiv Passivformen zustande, die jedoch innerhalb 
des Passivbestandes relativ wenig Platz einnehmen u n d im Verhältnis zum 
Bestand an transit iven aktiven Formen als peripherische Erscheinung gelten. 
D. Das Verhältnis von transitivem Medium und Passiv (tr. med. -» pass.) 
In einigen Fällen lässt sich beobachten, dass sich das Passiv aus einem 
transitiven medialen Genus herauslöst (tr. med. -> pass.). Dieser Typ des 
Zusammenhanges der Genera erscheint gleichsam als Kreuzung der unter 
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А/В und С dargelegten Typen. Das Auftreten des Typs tr. med. pass, bedingt 
seinerseits das Aufkommen des Passivs als eines selbständigen Genus, die 
direkte Umwandelbarkeit des transitiven Aktivs in Passiv. 
Die Beziehung der Genera tr . med. pass, ist auch mit Hinblick darauf 
von besonderer Bedeutung, dass es bestimmte Zusammenhänge zwischen 
den verbalen Genera und den Kasusrektionen erhellt. Im Satz bedingen sich 
nämlich der Übergang des transitiven Mediums in Passiv und die Wandlung 
des accusativus objectivus zum accusativus relationis, z. В.: 
πυκάζω 
a k t i v e F ü g u n g : 
К 271 δή τότ' Όδυσσηος πύκασεν κάρη άμφιτεθεΐσα. 
media le-pass ive F ü g u n g : 
Ξ 289 ενθ' ηστ' δζοισιν πεπνκασμένος είλατίνοισιν 
d . h . die beiden Bedeu tungen lassen sich nicht oindcut ig un te r sche iden : «sich verhül lend 
s ich bedeckend . . .» (med.) : «durch e twas verhüllt» (pass.), 
pass ive F ü g u n g : 
Ψ 503 άρματα δέ χρνσφ πεπνκασμένα κασσιτέρφ τε 
Entsp rechend der Schwankung des verbalen Genus zwischen Medium und Pass iv 
s c h w a n k t auch der Aussagewert des Akkusa t iv s zwischen acc. ob j . u n d acc. re lat ionis : 
χ 488 μήδ' οϋτω ράκεσιν πεπνκασμένος εϋρέας ωμούς / εσταθ' évi μεγάροισι· 
D e r Satz besagt : «er bedeckt sich (med.) die Schultern» (acc. obj.) m i t Lumpen», und m i t 
d e m Hinüberwechse ln des Mediums ins Pass iv immer m e h r : «er wurde m i t L u m p e n 
b e d e c k t — auf den Schultern» (acc. rel.). 
Mit der Wandlung des verbalen Genus (med. -> pass.) ergibt sich eine 
parallele Verschiebung im Satzbau, insofern sich der grammatische Inhalt 
des Akkusativs ändert. 
Ahnlich είλνω: 
A k t i v e F ü g u n g : 
Φ 318 . . . κάδ δέ μιν αυτόν / είλιισω ψαμάθοισιν . . . 
Mediale-passive F ü g u n g : 
Μ285 . . . άλλα δέ πάντα / εϊλυται καθύπερθ' . . . 
Bedeu tung : «sich verhüllen», «sich bedecken» bzw. «bedeckt werden». 
Auch bei diesem Verb d ü r f t e die G r u n d b e d e u t u n g «sich überziehen», «sich ver-
hüllen» gewesen sein; aus dieser media len B e d e u t u n g bi ldete sich der pass ive Wor t s inn 
«bedeckt werden . . .» heraus . Mit d e m Übergang des verbalen Genus v o m Medium zum 
P a s s i v erfolgte auch die parallele U m w e r t u n g des I n h a l t s des Akkusa t i v s : 
. . ,άλλά τις. . . 
E185 εστηκ' αθανάτων νεφέλμ είλυμένος ωμονς 
ξ479 εδδον δ' ενκηλοι, σάκεσιν ε'ιλυμένοι ωμονς· 
3 Acta Antiqua ΧΠ/3—4. 
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Die zwei In te rp re t i e rungsmögl ichke i t en der Sätze überschneiden sieh: 
1. «er verhül l t sieh (med.) die Schul te rn (асе. obj.) m i t einer Wolke», bzw. «mit 
einer AVolke wird er b e d e c k t (pass.) — an den Schul te rn (acc. rel.)»; 
2. «er bedeckt sich (med.) m i t d e m Schild die Schul te rn (acc. obj.)», bzw. «durch 
den Schild wird er bedeck t (pass.) — an den Schul tern (acc. rel.)». 
Auf Grund der angeführten Beispiele können wir feststellen: auch das 
transitive Medium kann zum Passiv tendieren; 
mit dem Wandel des verbalen Genus ergibt sich auch im Satzbau eine 
Verlagerung; 
mit dieser Verlagerung des Satzbaus verändert sich zugleich der Inhalt 
des acc. obj. 
I I I . D I E B E Z I E H U N G ZAA-ISCHEN D E M P A S S I V E N G E N U S D E S V E R B S 
U N D D E M P A S S I V E N SATZBAU 
Parallel mit dem Aufkommen des passiven Genus der Verba kann man 
auch in den syntagmatischen Verhältnissen der Sätze neue Momente beob-
achten. Dem passiven Genus nach stellt sich der Inhalt des Verbs als Ergebnis 
einer durch jemanden (von jemandem), oder durch etwas (von etwas) aus-
geführten Handlung dar.12 Der Ausdruck der Bedeutung «durch etwas» 
verwirklicht sich durch die den neuen Verhältnissen entsprechende Umwertung 
früherer Bedeutungselemente. 
Das passive Genus ist vorerst selbst noch nicht gefestigt genug; es fehlt 
ihm auch die profiliertere formale Prägung. Diese Schwankungen schlagen 
sich auf syntagmatischer Ebene auch in den passiven Fügungen nieder.13 
Im folgenden wollen wir uns mit den präpositionalen Ausdrucksformen von 
der Bedeutung «durch etwas» ausführlicher befassen. 
a) 
In nachhomerischen Zeiten wurde das präpositionale Syntagma [υπό -f-
(subst. -f- gen.)] zum allgemeinsten Träger der Bedeutung «durch (von) etwas». 
Anders verhält es sich damit noch in den Homerischen Dichtungen: einerseits 
1 2
 J . W A C K E R N A G E L verweis t d a r a u f , dass einzelne Sprachen passive F ü g u n g e n 
bevorzugen , wenn der Agens n ich t g e n a n n t werden kann . So h a t W E L L H A U S E N da rauf 
a u f m e r k s a m gemacht , dass i m Arabischen der Agens in pass iven Sä tzen n u r selten bezeich-
net, wi rd . E R N O U T h a t bewiesen, dass der Agens im a rcha i schen L a t e i n beim Pass iv n u r 
ausnahmsweise genannt, wird . Dagegen betont, WACKERNAGEL, dass solche Beobach tungen 
im Griechischen nicht vorl iegen J . WACKERNAGEL: Vorlesungen über S y n t a x . . A 1926, 
1928, vgl . Pass ivum innerha lb des Genus verbi). 
13
 I m syn tak t i schen Verha l ten eines Wor tes erscheint e in allgemeines Moment 
seiner B e d e u t u n g . Vgl. Zs. TELEGDI: E lmé le tek a szófajok természetéről (Theorien über 
das V e r h a l t e n der W o r t a r t e n ) ; Sulán, В . : Nye lv tan i t a n u l m á n y o k (Grammat i sche Stu-
dien), B u d a p e s t 1961. E s ist also unwahrschein l ich , dass i m Griechischen, wo übrigens 
das pass ive Genus des Verbs u n d der passive Satz gekoppel t s ind , с las neue Genus (pass.) 
f r ü h e r a u f g e k o m m e n wäre u n d die Sa tzverhä l tn isse sich dem fer t igen Genus e rs t nach-
t rägl ich angepass t h ä t t e n . 
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finden wir für diese Bedeutung abwechslungsreichere Ausdrucksformen, 
andererseits schimmert in allen diesen Ausdrücken noch eine ältere Bedeu-
tung durch. 
Neben der Fügung [υπό (Subst. + gen.)] treten zweierlei Varianten 
von präpositionalen Syntagmen in Erscheinung: 
1. νπό . . . -f- ein anderer Kasus als der Genitiv; 
2. gen. -f- eine andere Präposition als υπό. 
Die passiven Fügungen lassen sich also (wenn wir das Subjekt des Satzes 
nicht in Betracht ziehen) in den Homerischen Gesängen auf eine Form zurück-
führen, in der zumindest drei Variable gegeben sind und die Substituierung 
eines bestimmten Wertes an Stelle einer jeden Variablen sich aucli auf die 
anderen zwei Glieder auswirkt, d. h.: 
{[praep.x (subst. + casusy)] —• verb.z} 
Wir wollen nun mit Hinblick auf die Interdependenz der Variablen 
die Fälle untersuchen, in denen νπό -f- ein anderer Kasus als der Genitiv, 
oder aber in denen Genitiv -j- eine andere Präposition als νπό zur Heraus-
bildung der passiven Fügung tendieren. 
[•νπό -(- (subts. + dat .)] 
Der passiven Fügung angepasstes [νπό -f- (subst. + dat .)] erscheint am 
häufigsten mit den medialen (bzw. pass.) Formen von όάμνημι. ζ. В.: 
B860 874 αλλ' εδάμη ύπό χερσί ποδώκεος ΑΙακίδαυ 
(ähnl ich : Ε 559, Θ 344, Ο 2, А'"310, 397, 420, Φ 208, Υ 94, α 156) 
<5790 ή δ γ' νπό μνηστήρσιν ύπερφίάλοισι δαμείη. 
Λ309 ώς ι'ίρα πυκνά καρήαθ' νφ' "Εκτορι δάμνατο λαών. 
(ähnl ich: Ε646 α/Χ ím έμοί δμηθέντα . . .) 
Π848 . . . εμώ ύπό δονρί δαμέντες. (ähnl ich: Γ436, Α821 . . .) 
Somit scheint δάμνημι den Aufbau des Syntagmas vollauf zu bestimmen 
{[νπό 4- (subst, + dat .)] — <5. (pass.)} 
Ahnl i ch m i t folgenden V e r b a : 
ούτάζω, βάλλω, ζ. В . : 
Λ826 εν νηΐ'αίν κέαται βεβλημένοι ούτάμενοί τε / χερσιν νπο Τρώων 
τνπτω, z . B . : 
Л/250, Α433, 11860, Σ92 
с. . . εμώ ύπό δονρί τνπείς από Ονμόν όλέσσεις·). 
π έρθω, ζ. В. : 
Π707 . . . ου νύ τοι ulna / σώ ύπό δονρί πάλιν πέρθαι Τριόων 
αίρέω, ζ. В. : 
3 * 
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B373, 291, N816 
. . . ήμναειε πόλις Πριάμοιο ανακτοζ / χερσίν ύφ' ήμετέρησιν άλοϋαά τε περθο-
μένη τε. 
έλκω, ζ. В . : 
Χ65 έλκομένας τε ννονς όλοης υπό χερσίν 'Αχαιών. 
d . h . : 









Die aus füh r l i che re U n t e r s u c h u n g zeigt aber , dass die I n t e r d e p e n d e n z 
n o c h keineswegs e r schöpf t ist . ['Υπό -(- (subst . + d a t . ) ] k o m m t n äml i ch a l s 
ausschliessl iche F ü g u n g s f o r m n u r g e m ä s s der B e d e u t u n g des S u b s t a n t i v s 
verb ind l ich (obl iga tory) zur G e l t u n g ; ansons t en s ind die F o r m e n [υπό -f-
( subs t . -f- d a t . ) ] bzw. [υπό ( subs t . + gen ) ] wahlweise (optional) mögl ich . 1 4 
Χειρ k a n n m i t δάμνημι ausschliessl ich nur nach der Regel [υπό 
( subs t . + d a t . ) ] F ü g u n g e n e ingehen, d . h . : 
[[υπό -f- (χειρ d a t . ) ] — δάμνημι (med. - pass.)} 
Wenn a b e r a n Stelle des S u b s t a n t i v s ein E i g e n n a m e (nomen p r o p r i u m ) 
e inzuse tzen is t , so können die zwei F ü g u n g s f o r m e n wahlweise var i ieren, ζ . B . 
Λ 309 
andererse i t s : 
11434 
d . h . : 
ώς άρα πνκνά καρήαθ' νφ' "Εκτορι δάμνατο λαών 
. . . υπό Πατρόκλοιο . . . δαμήναι 
juráid + ( n o m . p ropr . + [g",'>))) ] δάμνημι ( pas s . ) j 
Wie χειρ b i lden auch δόρυ, εγχος, αορ ausschliesslich im R a h m e n des 
S y n t a g m a s [υπό + (subst . -)- d a t . ) ] m i t δάμνημι u n d zum Teil m i t τύπτω 
pass ive F ü g u n g e n , z. В.: 
11848 . . . εμώ υπό δουρί δαμέντες. 
Λ433, N250, Π860, Σ92 . . . εμώ υπό δουρί τνπείς από θυμόν όλέσσης 





+ d a t . δάμνηνι (pass.) 
14
 Die Beze ichnungen «obligatory» u n d «optional» h a b e ich von N . C H O M S K Y 
(Syntact ics S t r u c t u r e s . Gravenhage 1957.) ü b e r n o m m e n . 
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bzw. anderersei ts : 
{[ύπό + {δό?υ + dat·)] ~ {í""}(pass-)J 
Ausser [νπό -f- (subst. + gen.)] ist [υπό (subst. + dat .)] das ver-
breitetste Syntagma, das zur Herausbildung von passiven Fügungen tendiert . 
Der Dat iv hat in diesen Syntagmen eigentlich die Bedeutung des Instrumen-
talis. Das ist um so interessanter, a ls inal t ind. passiven Fügungen der Ursprung 
der verbalen Handlung ebenfalls mit dem Instrumental is bezeichnet wird. 
All das deutet an, dass das Griechische auch selbst um die Nutzung der Mög-
lichkeiten, die der Instrumentalis zur Herausbildung einer passiven Bedeutung 
bietet, bemüht war. 
Hier sei bemerkt , dass ein beträchtlicher Teil der nach dem Muster 
von [νπό -f- (subst. -f- dat .)] gehandhabten Fügungen aus Wendungen besteht, 
die sich auf Kampfepisoden beziehen («verwundet» . . .). Andererseits rückt 
die Fügung [ύπό -f- (subst. + dat .)] im späteren Sprachgebrauch gegenüber 
[νπό (subst. -(- gen.)] in den Hintergrund, ja verschwindet völlig. Indem 
auf dem lexikalisch deutlich begrenzbaren Gebiet von [νπό (subst. + dat . ) ] 
die Wendung [νπό (subst. + gen.)] auf t r i t t , wird dadurch deutlich, dass die 
letzte Fügung auf Kosten der ersten schon in der Homerischen Sprache gewisser-
massen bevorzugt werden mochte. 
Fügungen vom Muster «andere Präposition als νπό + (subst. 4 gen./dat.)» 
sind nur in geringer Zahl vertreten, so z. В.: 
Л 831 . . ,τά σε προτί φασιν Άχιλληος δεδιδάχθαι 
Bedeutung: «neben jemandem sein und von ihm etwas lernen». Somit schim-
mert die ursprüngliche Bedeutung sowohl der Präposition (des Adverbs) wie 
auch des Kasus noch durch. 
Das aber besagt: 
{[προτι -f- (subst. + gen.)] -» διδάσκω (med. pass.)} 
oder: 
0122 παρ Διός . . . μηνις έτύχΟη 
wo: 
{[πάρ -]- (subst. 4- gen.)] τενχω (med. pass.)} 
zusammenfassend: 
νπό gen./dat. verb.a 
προτί 4- nom. prop. + gen. verb.b 
πάρ g e n · . verb.c 
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Ъ) 
Bisher h a b e n wir gesellen, da s s die e inzelnen E l e m e n t e de r pass iven 
F ü g u n g eine I n t e r d e p e n d e n z aufwe i sen . Mit Saussure Hesse sich sagen, dass 
d ie e inzelnen E l e m e n t e der pass iven F ü g u n g e inander s y n t a g m a t i s c h asso-
z i ie ren . 1 5 
E s f r a g t sich n u n wei terhin , wodurch die in den pass iven F ü g u n g e n 
g e l t e n d e n Verhä l tn i sse in ihrer k o m p l e x e n Gesamthe i t b e d i n g t s ind. So vor 
a l l em, wodurch die K a s u s b e z i e h u n g von verb , (pass.) u n d subs t . als dem U r h e -
b e r d e r H a n d l u n g b e s t i m m t wird . 
D e n G r u n d d a f ü r , w a r u m eine pass ive F ü g u n g ge rade auf d e m S y n t a g m a 
m i t d e m einen (da t . ) oder mi t d e m a n d e r e n (gen.) K a s u s b e r u h t , h a b e n wir 
i n d e n ähnl iche lexikal ische E l e m e n t e e n t h a l t e n d e n a k t i v e n bzw. med ia l en 
F ü g u n g e n zu suchen . Die pass ive F ü g u n g geh t aus von media len ac t . ) 
F ü g u n g e n u n d d ie f ü r die a k t i v e n bzw. media len F ü g u n g e n p r ä g n a n t e s t e n 
K a s u s d ü r f t e n se lbs tve r s t änd l i ch die H e r a u s b i l d u n g de r pass iven F ü g u n g e n 
e rmög l i ch t h a b e n . Bi lde t ein a k t i v e s Verb (verb, a) m i t e inem S u b s t a n t i v 
( subs t . b) in e inem b e s t i m m t e n K a s u s (easus f a v ) eine bevo rzug t e ( favor i te) 
F ü g u n g , 1 6 so w i rd es auch im P a s s i v mögl ichst m i t d iesem K a s u s ge füg t , d . h . : 
wenn verb , a (act . ) + subs t . b ( + casus f a v = c), 
d a n n verb , a (pass.) -f- {υπό) -)- subs t . b ( + casus c) be isp ie lsha lber : 
τύπτω 
Y4G1 . . . ώσε χαμαζε, \τόν μεν δουρί βα/.ών, τον δέ σχεδόν αορι τόψας. 
Χ67 . . . έπεί κέ τις . . . χαλκω \τύψας ήέ βαλών ρεθέων εκ θυμόν εληται· 
N529 δουρί βραχίονα τόψεν επάλμενος . . . 
andere r se i t s im P a s s i v : 
Λ /3.1, Л/250, Π860, Σ92 
ή κεν εμώ υπό δουρί τυπείς άπό θυμόν δλέσσης. 
d . h . : 
r (act . ) + n o m . c o m m . ( + casusfav. = d a t . Sí ins t r . ) 
r(pass.) -J- υπό -p nom. comm. ( + casus = dat . ) 
αΐρέο): 
11510 χειρί δ' ελών έπίεζε βραχίονα· . . . 
Ξ373 . . . χερσίν δέ τα μακρότατ εγχε' έλ.όντες 
andere r se i t s im P a s s i v : 
Β374, Δ291, NSlü χερσίν νφ' ήμετέρησιν άλαϋσά τε περθομένη τε (πόλις). 
15
 F . DE SAUSSURE: Cours de l ingiiist ique générale. P remie re pa r t i é : Pr inc ipes 
g é n é r a u x , Deuxiéme par t i é , Chapi t re V. 
16
 Die Beze ichnung easusfav. v e r w e n d e ich analogisch zu L . B L O O M F I E L D S f avo-
r i t e — sentence — f o r m s (Languuge, C h a p t e r 11). 
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d . h . : 
ai .(act.) + n o m . comm. ( + casusiav. = d a t . a=i instr .) 
ai.(pass.) + υπό + n o m . comm. (-f- casus = dat . ) 
л ίμπλημι: 
Π71 . . . τάχα κεν φεΰγοντες άνανλους \ πλήσειαν νεκύων . . . 
Π223 . . . εϋ πλήσασα χιτώνων | (die Truhe) 
ähnl ich : ρ411, ε93, Σ351, N60, ΓΙ573) 
( andere r se i t s im Pass iv : 
Υ150 των δ' άπαν έπλήσθη πεδίον . . . 
(ähnl ich: Λ104, 6662, 057, ξ267, ρ436) 
U n d m i t e inem nomen p r o p r i u m : 
Φ15 . . . υπ' Άχιλλήος Ξάνθου . . . / 
πλήτο ρόος . . . ίππων τε και ανδρών. 
d. h . : 
π.(act .) + nom. comm. ( + casusfav. = gen.) 
π.(pass.) -f- νπό + n o m . c o m m . / p r o p r . ( + caus == gen.) 
Wie wir später noch sehen werden, ha t φοβεομαι als ursprüngliche Bedeu-
tung «(weg)laufen/fiiehen von irgendwo, oder vor jemanden»; aus diesem 
Wortsinn bildete sich die Bedeutung «von jemandem in die Flucht geschlagen 
werden» heraus, d. h.: 
φ. (med.) + (νπό) + nom. comm./propr.(-|- casusfav = gen.) 
φ. (pass.) -j- νπό -f- nom. propr. (-f- gen.) 
Eine solche Entsprechung von aktiven und passiven Fügungen lässt 
sich in den meisten Fällen nachweisen (besonders, wo blosser Dativ, also nicht 
υπό -j- da t . steht). Zugleich aber haben wir mit einer gewissen analogischen 
Verbreitung von νπό -j- gen. zu rechnen, d. h. dieses Syntagma ist auch in 
jenen passiven Fügungen zu finden, die sich nicht direkt auf entsprechende 
aktive Fügungen zurückführen lassen. Der Durchbruch wird — wie wir bereits 
gesehen haben — vor allem bei den Eigennamen bemerkbar. Zugleich 
beschränkt sich diese Erscheinung nicht nur auf diese, sondern greift auch 
über auf Abstrakta und Gattungsnamen, z. В.: 
όάμνημι: 
X271 . . . άφαρ δέ αε Παλλάς Άθήνη | εγχει εμώ δαμάιμ 
Χ175 . . . ήέ μιν ηδη \ Πηλείδη 'Λχιλήι δαμάασομεν 
Ζ368 ί] ηδη μ' νπό χερσί θεοι δαμόωσιν Αχαιών". 
11543 τον δ' νπΰ Πάτροκλο) δάμασ' εγχεϊ . . . "Αρης. 
u n d dementsprechend die Pass iv fo rmen : 
Ξ482 . . . δεδμημένος ενδει | εγχεϊ εμώ . . . 
Σ103 . . . οι δη πολέες δάμεν 'Εκτορι δίφ 
Π860 αλλ' έδά/ιη νπό χερσί ποδώκεος ΑΙακίδαο 
Λ309 ώς άρα πνκνά καρήαΟ' νφ' "Εκτορι δάμνατο λαών. 
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Bei E i g e n n a m e n k o m m t jedoch a u c h νπό + . . .gen. vor : 
Π434 μοίρ' νπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμήναι. 
ά. h . 
<5.(act.) + (υπό) + n o m . comm./propr . ( + casusfav. = da t . instr . ) 
á.(pass.) + (υπό) + n o m . comm. (-|- casusoblig. = dat . ) 
<5.(pass.) -j- (νπό) + n o m . propr . ( + casusopt. = dat . ) 
<5.(pass.) -j- υπό -(- n o m . p ropr . (-j- casus0pt. = gen.) 
d a s 1 e tz te aber bed ing t : 
verb.χ (pass.) + (νπό) + n o m . p ropr . ( + casus = gen.) , 
d a s aber b e d i n g t wiederum seinerseits: 
verb.χ (pass.) + (νπό) + nom. p ropr . (-j- casusfav. = gen.) 
bzw. 
δ. (pass.) + casusopt. — gen. se tz t v o r a u s 
* [<5.(act.) + (νπό) + nom. propr . ( + casusfav. = gen.)]. 
Διόω ist schon über diese Stufe hinausgekommen, denn dabei ist der 
Gebrauch der Genitivform des Eigennamens nicht mehr die wahlweise bevor-
zugte (optional) Form; das nom. propr. steht nur im Genitiv: 
M'226 . . . ους κεν Αχαιοί \ χαλκω δηιόωσιν . . . 
11650 . . . "Εκτωρ \ χαλκφ δμώσΐ] . . . 
ähnl ich : 
<5226, Ρ566, Λ153, Σ195 
dagegen: 
N675 . . . δηιόωντο J λαοί υπ' Άργείων. 
ι66 οι θάνον εν πεδιω Κικόνων νπο δμωθέντες. 
(vgl. das s y n o n y m e όλλυμι: γ235 ώλεθ' ύπ' Αίγίσθοιο δόλο) . • •) 
D . h . : 
<5.(act.) -(- n o m . comm. ( -)- casusfav. = d a t . Sri instr.) 
<5.(pass.) + νπό + nom. p ropr . ( + casusoblig. — gen.), 
d a s letzte b e d i n g t : 
verb.x (pass.) + νπό + n o m . p ropr . ( + casus = gen.) 
d a s aber bed ing t wiederum seinerseits: 
verb.x (act .) -f- νπό + nom. p ropr . (-)- casusfav. = gen.) 
bzw. <5. (pass.) se tz t die folgende hypo the t i s che F o r m voraus : 
*[<5(act./med.) + νπό + n o m . p ropr . ( + casusfav. = gen.)] 
Ähnlich ϋείνω: : 
Y481 . . . ό δε ψασγάνω αυχένα θείνας/ τήλ' avrfj πήληκι κάρη βάλε. 
usw. ; 
i m Pass iv: 
Κ484, Φ21 . . . των δέ στόνος ωρνυτ' άεικής / αορι Οεινομένων 
ähnl iche F ü g u n g : χ443, Ζ135, 
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andererseits: 
Z134 ϋ·ύσ&λα χαμαΐ κατέχευαν ϋπ άνδροφόνοιο Λυκούργου \ {λεινόμεναι βουπλήγι· 
also: 
& (act.) + nom. comm. ( + casusfav. = da t . sg instr.) 
(pass.) + nom. comm. ( + casusoblig. = dat . ) 
& (pass.) + υπό + nom. propr . ( + casus0blig. = gen.), 
das letzte bedingt wiederum: 
verb*, (pass.) + υπό + nom. propr . ( + casus = gen.) 
und das wiederum: 
verb.x (act.) + υπό + nom. propr. ( + casusfav. = gen.) 
bzw.: 
*[#(act.) + nom. propr . ( + casusfav. = gen.)]. 
Die Verbreitung von νπό -f- τινός kann man ausser bei nomina propria 
auch bei nomina abstracta (vor allem nomina actionis) beobachten; z . B . : 
P744 . . . er δέ re θυμός \ τείρεθ' όμοϋ καμάτω re και ίδρω σπευδόντεσσιν 
Χ242 άλλ' έμός ενδοθι θυμός έτείρετο πένθεϊ λυγρω. 
Ρ376 . . . τει'ροντο δέ νηλέϊ χαλκω 
andererseits: 
κ78 τείρετο δ' ανδρών θυμός ϋπ' ε'ιρεσίης άλεγεινής 
d. h. : 
τ. (pass.) + υπό + nom. comm./abst r . ( + casusopt. = dat.) 
r . (pass.) + υπό - nom. abs t r . (-f- casus0pt. = gen.). 
In einem Fall wird der Genitiv von einem nom. abstr . in der passiven 
Fügung auch verbindlich: 
<5 ιατμήγω: 
μ173 αύτάρ εγώ κηροίο μέγαν τροχόν όξέϊ χαλκω | τυτθά διατμήξας . . . 
andererseits im Passiv: 
Μ461 . . . σανίδες δέ διέτμαγεν έίλλνδις αλλη \ λαός ύπό όιπής. 
d. h. : 
διατμ. (act.) + nom. comm. ( + casusfav. = dat .) 
δια τ μ. (pass.) + υπό + nom. abs t r . ( + casusoblig. = gen.) 
Wenngleich selten, greift νπό -f- τινός auch auf die Gattungsnamen 
über, vgl.: 
καλύπτω: 
Γ381 . . . έκάλυψε δ' άρ ήέρι πολλή \ . . . 
(ähnliche Fügung : Υ444, Φ507, Λ752, Ε23, Σ352, Ψ254), 
m Passiv: 
Φ549 . . . κεκάλυπτο δ' ίίρ ήέρι πολλή· 
ΓΙ360 άσπίδι . . . κεκαλυμμένος . . . ώμους 
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(ähnl iche F ü g u n g : 11790, PG44, N192, α443), 
andererse i t s : 
Φ318 κείσεθ' ΰπ Ιλύος κεκαλυμμένα . . . 
d . h . : 
κ. (act.) -f- nom. c o m m . ( + casusfaT . = d a t . Qui instr .) 
κ. (pass.) + υπό n o m . comm. (-f- casus0pt. = dat . ) 
κ. (pass.) -j- υπό + n o m . comm. ( + casus0pt. = gen.) 
.Die analogische Verbreitung von υπό -(- τινός hat für die Entwicklung 
des Passivs sehr grosse Bedeutung. Bei dem auf aktive Fügungen direkt 
rückführbaren Typ 
verb, (pass.) -f- (υπό) -j- nom. comm. ( + casus = dat.) 
kann man nämlich das mediale und das passive Genus nicht immer deutlich 
voneinander unterscheiden (vgl.: δάμνημι, καλύπτω . . .). Dagegen spricht der 
auf aktive Fügungen direkt nicht rückführbare Typ mit υπό -f- τινός dafür, 
dass das Passiv bereits eine relative Selbständigkeit erlangt hat. Es existiert 
sui iuris. Diese relative Selbständigkeit der passiven Fügungen ging — wie wir 
gesehen haben — von den aktiven bzw. medialen Fügungen mit nomina pro-
pria aus. 
Im vorausgegangenen Teil unserer Untersuchungen haben wir gesehen 
dass zwischen den Elementen der passiven Fügungen eine Interdependenz 
besteht, dass sie gleichsam solidarisch sind. Unsere letzten Beobachtungen 
aber verweisen darauf, dass sich die zwischen den Elementen der passiven 
Fügungen feststellbare Interdependenz in ihrer komplexen Gesamtheit mit 
der zwischen den Elementen der aktiven Fügungen gegebenen Interdependenz 
assoziiert. D. h. in den passiven Fügungen ist eine aktive Fügung latent 
enthalten; die passiven Fügungen stellen Transformationen von aktiven 
(oder medialen) Fügungen dar.17 Das ist auch insofern von Bedeutung, als 
Saussure die syntagmatischen und memorialen Assoziationen voneinander 
sehr scharf unterschied und die memorialen eigentlich mit den paradigmati-
schen gleichsetzte. Unsere Beobachtungen verweisen jedoch darauf, dass sich 
die zweierlei Assoziationen voneinander nicht immer eindeutig absondern; 
o f t ist von svntagmatisch-memorialen Assoziationen zu sprechen, d. h. in 
solchen Fällen stellt sich die syntagmatische Assoziation als ein besonderer 
Fall der memorialen dar. 
In Fällen der analogischen Verbreitung von υπό -j- τινός erfordert das 
Verständnis des Passivs eine hypothetische aktive Fügung. Diese Tatsache 
hat für die allgemeine Linguistik besondere Bedeutung. Es zeigt sich nämlich, 
dass sich nicht nur die einzelnen Fügungen voneinander ableiten lassen, 
17
 Der Gedanke , dass die passiven F ü g u n g e n aus ak t i ven abgele i te t werden können , 
d . h . der Gedanke a n die T rans fo rma t ion sowie an die A n n a h m e hypothe t i scher a k t i v e r 
F ü g u n g e n s t a m m t a u s d e m a n g e f ü h r t e n W e r k N . C H O M S K Y S . 
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s o n d e r n dass die Able i tung o f t F ü g u n g e n e r fo rder t , d ie in der k o n k r e t e n 
W e n d u n g d i r ek t ga r n ich t in E r s c h e i n u n g t r e t en . D a m i t abe r geh t unse re 
U n t e r s u c h u n g übe r die u n m i t t e l b a r gegebenen , s innfäl l igen F ü g u n g e n h i n a u s 
u n d d r ing t in eine t iefere Schicht de r sprachl ichen Wirk l ichkei t h inab . 3 8 
cj 
Des wei teren h a b e n wir die m i t υπό -f- . . --gen. g e f ü g t e n S y n t a g m e n 
a u s f ü h r l i c h zu un t e r suchen . 
Wie bere i ts e r w ä h n t , s t i m m e n sie m i t den bisher a b g e h a n d e l t e n präpos i -
t i o n a l e n S y n t a g m e n da r in übere in , dass d u r c h die B e d e u t u n g «durch (von) 
e t w a s » die ursprüngl iche adverb ia le B e d e u t u n g von νπό bzw. de r u r sprüng l ich 
s e p a r a t i v e Sinn des Geni t ivs o f t d u r c h s c h i m m e r t . Andere r se i t s aber u n t e r -
sche iden sie sich von den präpos i t iona len F ü g u n g e n dar in , dass ihnen ein viel-
f ä l t i ge r e r lexikal ischer I n h a l t e ignet , z. В . : 
ι484, 541 εκλνσΟη δέ θιίλασσα κατερχόμενης υπό πέτρης· 
Θ149 . . . νπ έμείο φοβενμένος Ικετο νήας. 
κ78 τείρετο . . . θυμός υπ' ειρεσίης . . . 
D a s zeigt an , dass die F ü g u n g m i t νπό + . . .-gen. schon bei H o m e r zu 
e i n e m sich von lexikal ischen Akz idenzen loslösenden S y n t a g m a mi t se lbs tän-
d ige r passiver B e d e u t u n g w u r d e , d a s e inen s t ä n d i g e n Gebrauchsbere ich gewann . 
D a s P rob lem bes t eh t n u n da r in , zu begreifen, wie νπό -[- . . . -gen. 
d ie e inhei t l iche p räpos i t ionale B e d e u t u n g «durch (von) etwas» e r l ang te , 
w o d u r c h es sich u n t e r den versch iedenen Möglichkei ten z u m Träge r der B e d e u -
t u n g «durch (von) etwas» a m bes t en e igne te . Auf G r u n d de r vor igen Dar le -
g u n g e n h a b e n wir gefolger t , dass die E n t f a l t u n g des Pass ivs auf einer F o r m 
mi t d re i (ja sogar vier) sich wechselsei t ig bee inf lussenden Var iab len b e r u h t . 
Das a b e r besagt , dass innerha lb dieser F o r m das Subs t an t iv , de r K a s u s u n d 
d a s V e r b gleicherweise b e s t i m m t e Mögl ichkei ten aufzeigen, dass die W a n d l u n g 
des e inen E l e m e n t s zur W a n d l u n g des Verhäl tn isses aller übr igen E l e m e n t e 
z u m Passiv f ü h r e n k a n n . D a r u m k a n n sich die deut l ichere A u s p r ä g u n g de r 
pa s s iven F o r m auch p rak t i sch — u n t e r mehreren B e d i n g u n g e n verwi rk-
l ichen , z. В.: 
t.484, 551 έκλνσθη de θάλασσα κατερχόμενης νπό πέτρης. 
Α 423 (κνμα) ορνντ έπασσντερον 
Ζέφυρου νπο κίνησαντος' 
18
 L a u t B L O O M F I E L D S Auf fassung h a t in dor Sprache n u r das u n m i t t e l b a r Erschei-
n e n d e reale Exis tenz . Nach C H O M S K Y S Analyse ge langt jedoch das im Ausdruck unmi t t e l -
b a r Ersche inende o f t dadurch , was d a h i n t e r s t eck t und gegebenenfal ls d i rek t n iemals 
in Ersche inung t r i t t , seinen Zweck. C H O M S K Y se tz t eine Tiefe der sprachl ichen Wirkl ich-
kei t v o r a u s und e rmögl ich t d a m i t in der Analyse die Unte r sche idung von Er sche inung 
und Wesen . Diese E i n s c h ä t z u n g von C H O M S K Y S Analyse geht zu rück auf die Vorlesungen 
Zs. T E L E G D I S im S t u d i e n j a h r 1 9 6 0 — 6 1 : «A nye lv i elemzés problémái» (Dio Prob leme der 
sp rach l i chen Analyse) . 
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In diesen Fällen bewirkt das At t r ibut des Substantivs die Wandlung 
des ύπό + · · --gen. innerhalb der weiter gefassten Fügung. So kann ι 484 
einerseits wie folgt interpretiert werden: «aufwogte das Meer — unter dem 
stürzenden Fels», doch ist unter dem Einfluss der Attr ibute auch folgende 
Interpretierung möglich: «das Meer wurde aufgepeitscht (mit Wogen bedeckt) 
— durch den herabklatschenden Fels» (zu ι 484: sehol. Β έκυματίσΟη). 
Somit bewirken die Bewegung bedeutenden Attr ibute, dass das Ver-
hältnis der zwei Komponenten des weiter gefassten Syntagmas dynamischer, 
ihre kausale Beziehung enger wird, d. h.: 
[έκλνσΟη όε] -м- [θάλασσα κατερχόμενης νπό πέτρης] 
wandelt sich zu: 
[έκλνσΟη δε 0άλασσα] • [κατερχόμενης νπό πέτρης]· 
(Wir haben zuvor — IT. — dieses Verb schon behandelt. Ursprünglich 
ist es medial; *κλύζω (tr . act.) kommt in den Homerischen Gesängen nicht vor, 
dagegen ist κλνζω in der nachhomerischen Dichtung häufig. D. h. der Ansatz-
punk t des späteren Gebrauchs ist schon bei Homer zu finden; das Aufkommen 
des Aktivs beginnt mi t der Verlagerung des Genus zum Passiv hin.) 
Unter völlig anderen Voraussetzungen entfaltet sich die passive Fügung 
in folgenden Fällen: 
Θ149 Τυδεΐδης υπ' εμεί ο φοβενμενος ϊκετο νηας. 
Π304 . . . άρηϊφίλων ύπ' 'Αχαιών Ιπροτροπάδην φοβέοντο . . . 
Hier bietet die 1 nterpretierung von ψοβέομαι und νπό den Schlüssel zum 
Verständnis der En t s tehung der passiven Fügung. 
Laut Aristarchos:19 Ariston. Ε 223 
δ τό φοβεϊσΟαι και τό φέβεσΟαι 
επί του ψενγειν "Ομηρος τίθησιν, 
ουκ επί τοϋ κατά ψνχην δέους 
Dementsprechend lassen sich die obigen Fügungen nunmehr wie folgt 
interpretieren: 1. «vor mir (gen. sep.) fliehend, gelangte er zu den Schiffen» 
(Θ 149), 2. «vor den dem Ares lieben Achäern (gen. sep.) flohen sie Hals über 
Kopf» (77 304). 
19
 Vgl. K . LEHBS: De Aris tarchi s tudi i s Homeric is 3 (Lipsiae 1882), Disser ta t io I I . 
De Ar is ta rch ia v o c a b u l o r u m Homer ico rum in te rp re ta t ione (S. 21). 
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Der Genitiv erhielt jedoch seine neue Funktion nicht im Wege einer 
selbständigen Entwicklung, sondern nur mit Vermittlung der modifizierenden 
Bedeutung des Adverbs vnó. Daraus ergeben sich zwei weitere Probleme: 
1. welche adverbiale Bedeutung von vnó fügt sich in den ursprünglichen 
Zusammenhang; 
2. warum erlangte gerade das mit vnó gefügte Syntagma am weit-
gehendsten die passive Bedeutung. 
Die ursprüngliche Bedeutung von vnó ist «unter etwas». In den fol-
genden Fügungen bildete sich eine besondere Bedeutung heraus : 
P404, W81 TEL/EÏ vno TQWOJV 
Ф277 . . . Tqwwv vnà reiyeï . . . 
B866 . . . vno Т/гшка) ysyawxa;. 
In diesen Fällen trifft die Bedeutung «unter» wortwörtlich nicht mehr zu, 
sondern wir haben folgenden Sinn zu gewärtigen: 
«unterhalb . . . des Berges, der Burg» ~ « im Fusse des Berges, der Burg»; 
d. h.: 
«unter(halb)» > «in unmittelbarer Nähe». 
Somit lautet z. B. die genauere Interpretierung von О 149: «vor mir (gen. sep.) 
— aus voller Kra f t sich flüchtend (med. intens.) — während ich ihm ständig 
auf den Fersen war . . . » 
Sehen wir nun der Reihe nach, wie die einzelnen Elemente zur Heraus-
bildung der einheitlichen passiven Fügung beitragen. Die lexikalische Bedeu-
tung von (peßopiai . . . ist an sich schon inaktiv; es kann also sehr leicht zu 
einem passiven Ablauf werden. Diese Disposition von <p. wird durch die Bezie-
hung von vnó und den medialen Bedeutungselementen durch die Gegenüber-
stellung der Intensität (med. intens.) und zugleich der Erfolglosigkeit der 
Handlung noch stärker ausgeprägt. Der Erfolg von cp. ist durch vnó beschränkt, 
eingeengt; d. h. je intensiver die Bemühung (act. med.), desto mehr droht 
sie aus dem Bereich der handelnden Aktivität zu fallen und als Ergebnis des 
das separative Moment repräsentierenden Genitivs zu erscheinen: 
«vor mir — kaum — sich flüchtend (verb, med.)» 
«durch mich (von mir) — in die Flucht geschlagen» (pass.). 
Zwischen dem unbestimmten Raumbegriff von vnó und dem Zwischen-
zustand der Handlung des Verbs med. pass, besteht eine gewisse elemen-
tare Verwandtschaft. Durch vnó wird das Ungefähre des Sich-Entfernens aus-
gedrückt, innerhalb dessen sich Limitierung der Aktivität des intransitiven 
Verbs bewegt, wo das Resultat des Handelns minimal bleibt; dadurch aber 
eignet es sich mit Änderung Richtung dazu, den Genitiv als seinen Ausgangs-
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punkt zu bezeichnen. Die Fügung vnó -j- . . .-gen. folgt nicht passiv der im 
Genus des Verbs eingetretenen Wandlung; vnó ist zugleich auch selbst aktiv 
an der Herausbildung von med. pass, beteiligt. 
Unsere bisherigen Untersuchungen deuten an, dass eine Bedeutung wie 
«durch (von) etwas» in verschiedenen Syntagmen aufkommen kann. In allen 
diesen Syntagmen, so auch in der Fügung vnó + . . .-gen. können sehr viele 
Ursachen das Aufkommen der Bedeutung «durch (von) etwas» auslösen. Welche 
diachronischen Zusammenhänge innerhalb der synchronischen Verhältnisse, 
in denen die passive Fügung aufkommt, sichtbar werden, lege ich im folgenden 
Abschnitt (IV) dar. 
I V . D I E B E Z I E H U N G E N V O N V E R B A L E N G E N E R A U N D R E K T I O N E N 
a) 
Unter II. habe ich darauf hingewiesen, dass das Passiv noch nicht 
geklärt ist, wenn es in den meisten Fällen auch direkt aus dem Medium abge-
leitet werden kann. Ich habe auch ausführlich dargelegt, dass man die Bezie-
hungen der Genera untereinander ebensowenig mit dem Übergang med. ~> pass. 
erschöpfen kann. Wir haben folgende Varianten der Beziehungen der Genera 
untereinander ermittelt : 
A) tr . act. -> intr. (med.) pass. 
B) intr. (med.) ->• pass. -> t r . act. 
C) tr. act. »- pass. 
D) t r . (med.) -s-pass. 
Die Verben, aus deren medialem Genus das Passiv aufkommt, sind aus 
dem transitiven Aktiv sekundär hervorgegangen. Zwischen dem medialen, 
bzw. passiven und aktiven Genus dieser Verben besteht ein memorialer Zusam-
menhang. Andererseits offenbart sich der Zusammenhang zwischen tr. act . 
und pass, auch darin, dass nicht nur A, also 
t r . act. -> intr. (med.) -> pass, 
gegeben ist, sondern auch die Umkehrung, d. h. (B): 
intr. (med.) -> pass. ->• tr. act. 
Wir können also, ohne die inneren Zusammenhänge des Inhalts des 
Passivs zu erörtern, unmittelbar auf Grund der äusseren Zusammenhänge 
der Genera feststellen, dass die Beziehung med. -> pass, nur die eine Seite 
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der Zusammenhänge von Passiv unci Genera darstellt ; das Akt iv ha t min-
destens den gleichen Anteil an der En ts tehung des Passivs wie das Medium. 
Das Passiv gliedert sich als besonderer Inhalt un t e r die Genera ein; 
es ist weder Akt iv noch Medium. Es f r ag t sich, wie der Zusammenhang, der 
sich den Genera offenbar t , im Inha l t des Passivs gegenwärtig ist. Diese Frage-
stellung zeigt schon an, dass weder die Beziehung med. —>• pass, noch alle 
Beziehungen der Genera die direkte Erk lä rung für die Erscheinung des Passivs 
bieten können. Es bedarf einer weiteren Analyse des Inha l t s der Genera; 
wir müssen jene gemeinsamen Elemente ihrer Inhalte ermit te ln , in denen sich 
(1er Inha l t des Passivs und seine Beziehung zu den Genera quali tat iv gleich-
wertig offenbart . Bei der Erschliessung des Inhal ts des passiven Genus sind 
uns die Beziehungen von passivem verbalem Genus u n d passivem Satzbau 
behilflich. 
b) 
Die Untersuchung der Beziehungen von passivem verbalem Genus u n d 
passiver Fügung (III.) ha t ergeben, dass sich die passiven Fügungen zumin-
dest nach einer Form mit drei Variablen richten, u. zw.: 
{[praep.x — (subst. + casusy)] — verb.z (med. -> pass.)} 
Das verb.z ist dadurch gekennzeichnet, dass es ausnahmslos mit in t ran-
sitiver Rektion und zumeist mit medialem Genus steht . Wie wir schon zuvor 
gesehen haben, ist aber diese intransi t ive Rektion nicht pr imär gegeben, 
sondern entwickelt sich sekundär, zumeist aus dem t rans i t iven Aktiv, d. h . : 
act . (tr.) med. (intr.) 
I n der gegebenen Position t r i t t die Beziehung der intransi t iven zur t ransi t iven 
Rekt ion — solange das Passiv nicht au fkommt — in der Wendung unmi t te lbar 
nicht in Erscheinung, sie ist nur memorial gegenwärtig, also: 
(tr. ->) int r . 
20
 Die Erschl iessung dor Beziehlingen von verbalen Genera u n d Rekt ionen m a c h t 
a u c h das Verhäl tn is der ve rba len Genera zue inander vers tänd l ich . W A C K E R N A G E L 
(а. а . O.) s t eh t — m i t Hinweis auf G A B E L E N Z — der Opposit ion d e r Genera ac t .—pass , 
noch ra t los gegenüber . Auch er me in t , m a n müsse sich eher d a r ü b e r wundern , d a s s 
(lits Pass iv ü b e r h a u p t exist iere, s t a t t es als eine natür l iche N e b e n f o r m des Akt ivs zu 
b e t r a c h t e n . B E N E V I S T E h a t e r k a n n t , dass das act . -pass , auf G r u n d e iner f rühe ren Oppo-
sit ion ac t .—med. z u s t a n d e k a m ; beide Opposi t ionen seien bes t immt d u r c h die Notwendig-
kei t des Spraohsys tems. Doch h a t auch er die Beziehung von v e r b a l e n Genera und R e k -
t ionen ausser ach t gelassen und ist dahe r die E r k l ä r u n g f ü r die den W a n d e l des Genus-
s y s t e m s bes t immende Notwendigke i t schuldig geblieben (vgl.: BENEVISTE: а . а . O-
1 2 1 — 1 2 2 ) . 
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Mit dem Aufkommen der passiven Fügung drückt sich jedoch das memo-
xiale (tr. ->) int r . syntakt isch aus. Das Int ransi t iv wird wie das Transit iv 
(Aktiv), jedoch mi t entgegengesetztem Vorzeichen, im Pass iv zum Ausdruck 
einer ähnlichen kausalen Beziehung. Das besagt, dass das Passiv die rektionalen 
Merkmale des akt iven und des medialen Genus vereint:2 0 
act . (tr.) med.(intr.) -> pass. (tr. -j- intr . ) . 
Die syntakt ische Finhei t von Transi t iv—Intransi t iv drückt sich memorial 
dar in aus, dass nicht nur eine Passivform aus einem In t rans i t iv (Medium), 
en ts tanden aus dem transi t iven Aktiv, hervorgehen kann, sondern auch umge-
kehr t : 
intr . med. pass. t r . act. 
Transi t iv—Intransi t iv existieren also nicht mehr voneinander unabhän-
gig, sondern in ihrer Korrelation.2 1 Somit f ü h r t die Untersuchung der Bezie-
hungen von passiver Fügung und passivem Genus an H a n d der Zusammen-
hänge der Genera zur Erschliessung der Beziehungen der Rekt ionen. Auf Grund 
der Beziehungen der Rekt ionen entsprechen sich der rektionale Inhal t des 
Passivs einerseits und die Beziehung der Genera untere inander andererseits. 
Die Beziehung der Genera untereinander ist die äussere Erscheinung des 
rektionalen Inha l t s des Passivs. Die Tatsache, dass ein lexikalischer (verbaler) 
Begriff zwischen verschiedenen Genera f luktuieren kann , offenbart sich, 
grammatisch gesehen, darin, dass ein Genus existiert, das die Eigenschaften 
de r übrigen Genera vereint. 
Unter I I . A bzw. С haben wir untersucht , mit welchem Anteil die aus 
•dem Medium ents tehenden Passivformen im Gesamtbestand des Passivs ver-
t r e t en sind. Wir haben gesehen, dass das Medium fürs Aufkommen des Passivs 
eine breite Grundlage abgibt ; die gegebenen Möglichkeiten wurden in den 
Homerischen Gesängen nur rund bis zu 50 v. H. genutzt . Nun aber erkennen 
wir, dass das Medium bloss insofern zum Passiv führ t , als es eine memoriale 
Beziehung zwischen intransi t iver und transi t iver Rekt ion hervorbringt. Eine 
solche memoriale Beziehung kann nicht nur bei den Verben von medialem 
Genus, sondern auch bei denen mit ak t ivem Genus beobachtet werden. Diese 
Erscheinung (tr. act . -> intr . act.) ist in zwei Belangen von Bedeutung. E inmal 
scheint die Basis, auf der das Passiv zustandekam, also t r . -A- intr., noch breiter 
zu sein, als es auf Grund des Mediums zu erwarten wäre. Das Medium bildet 
2 1
 B E N E V I S T E h a t abe r r icht ig e r k a n n t , dass sich mi t der E n t s t e h u n g der Opposi t ion 
ac t . -pass , aucli der I n h a l t des ansons ten sche inbar u n v e r ä n d e r t e n Akt ivs gewandel t h a t : 
«Dans ces deux t y p e s d 'opposi t ion , nous a v o n s a f fa i re à des ca tégor ies différents , e t m ê m e 
l e te rme qui leur est c o m m u n , celui d ' " a c t i f " , ne peu t avoi re , opposé au " m o y e n n e " , 
le même sens que s'il est opposé a u "pass i f"» (a. a . O. S. 122). 
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nur einen, allerdings ansehnlichen Teil der Beziehung (tr. -> ) intr. Somit 
ergibt sich in der unter II. С gegebenen Abbildung folgende Änderung: 
Andererseits taucht somit die Frage auf, warum sich die formelle Prä-
gung des Passivs aus dem Medium entwickelte. Das folgt zum Teil aus dem 
quantitativen Verhältnis von tr . act. intr. act. und tr . act. -> intr. med.; 
diese übertrifft nämlich weitaus jene Beziehung. Der tiefere, innere und zugleich 
historische Grund wird später, am Ende dieses Abschnittes (unter c) ersichtlich. 
c) 
Bisher haben wir die synchronischen Beziehungen der verbalen Genera 
und Rektionen erhellt. Nunmehr will ich versuchen, die historischen (diachro-
nischen) Belange der verbalen Genera und Rektionen zu ermitteln. Die Schlüsse 
werden ausschliesslich auf Grund der Untersuchungen des einschlägigen grie-
chischen Materials gezogen. Bezüglich des Verhältnisses von aktivem Genus 
bzw. transitiver Rektion zum medialen Genus bzw. zur intransitiven Rektion 
sind die Feststellungen Wackernagels über die Verba auf -ovv von beson-
derer Bedeutung.22 Die Verba auf -ovv sind eine junge Bildung, so dass sich 
die Beziehungen der Genera gleichsam vor uns aufs neue entfalten. Wacker-
nagel meint, dass viele Verba auf -ovv oft nur im Aorist des Passivs vor-
kämen; in anderen Fällen könne man darauf schliessen, dass das ganze Para-
digma mit dem Aorist des Passivs aufgekommen sei. (Da er vor allem auf 
22
 J . WACKERNAO.EL: Sprachliche Un te r suchungen zu H o m e r . Glottn V I I , Bd. I I , 6. 
Gö t t ingen , 1916. 
4 Acta Antiqua XII/3—4. 
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Homer anspielt, bei dem aber das Passiv erst im Aufkommen ist, somit Passiv 
u n d Medium sich o f t noch nicht deutlich voneinander unterscheiden lassen, 
muss sich Wachernagels Feststellung vor allem auf die Ausschliesslichkeit 
des Mediums beziehen.) Des weiteren bezieht er sich auf die von Frankel ange-
f ü h r t e n denominalen Verba, bei denen 150 von 340 sich auf das med./pass. 
beschränken.23 Oft bilden die bei Frankel nur im med./pass. vorkommenden 
Verba später auch akt ive Formen; so könne man die spätere Herausbildung 
eines Aktivs aus -ovodai vielfach beobachten. Seine weiteren interessanten 
Feststellungen sind z. В.: der Gebrauch von -ovv (act.) beschränke sich bei 
Homer fast gänzlich auf die Bildung des sigmatischen Aorists und des Futurs , 
die auch in den übrigen verbalen Klassen zur Neubildung kausativer Formen 
aus intransitiven Verba dienen. D. h. man kann einerseits bei den homerischen 
Verben die Ents tehung des Aktivs aus dem Medium, andererseits in nachhome-
rischer Zeit die Aktivierung der bei Homer nur im Medium belegten Verba 
beobachten. 
Diels weist dieselbe Tendenz fü r eine noch ältere Periode nach, als er 
das gr.-toj-Präsens aus einem früheren pass.(?)ableitet.24 
Morphologische Untersuchungen können zu ähnlichen Ergebnissen füh-
ren. Osthoff (Morph. Unters. IV, 282) hat die aktiven Endungen des Verbs 
mi t Lautausfall aus den medialen abgeleitet (Brugmann, Grundriss П , 3, 1333). 
Das Verhältnis des passiven Genus bzw. des darin gegebenen rektionalen 
Inha l t s zu den übrigen Genera bzw. Rektionen haben wir zuvor dargelegt. 
Die transitiven aktiven Verba kehren vorerst ins Medium (intr.) zurück, wo 
sich t r . und intr. Rekt ion memorial koppeln. Im passiven Satz kommt die Ein-
heit von tr. und int r . Rektion auch syntaktisch zum Ausdruck; das passive 
Genus vereinigt die Eigenschaften der zwei Rektionen. 
Die historischen Momente der verbalen Genera und Rektionen lassen 
sich wie folgt veranschaulichen: 





 E . FRAENKEL: Griechische D e n o m i n a t i v e in ih re r geschichtl ichen E n t w i c k l u n g 
u n d Verbre i tung . Gö t t ingen , 1906. 
24
 P . DIELS: J a h r e s b . der Schles. Gesel lschaf t f ü r Vater land. K u l t u r , 1913, IV, 5 f . 
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Die Genera, die man synchronisch nebeneinander stellen kann, ergeben 
jeweils die Knotenpunkte, die man in der historischen Entwicklung der Genera 
bestimmen kann. Die ständige Fortsetzung, die ununterbrochene Wieder-
holung der auseinander erfolgenden Übergänge der Genera gewährleistet 
wiederum äusserlich die im Passiv herauskristallisierte inhaltliche Einheit. 
D. h. in den ununterbrochenen übergangen der verbalen Genera (act. -> med./ 
pass., med./pass. -> act. . . .) entsteht das Passiv immer wieder aufs neue. 
d) 
Die Beziehungen von passivem Genus und passiver Fügung, von ver-
balen Genera und Rektionen sind auch für die Beziehungen von Synchronie 
und Diachronie von Bedeutung. Der Übergang der Verben aus dem aktiven 
ins mediale Genus (tr. aet. -> intr. med.) ist das Ergebnis einer hauptsächlich 
diachronisch greifbaren Wandlung. Das Passiv jedoch kann — obschon es 
durch die Bedeutung des entsprechenden Verbs hierzu disponiert ist — nur 
in synchronischen Verhältnissen durch vielerlei Variationen in Erscheinung 
treten. D . h . das memoriale Intransitiv (-«-Transitiv) kann nur syntaktisch 
selbständige Form gewinnen, kann sich nur so entfalten. Das diachronische 
Intransitiv (-«-Transitiv) erscheint also nicht einfach in den sich syntaktisch 
entfaltenden passiven Fügungen, denn das Intransitiv ( Transitiv) kommt 
nur innerhalb der syntagmatischen Verhältnisse mit seiner scharf profilierten 
Form zustande, d. h. 
(tr. ) intr.  
1 
[praep.x — (subst. -f- casusy) — verb.7 intr. (<- tr .)] 
' 1 
pass. (tr. — intr.) 
Aus der Zusammensetzung von synchronischen und diachronischen 
Belangen der passiven Fügung ergeben sich interessante Folgerungen. Einer-
seits scheint das Aufkommen des passiven Genus des Verbs in den abgehandel-
ten Fällen z. B. mit dem Syntagma -j- . . .-gen. zusammenzuhängen, d. h. 
das passive Genus kommt innerhalb einer synchronischen Beziehung zustande; 
die diachronische Wandlung ist das Ergebnis einer synchronischen Relation. 
Andererseits scheint die Beziehung der Rektionen 
tr. intr. -h- (tr. -f- intr.) 
4 * 
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die Realisierung einer diachronischen Tendenz zu sein. Die Synchronie ver-
wirklicht also nur diachronisch absehbare, diachronisch bedingte Möglich-
keiten. D. h. Synchronie und Diachronie bedingen sich wechselseitig, die eine 
ist der anderen Ursache und Wirkung, und umgekehrt. 
Unter III . haben wir abschliessend festgestellt, dass die Bedeutung 
«durch (von) etwas» in mehreren Syntagmen Zustandekommen, dass das 
Aufkommen der fraglichen Bedeutung in allen Syntagmen vielerlei Ursache 
haben kann. Mit Bedacht darauf ist der Zusammenhang von Synchronie und 
Diachronie auch hinsichtlich des Notwendigen und Zufälligen beachtenswert. 
Die Beziehungen der Genera untereinander entfalten sich als diachronische 
Momente eines notwendigen Prozesses. Die einzelnen Momente des diachro-
nischen Prozesses realisieren sich jedoch in zufälligen synchronischen Bezie-
hungen. D. h. die Beziehungen von Synchronie und Diachronie sind, von einem 
anderen Standpunkt aus, als Beziehungen des Notwendigen und des Zufälligen 
aufzufassen. 
К. CH. W E L S K O P F 
EINIGE PROBLEME DER SKLAVEREI 
IN DER GRIECHISCH-RÖMISCHEN WELT 
Der Vortrag von S. Lauffer , München, auf dem XI . Internat ionalen 
Historiker-Kongress in Stockholm, I960,1 ha t lebhaften Widerspruch gefun-
den.2 Ich möchte im Zusammenhange der international im Gange befindlichen 
Forschungen und terminologischen Erör terungen zum Sklavenproblem auf 
einige Ergebnisse und Thesen des genannten Vortrags eingehen, in denen «eine 
Übereinstimmung erzielt werden kann» (Lauffer p. 71), überzeugt, dass «eine 
wissenschaftliche Verständigung in sozialgeschichtlichen Fragen» (p. 73) mög-
lich, eine objektive Wahrheit , wenn auch bruchstückweise, erkennbar ist , 
und die Fähigkeit eines Forschers, sie zu erkennen, in einem nicht geringen 
Grade entwickelt werden kann, sofern er sich selbst dieses Ziel stellt und dabei 
auf traditionelle Vorstellungen und Denkgewohnheiten zu verzichten imstande 
ist. Wenn ich die mögliche Übereinst immung voranstelle, so möchte ich d a m i t 
den bestehenden Unterschieden der Auffassung nicht ausweichen; ich werde 
diese aber an zweiter Stelle behandeln. 
«Wir stehen nicht mehr im Banne eines verbindlichen klassischen Alter-
tums, wir betrachten die Antike aber auch nicht mehr als eine unverbindlich 
gewordene historische Vergangenheit, sondern verstehen die Alte Geschichte 
in dem Sinne, dass wir sie in ihrer Eigenart anerkennen, ohne doch ihre Bezie-
hungen zur Gegenwart zu leugnen» (Lauffer p. 73). 
Dieser Ausgangspunkt ist anzunehmen, wenn auch in bezug auf die 
Beziehungen der Antike zur Gegenwart noch sehr viel neue Erkenntnisse zu 
gewinnen und in bezug auf die In tens i tä t dieser Beziehungen sowie die 
besondere Art, in der sich in der Antike nicht umkehrbare historische E n t -
wicklungstendenzen herausbildeten, noch viel zu klären und daher auch zu 
sprechen sein wird, wobei die Ansichten bis jetzt weit auseinander gehen. 
1
 S. LAUFFER: Die Sklaverei in (1er gr iechisch—römischen Wel t , E x t r a i t des R a p -
por t s d u X I e Congrès In t e rna t iona l des Sciences His tor iques . S tockho lm 1960 p . 71 f f . 
I m folgenden a b g e k ü r z t 'Lauf fe r ' . 
2
 Г. Г. ДИЛИГЕНСКИЙ: Пробле мыистории античново рабства на XI международном 
конгрессе в Стокголме. Problèmes concernan t l 'histoire de l 'esclavage an t ique a u X I e 
Congrès In te rna t iona l des Sciences His to r iques à Stockholm, Вестник древней истории, 
Москва 1961, (76) I I p . 124. 
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Von der genannten gewissen Gemeinsamkeit in der geschichtlichen Betrach-
tung der griechisch—römischen Welt überhaupt ist aber schon ein gemeinsamer 
Grundzug der Analyse der Sklavereifragen bestimmt, die als geschichtliche 
Probleme, d. h. als menschliche Probleme und zugleich als Probleme einer 
vorübergegangenen Struktur der Gesellschaft des homo sapiens zu begreifen 
sind. Ich sage ausdrücklich des «homo sapiens», da die Menschen, somit auch 
die Sklaven, der Alten Welt sich biologisch nicht von uns unterschieden. Ih r 
Gehirn, ihr Nervensystem war das gleiche. 
Von einer Gemeinsamkeit der Grundauffassung im umschriebenen Sinne 
ausgehend und nach den bis jetzt vorliegenden Ergebnissen der Quellenfor-
schungen stimme ich in den folgenden Punkten den von S. Lauffer vorgetra-
genen Ergebnissen und Thesen über die Sklaverei in der Antike zu: Haup t -
quelle des antiken Sklavereiverliältnisses (Lauffer p. 76 — 77) war der allge-
mein verbreitete primitive Brauch, sich fremder, nicht zur eignen Abstam-
mungs- und Siedlungsgemeinschaft gehörender Menschen zu bemächtigen, 
sie privater Verfügungsgewalt zu unterwerfen, wobei dieses Verfügungsrecht 
so weit gehen konnte, dass sicli der Sklave rechtlich nur noch wenig von 
sachlichem Eigentum unterschied. Der «Brauch» wurde gesellschaftlich ge-
sichert; es ergab sich «die völkerrechtliche Anerkennung der gewaltsamen 
Freiheitsberaubung der Schutzlosen, die staatsrechtliche Unterwerfung der 
Beraubten unter private Verfügungsgewalt, die privatrechtliche Erniedrigung 
der Gewaltunterworfenen zu fast unpersönlichem Eigentum». Wie alle gesell-
schaftliche Unfreiheit beruhte die ant ike Sklaverei auf einem Gewaltverhältnis, 
das einseitig von den Stärkeren und Freigebliebenen geschaffen war und durch 
ihre Ordnung als 'Rechtsverhältnis ' legalisiert wurde. Durch diesen Charakter 
des Sklavereiverhältnisses als Gewaltverhältnis war prinzipiell Feindschaft, 
Gegensatz zwischen Sklaven und Freien gesetzt (p. 76 — 77), ein latenter Gegen-
satz, der unter besonderen Umständen zum offenen Kampf führte . 
Der Sk lave war in der Antike vor allem der arbeitende Mensch (p. 80 — 81 ), 
er arbeitete auf allen Gebieten. Stets arbeitete er unselbständig (p. 81), im 
Auf t rag oder zugunsten eines anderen. Schwere körperliche Arbeiten wie in 
Bergbau und Ruderdienst , Schmutzarbeit wie Kanalreinigung und gewisse 
moralisch verachtete Tätigkeiten wurden «mehr und mehr» den Sklaven 
überlassen (p. 82). In den hellenischen poleis f inden sich nachweisbar 
hohe und zunehmende Sklavenzahlen schon im 5. Jh. v. d. Z. vor allem in den 
Handels- und Gewerlezentren Athen, Aigina, Korinth, auch in Chios. Die 
Sklaverei kann in diesen Staaten - in denen sich verstärkte Sklaverei und frei-
heitliche Demokratie gleichzeitig entwickelten — insofern als wesentlich und 
geschichtlich notwendig bezeichnet werden, als sie die wirtschaftliche und 
politische Expansion, den Aufbau neuer Produktionszweige und die Erschlie-
ssung und Beherrschung auswärtiger Einflussgebiete erst ermöglichte (p. 85). 
Die Sklaverei bedeutete eine «Kapazitätserweiterung». In diesem Zusammenhang 
SKLAVEREI IN DER l i RIEUHISCH—RÖMISCHEN WELT 313 
entwickelte sich auch die «Kommerzialisierung der Unfreiheit» (p. 84). Im Römi-
schen Reich erforderte die Marktprodukt ion der Lat i fundien zusätzliche Ar-
bei tskräfte , die durch Sklaveneinfuhr beschafft wurden. «In der griechischen 
wie später in der römischen Wir t schaf t stellt der Gewerbesklave und der Land-
sklave von seiner untersten bis zur höchstverantwortl ichen Stellung den expan-
siven und progressiven Faktor dar» (p. 86). Die Sklaverei ermöglichte f ü r den 
Herrn eine Ren te spezifischer Art , die «Sklavenrente» (p. 88 — 89). Sklaven 
wurden im Widerspruch zu ihrer unfreien Stellung in die Rolle mehr oder 
weniger selbständig produzierender Unternehmer gedrängt (p. 89), die f ü r 
ihre Herren Ren te abwarfen. Solche Verhältnisse dürfen allerdings nicht in 
einer unzutreffenden Weise verallgemeinert werden (p. 81). Die Sklaverei war 
in und fü r die ant ike Gesellschaft «eine lebensfähige, funktionierende gesell-
schaftl iche Institution» (p. 77). Die «humane Idee der Antike» äusserte sich 
«in ihren praktischen Konsequenzen vor allem als Widerspruch gegenüber 
der Gesellschaft und ihrer Staats- und Rechtsordnung» (p. 93). Erst auf dem 
«Höhepunkt der antiken Sklaverei» erfolgte «der gewaltsame Gegenschlag» 
(p. 75). «Für die antike Wirtschaftsgeschichte hat te die Sklaverei demnach 
eine ähnliche Bedeutung wie das Arbeiter- und Angestelltenverhältnis in der 
modernen, industriellen Kapi ta lwir tschaf t» (p. 86). Dieser letzten Formulie-
rung s t imme ich zu in der Annahme, dass die Bezeichnung «ähnlich» nicht eine 
modernisierende Gleichstellung enthä l t , wie sie bei Ed. Mever3 zu f inden ist, 
sondern dass S. Lauffer eine Analogie in der Dynamik der Anwendung mobili-
s ier ter abhängiger Arbeitskräfte, wenn auch auf historisch sehr verschiedener 
Ebene und in andersartiger Form, betonen will. 
Die Übereinst immung der Auffassung bezieht sich offensichtlich auf 
typische Züge des antiken Sklavereiverhältnisses und seiner Geschichte. Sie 
umfass t zahlreiche und vielfältige Charakterist ika. Die dynamische Wirkung 
der Sklaverei in der Antike ist dami t umrissen. Es liegt nahe zu glauben, 
die Unterschiede in der Beurtei lung der ant iken Sklaverei würden danach 
nicht mehr erheblich sein. Dennoch gibt es Ansatzpunkte einer notwendigen 
und, wie ich hoffe, f ü r alle Teile wissenschaftlich f ruchtbr ingenden Diskussion 
zu folgenden weiteren Thesen und Konzeptionen S. Lauffers , die ebenfalls 
den Kern der Sklavereiprobleme in der Antike berühren: 
1. Die grossen Sklavenaufstände im Römischen Reich 140 — 70, der 
Hclotenaufstand 464 und die Massenflucht der Sklaven aus At t ika in der Zeit 
des dekeleischen Krieges seien aus «besonderen zeitgeschichtlichen Umstän -
den» erwachsen (p. 74) und daher aus der allgemeinen Bet rachtung heraus 
und ihr vorweg zu nehmen. S. Lauf fe r legt aller weiteren Analyse die «stabilen» 
(p. 76), die «alltäglichen» Verhältnisse zugrunde (p. 78). 
3
 ED. MAYER: Dio Sklaverei im A l t e r t u m , KL. Sehr. I . Bd. , 2. Auf l . Leipzig 1924, 
p . 1 7 1 f f . 
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2. Da, wo das Sklavereisystem im allgemeinen reibungslos funktionier te > 
«müsse» es ein «für beide Teile befriedigendes» Verhältnis gewesen sein (p. 88). 
3. Der Unterschied zwischen dem Sklavereiverhältnis und dem Lohn-
arbei ts- (Tagelöhner-)verhältnis liege letzten Endes nur in der «verschiedenen 
Kündbarkei t» (Lauffer p. 83 unter Bezugnahme auf Chrysipp Stoic, ve t . 
f r agm. I I I 351 Arnim). «Terminologisch lassen sich die beiden Abhängigkeits-
verhältnisse kaum unterscheiden» (Lauffer p. 82). In der Ant ike seien Fak toren 
wirksam gewesen, die den Grundcharakter der Sklaverei überdeckten, 
abschwächten und zum Teil sogar aufhoben (p. 78). 
Als solche Fak to r en nennt S. Lauf fe r «das ant ike Freilassungswesen» 
(p. 81 ), «grössere Vorteile» fü r «verbesserte Leistung» ähnlich wie bei der Akkord-
arbe i t und die «Dauerhaft igkei t und Sicherheit» im Sklavereiverhältnis ohne 
tägl iche Existenzsorgen (p. 83). Der «investierte Vermögenswert» sollte sich 
f ü r den Herrn «rentieren» und «amortisieren». Daraus folge die «paradoxe 
Tatsache», dass der ant ike Sklave «weniger der wirtschaft l ichen Ausbeutung 
ausgesetzt» gewesen sei als der freie Lohnempfänger , an «dessen Arbeitsfähig-
kei t und Erhal tung der Arbei tskraf t der Arbeitgeber kein entsprechendes 
eigenes Interesse» habe (p. 88). Der «Sklave erhält seinen Lohn in Form des 
Unterhal ts» sage Aristoteles in «bezeichnender Gleichstellung» (p. 82). Die 
Bedeu tung der Emanz ipa t ion und der Aufstiegsmöglichkeiten der Sklaven 
f ü r den tatsächlichen Charakter der Sklaverei seien nicht zu unterschätzen 
(p- 89). 
Tötung und Verkauf , die beiden här tes ten Züge der Sklaverei, seien 
in der Antike keine spezifischen Merkmale derselben; wir f inden sie im Recht 
des Vaters wieder, der seine Kinder aussetzen, verkaufen und töten konnte, 
u n d nur die grössere Häufigkei t der Fäl le kennzeichne die Sklaverei — der 
Verkauf seit dem A u f k o m m e n des griechischen Sklavenhandels und die Tö tung 
in der Praxis römischer Sklavenhalter (p. 90). Markante Beispiele von guter 
oder schlechter Behandlung, Treue u n d Aufopferung, Hass und Gewal t ta t 
seien nicht anders zu bewerten als die Fälle von Vaterstrenge, Sohnestreue 
u . ä. Die Vertraulichkeit im Verkehr von Herr und Sklave in den Theater-
s tücken erinnerten an das Verhältnis Herr—Diener im 17. und 18. Jh . «Wenn 
der Sklave geprügelt wird, so entspricht es der Derbhei t des Zeitalters oder 
des Milieus, die sich auch unter Freien äussert» (p. 87). 
Auf Grund dieser Erwägungen lässt S. Lauffer die eingangs mit Überein-
s t immung zitierte Abgrenzung und Charakterisierung des antiken Sklaverei-
verhältnisses im wesentlichen fallen u n d f indet «kaum» mehr (p. 82) einen 
terminologischen Unterschied zwischen Sklave und Tagelöhner. Da terminolo-
gische Unterscheidungen aus faktischen Unterschieden abgezogen werden, 
ist dami t gesagt, dass zwischen dem Arbeitsverhältnis ent lohnter Freier u n d 
dem Sklavereiverhältnis in der Antike in Wahrheit «kaum» ein Unterschied 
bes tanden habe. 
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Das möchte ich bestreiten und Analogien sowohl als auch Unterschiede 
nochmals analysieren. Ich bin mir dabei der Schwierigkeit bewusst, dass jedes 
besondere Abhängigkeitsverhältnis seine Färbung auch durch die allgemeine 
ökonomische, soziale und politische Real i tä t erhält, in die es eingebettet ist, 
und dass das antike Tagelöhnerverhältnis nur unter einigen Gesichtspunkten, 
keineswegs schlechthin als dem modernen Lohnarbeitsverhältnis analog ange-
sehen werden darf. Ich vermeide daher auch die Bezeichnung «Lohnarbeiter» 
fü r den Theten, beschränke meine Ausführungen auf den Sklaven und den 
Tagelöhner in der Antike, und gehe nur unter besonderen Aspekten auch auf 
den Lohnarbeiter ein. Ich beginne mit der Frage nach den Analogien, die o f t 
stillschweigend vorausgesetzt, aber nicht kritisch herausgehoben worden sind. 
Allein aus diesem Versäumnis scheinen mir eine Anzahl noch ungeklärter, 
aber recht verbreiteter Divergenzen hervorzugehen. 
Analogien sind in folgenden Momenten zu finden: Der Sklave und der 
Tagelöhner besitzen keine eigenen Produktionsmittel . Der Tagelöhner kann 
zwar noch im Besitze eigenen Handwerkzeugs sein oder ein Heimatrecht in 
einer grundbesitzenden Familie, u. U. selbst ein kleines, fü r den Lebens-
unterhal t aber nicht zureichendes Grundstück haben. Aber das sind Grenz-
fälle, wenn sie auch häufig gewesen sein mögen. Der Tagelöhner als Typ ist 
seiner Produktionsmittel praktisch ebenso ledig wie der Sklave in dem f ü r 
die Antike bezeichnenden Privateigentumsverhältnis. Es handelt sich in jedem 
Falle um besitzlos gewordene, mobilisierte Arbeitskräfte, ökonomisch abhängig 
sind beide. Der Tagelöhner ist es auf Grund der ökonomischen Entwicklung 
bereits auf seinem Weg der Arbeitssuche. Der antike Sklave wird es durch 
den Gewaltakt, der ihn aus seinem bisherigen wirtschaftlichen Status heraus-
reisst. Aus Not und Hunger sich zum Sklaven geben oder gegeben werden, 
das geschah wohl auch, besonders mit Kindern,4 aber dies war in der klassi-
schen Antike — die Spätantike lasse ich zunächst ausser Betracht — nicht 
die überwiegende oder bestimmende Quelle der Sklaverei. Nicht nur der Sklave 
(Lauf fe rp . 81), auch der antike Tagelöhner leisten ihre Arbeit stets «im Auf-
t rag oder zugunsten eines anderen»; sie t un nach Aristoteles5 ihre Arbeit 
«<5làXXovç)) also nicht um ihrer selbst willen, nicht aus einem ursprünglichen 
oder unmittelbaren Interesse an dem Inhal t der Arbeit und an ihrem Ergebnis. 
Jeder vnrjgérrjç, jeder Gehilfe, der versklavte wie der freie, wird gleichsam ein 
Werkzeug, insofern er Anweisungen aus führ t ; er arbeitet in dieser bestimmten 
Beziehung «êv ôgyùvov eïôei» gleichsam als «dgyavov tpipw/ov». Sklave und Tage-
löhner haben keine Muße, keine ayoly, im Sinne freier Tätigkeit zu selbst 
gesetzten Zwecken. Ihre Arbeit ist ihnen entfremdet . So weit gehen die 
auch schon in der Antike philosophisch formulierten Entsprechungen. 
4
 Ar is tophanes , Aeharn . 740 f f . 
6
 Ar i s t . Po l i t . 1337b 20, 1253b 2 7 - 3 0 , 1334a 2 0 - 2 1 , 1337b 11 — 15, 1255b 11 — 12, 
1256a 2 — 3, 1254a 1 2 - 1 3 , 1337b 19 — 21, 1260b 1, 1252a —b, 1278a 1 1 - 1 3 , 1258b. 
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Ein erster grundlegender Unterschied zwischen Sklave und Thete liegt 
nach Aristoteles darin, dass der Sklave nicht nur «év óoyávov eïôei» nicht nur 
gleichsam als Werkzeug arbeitet, sondern dass er das «ögyavov ё/iyw/ov» seines 
Herrn, wie ein Teil seines Leibes geworden ist. Der Sklave ist im Unterschied 
zum Tagelöhner ein Besitzstück, ein Teil der «хтrjoiç». Er ist «ô'Awç», ganz, 
seines Herrn und lebt, wie er nicht will. Der Banause dagegen ist nur in eine 
begrenzte Knechtschaf t (èovXeia) einbezogen. Das heisst: der Gewaltursprung 
der Sklaverei f ü h r t nicht nur die Unkündbarkei t des Verhältnisses von Seiten 
des Sklaven herbei, sondern auch die Verfügungsgewalt und damit die Verant-
wortung des Herrn in bezug auf alle Lebensumstände des Sklaven innerhalb 
und ausserhalb der Arbeit. Die Arbeitsbedingungen, der Inhal t der Arbeit, 
die Ernährung, der Wohnsitz, die Unterbringung, die Kleidung, Zeit und Cha-
rakter der Ruhepausen, die Fortbildung, die Krankenversorgung oder eine 
evt l . Aussetzung, das Schicksal im Alter, die Familienverhältnisse, alles wird 
vom Herrn best immt, und aller Spielraum persönlicher Berechtigungen kann 
nur von dem Herrn an den Sklaven delegiert und jederzeit annulliert werden. 
Der Tagelöhner dagegen ist nur in seinem Arbeitsverhältnis Knecht. Ent-
f remde t (Lauffer p. 82) ist dem Tagelöhner nur seine Arbeit, dem Sklaven 
sein ganzes Leben und selbst das seiner Kinder. Nach Aristoteles gehört der 
Sklave in den Bereich der noixovofxixr\b, der Hauswirtschaft , ist ein Teil der 
«olxLa» des Hauses. Der Thete und der Banause stehen dem Herrn ferner. 
Sie dienen nicht, wie der Sklave e i n e m Herrn, sondern sind «xoivoi» und 
arbeiten unter den Bedingungen der Chrematistik, der Ware—Geld-Wirt-
schaf t . Die von S. Lauffer zitierte Bemerkung des Aristoteles, dass der Sklave 
seinen Lohn in Form des Unterhal ts empfange, ist unter diesen allgemeinen 
Gesichtspunkten ein Moment einer tiefergreifenden Unterscheidung. Der Sklave 
kann kein unabhängiges Zirkulationszentrum der Ware —Geld-Wirtschaft 
werden. Die Analysen des Aristoteles erscheinen mir gründlicher und mehr 
wissenschaftlichen Spürsinn zu verraten als die fragmentarische Bemerkung 
des Chrysipp. Sowohl ökonomische Analogien als auch ökonomische Unter -
schiede zwischen Sklave und Tagelöhner sind von Aristoteles in einigen 
wesentlichen Zügen erfasst. Was er nicht behandelt, das ist die Wechselwirkung 
zwischen Chrematistik — Warenproduktion und Geldwesen — einerseits und 
Sklavereiverhältnis andererseits. 
Die ursprüngliche Charakteristik der antiken Sklaverei bei S. Lauffer 
(p. 76 — 77) s t immt mit den genannten spezifischen Unterscheidungsmerkmalen 
zwischen Sklave u n d Tagelöhner überein. Die Diskussion spitzt sich somit 
auf die Frage zu, ob diese Merkmale durch die Praxis in einem solchen Masse 
überdeckt, abgeschwächt ja sogar aufgehoben wurden, dass kaum mehr 
eine terminologische Abgrenzung zwischen Sklave und Tagelöhner mög-
lich ist. Zur Zeit des Aristoteles war sie, wie wir eben gesehen haben, 
noch möglich. 
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Alle aufgezählten Kennzeichen der Sklaverei im Unterschied zum Tage-
lohn- und auch zum Lohnarbeitsverhältnis gehen zurück auf die Praxis der 
direkten, natura len Gewaltanwendung oder Gewaltandrohung zur Herstellung 
und Aufrechterhal tung eines Privateigentumsverhältnisses an der Person 
zwecks ihrer wirtschaftlichen Ausnutzung. Der von Aristoteles und vielen 
Sklavereiapologeten der Weltgeschichte vertretenen Argumentat ion, dass die 
Gewaltanwendung nur eine von Na tu r bestehende Geringerwertigkeit bestimm-
ter Menschengruppen für ihre ökonomische Anwendung realisiere, t reten wir 
nachdrücklich entgegen. Auch S. Lauffer ist von einem solchen S tandpunkt 
weit ent fernt . Die Gewalteinwirkung zur Herstellung und Behauptung des 
Sklavereiverhältnisses hat nichts mit 'Natur recht ' zu tun . Sie ist ein Vorgang 
des historisch-ökonomischen Bereichs und kann niemals isoliert, sondern nur 
in Verbindung mit den übrigen ökonomischen Beziehungen u n d Vorgängen 
der Epoche vers tanden werden. Audi bei der terminologischen Erörterung ist 
immer zu betonen, dass das Ziel der ant iken Sklaverei, d. h. Ziel des Menschen-
raubs und der Verknechtung unter private Verfügung, der ökonomische Nutzen 
gewesen ist. Die im Begriffssystem des historischen Materialismus in Anknüp-
fung an Marx und Engels üblich gewordene Bezeichnung «außerökonomische» 
Gewalt ist geeignet, in dieser Richtung ein wissenschaftliches Missverständnis 
zu fördern. «Ausserökonomisch» bedeutet im gegebenen Falle nicht «ausser-
halb der Ökonomie», sondern unprodukt iv — oder besser gesagt nur mittelbar 
produkt iv , in best immten Lagen zweckmässig — im ökonomischen Bereich. 
Sofern die Gewalteinwirkung gesellschaftlich anerkannt wird, ergibt sich unter 
entwickelteren Verhältnissen mit dem Einsatz der gesellschaftlichen Gewalt 
in der Form des Polizeiwesens und des Militärs zur Sicherung der Versklavung 
auch die gesellschaftlich geltende Formulierung des Versklavungsrechtes. 
Die juristischen Formen sind jedoch nicht der Kern des Sklavereiverhält-
nisses. Best immend ist die individuelle und die gesellschaftliche Gewaltanwen-
dung bzw. -androhung mit ökonomischem Zweck. In diesem Sinne behandelt 
auch S. Lauffer eingangs den Zusammenhang von Gewaltvorgang und seiner 
«rechtlichen» Sanktion (p. 76), während er in späteren Ausführungen auf eine 
al thergebrachte Identif izierung von Gewalt- und Rechtsverhäl tnis und eine 
Isolierung der «wirtschaftlichen» Vorgänge hiervon zurückkommt (p. 86). 
Die Na tu r des Kurzschlusses ist nicht schwer einzusehen. Das Gewaltverhältnis 
Sklaverei impliziert den ökonomischen Zweck. In der juristischen Formulie-
rung und Anerkennung wird der ökonomische Zweck jedoch nicht ausdrücklicn 
genannt ; die Rolle der Gewalt im Sklavereiverhältnis erhäl t dadurch in der 
juristischen Formulierung einen abs t rakten Charakter, der dann — unberech-
tigterweise — in die ökonomische Real i tä t zurückprojiziert wird. Durch diesen 
meist unbewussten, zuweilen aber auch bewusst geübten Kunstgriff der 
Begriffsregulierung erscheint schliesslich die Unterscheidung von freier und 
versklavter Arbeit nicht mehr ökonomischer, sondern «lediglich» juristischer 
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N a t u r zu sein. Die Ökonomie der Alten Welt unterscheidet sich unter einem 
wichtigen Gesichtspunkt von der modernen Warenproduktion: als unmittel-
bares Produktionsziel fungierte noch nicht allein das Geld, das mehr Geld 
zeugen kann, sondern immer noch der Mensch — vornehmlich in seinem Range 
als Grundbesitzer und Herr über die Arbeitskraft anderer —, aber der Mensch 
mi t seinen Bedürfnissen, auch denen der Repräsentation. Sklaven als Bedien-
stete waren kein Produktionsmittel , aber sie waren Bestandteile des repräsen-
t a t iven Konsums und gehörten insofern zu der besonderen antiken Ökonomie. 
Die Gewalteinwirkung im Rahmen des Sklavereiverhältnisses war durchweg 
vom ökonomischen Zweck best immt und lohnte nur in diesem Zusammenhang 
ihren Einsatz. Sie war in doppelter Beziehung an die Ökonomie gebunden, 
da sie nicht nur ökonomischen Zwecken diente, sondern sich produzierter 
Mittel und der ökonomisch mögliehen Organisationsformen bedienen musste 
Als an sich unproduktiver aber als unumgänglich betrachteter Faktor zur-
Expansion der Verfügungsgewalt über Arbeitskräfte soll sie nachstehend 
behandel t werden. 
Ein auf Gewalt gegründetes «Verhältnis» gibt es im strikten Sinne nur 
zwischen Menschen, da nur der Mensch sich zu einem anderen Menschen 
vernunftgeleitet zu «verhalten» vermag; ein solches «Verhalten» kommt der 
Sache nicht und dem Tiere noch nicht im menschlichen Sinne zu. Ich verfahre 
mit einer Sache, aber ich leite und lenke einen Menschen. Die Sache hat von 
N a t u r keinen Willen, weder einen guten noch einen bösen. Sie wird daher 
weder belohnt noch bestraf t , noch kann sie zur vernünft igen Mitwirkung bei 
der Realisierung ökonomischer Zwecke eingesetzt werden; von ihr ist auch 
kein Widerstand zu befürchten. Der Sklave kann, insofern er Körper — ош/иа — 
ist, wie eine Sache, aber er kann ökonomisch nicht als eine Sache behandelt 
werden. Da ist ein schon in der Antike entstehender Widerspruch, der auch 
vor seiner ausdrücklichen Formulierung gegeben war, wie ich gegen S. Lauffer 
(p. 85) festhalten möchte. Ein jus utendi et abutendi galt juristisch fü r Sachen 
u n d f ü r Sklaven, aber die Methoden des Gebrauchs und des Missbrauchs sind 
notwendig verschieden, sie sind im Bereiche der menschlichen Beziehungen 
nicht Technik, sondern Ökonomie, sie haben ihre ethische und ihre politische 
Seite. Das instrumentum, vocale,6 das sprach- und denkbegabte Werkzeug, 
ha t eine spezifische Qualität. Den lebenden Sklavenkörper als Fischfutter zu 
gebrauchen, war juristisch zulässig (Lauffer p. 89), aber ökonomisch war dies 
eine der Un-Sinnserscheinungen der Dekadenz. 
Es ist möglich und in jeder Beziehung notwendig, das ökonomische Ver-
häl tnis Sklaverei von zwei Seiten zu studieren, wie auch S. Lauffer betont 
6
 Varro, R e r u m rust ic , libri t rès . — Varro nennt, I 17 zwei gebräuchl iche E in -
t e i lungen , einmal «homines et adminicula hominum» zum ant lern únstrumenti genus vocale 
et semivocale et mutum, vocale, in quo sunt servi . . .» E r selbst legt seinen wei teren Aus-
f ü h r u n g e n die Dre i te i lung der «instrumenta» zugrunde. 
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(p. 78). Die Gewalt ha t vom Herrn aus bet rachte t in diesem Verhältnis einen 
anderen Platz als vom Sklaven her gesehen. Fü r den Herrn ist die Gewaltan-
wendung von vornherein sekundär, Mittel zu einem ökonomischen Zweck. 
Umgekehr t beim Sklaven. Für ihn ist der erli t tene Gewaltakt das Pr imäre , 
er konsti tuiert die neue ökonomische Situation, wird Basis und Fessel der 
gesamten Arbeits- und Lebensverhältnisse des Sklaven. Der Sklave verfolgt 
zwar noch persönliche Ziele, aber er ist als solcher kein ökonomisch zweck-
setzendes Mitglied der Gesellschaft mehr und aus der politischen Gemeinschaft 
ausgeschlossen. 
Es ergibt sich daraus die erste historische Frage: Warum verbreitete sich 
dieses naturale, im Neolithikum ents tandene und auch bei den griechischen 
Stämmen und Gemeinwesen von den Anfängen ihrer Sesshaftigkeit an schon 
bestehende, durch den phönikischen Sklavenhandel bereits geförderte Abhän-
gigkeitsverhältnis — nach übereinstimmender Auffassung — besonders vom 
6. J h . v. u. Z. an? In der bezeichneten historischen Phase musste die Schuld-
knechtschaf t als eine Art des bereits im Alten Orient entwickelten ökonomi-
schen Automatismus der Arbei tskräf tebeschaffung in den führenden griechi-
schen Gemeinwesen aufgehoben werden. Das war ein gesellschaftlicher Akt 
von ausserordentlicher Tragweite. Das Privateigentumsverhäl tnis am Menschen 
konnte von diesem Augenblick an nicht mehr im ökonomischen Selbstlauf, 
sondern nur mit Gewaltunkosten hergestellt werden. Die Auswanderungsmög-
lichkeiten für Besitzlose, die wieder zu Grund und Boden kommen wollten, 
boten sich zu jenem Zeitpunkt noch vielseitig dar . Die armen freien Tagelöhner 
und solche, die fürchte ten , es zu werden, konnten also weglaufen, um auf 
Kolonialboden wieder eigene Produkt ionsmit te l in Besitz zu nehmen, viel-
leicht sogar Aristokratie einer Tochters tadt zu werden. Sie wanderten in Scha-
ren. Andererseits ermöglichte gerade die Kolonisation eine Ausweitung der 
Schiffahrt , des Handels und der Produkt ion und machte Kapazitätserweite-
rungen der Landwir tschaf ts- und Gewerbebetriebe und des Seehandels sowie 
Qualitätssteigerungen der Produktion rentabel . Zusätzliche Arbeitskräfte 
wurden gebraucht , aber nicht einmal der vorhandenen konnte man sicher 
sein. So wird es verständlich, dass man sich in zunehmendem Masse Sklaven 
aus dem Auslande heranholte, deren Beschaffung zwar zunächst kostspielig 
war, deren man aber ein-fii-allemal habhaf t wurde. Allein die Tatsache, dass 
ein Sklave nicht einfacli zu kündigen vermag, kann in einer bestimmten Phase 
von ausschlaggebender ökonomischer Bedeutung sein. Wenn S. Lauffer in 
dieser Beziehung einen Vergleich mit der Gegenwart ziehen will, so dürfen 
wir allerdings nicht die relativ stabilen Verhältnisse eines durchweg bevölker-
ten Industr ielandes heranziehen, auf die sich die angedeuteten Statistiken 
(Lauffer p. 83) vermutlich erstrecken. Wir können uns vergleichsweise nur 
Verhältnisse in Ländern mit s tarken ökonomischen Veränderungen, wie sie 
z. B. bei der ursprünglichen Akkumulat ion durchgesetzt werden, oder in aus 
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gesprochenen Kolonialländern vergegenwärtigen, wo es denn auch in neuerer 
Zeit immer wieder zu s tarken Fluktuat ionen und als Gegenwirkung zur Gewalt-
anwendung mit ökonomischem Zweck gekommen ist. Der Gewaltakt beschleu-
nigt den Vorgang der Losreissung des Produzenten vom Boden. Der Sklave 
kann nicht nur nicht kündigen, er kann aucli gegen seinen Willen dahin ver-
schleppt werden, wo seine Arbei tskraf t gebraucht wird. E r «wandert» gezwun-
genermassen. Bei einem unbefr iedigten Arbeitskräftebedarf , unter Umständen , 
un te r denen die erwünschten zusätzlichen Kräf te um keinen anderen Preis 
als den der Gewalt-Unkosten beschaff t werden können, ist der Gewaltursprung 
des Sklavereiverhältnisses praktisch so wesentlich wie die Möglichkeit des 
gewal tsamen Verschleppens und Festhal tens . Diese Unterschiede zwischen 
Sklaverei- und Tagelöhnerverhältnis werden bei der Ausbrei tung der Sklaverei 
historisch-ökonomisch, also nicht nu r individuell, sondern gesellschaftlich un-
gemein wichtig. 
I n seinem Gewalt- und Natura icharak te r verbreitete sich das Sklaverei-
verhäl tn is in der Griechenwelt in einem Augenblick, als die gesamtökonomische 
Entwick lung zu Handel , Warenprodukt ion und Münzgeldwesen hindrängte . 
Die dynamischen Elemente im 6. J h . v . u . Z . verbanden und widersprachen 
sich gleichzeitig. Das spezifisch ant ike Sklaverei Verhältnis war der Waren-
produkt ion allerdings insofern ökonomisch angepasst, als es ein Privateigen-
tumsverhä l tn is ist. Früher und allgemeiner als Grund und Boden war der ant ike 
Sklave schon Privateigentum in vollem Sinne, unabhängig davon, ob sein 
Her r Bürger oder Nichtbürger war, und in dieser Beziehung entsprach das 
an t ike Sklavereiverhältnis und der dami t untrennbar verbundene Sklaven-
handel der Entwicklung von Ware — Geld-Beziehungen nicht nur , sondern 
war ihr auch förderlich. Im übrigen ist der genannte Widerspruch nicht 
der Ant ike allein eigentümlich. Er hat sich, ebenso wie das Sklavereiverhältnis 
selbst, in späteren Zeiten der Expansion, der Akkumulation und des Arbeits-
kräf temangels wiederholt. 
Das Verhältnis von Sklaven u n d Theten in der geschichtlichen En t -
wicklung ist, wie auch S. Lauffer bemerkt (p. 84), noch bei weitem nicht genü-
gend erforscht, gemessen an der Bedeutung, die es für die Antike hat te . Aber 
eine charakteristische Wendung ist einwandfrei erkennbar . Schon hunder t 
bis hunder t fünfz ig J ah re nach der besprochenen stürmisch vorwärts drän-
genden Entwicklung und Ausbrei tung der kommerzialisierten Sklaverei gab 
es in Athen, dessen Verhältnisse uns am besten bekannt sind und das führend 
geworden war und nicht nur da —, sowohl absolut als auch relativ mehr 
a rme Freie als zuvor. Die armen Poli ten wurden zu einem ökonomischen und 
polit ischen Problem. Die Kolonisationsmöglichkeiten waren sehr zusammen-
geschrumpf t ; Grund und Boden fü r Auswanderer zu beschaffen bedeutete 
Strei t igkeiten und Kriege mit anderen Stämmen und Gemeinwesen. Söldner 
gingen an die Ruder und mussten den Soldherrn je nach seiner Zahlungs-
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Fähigkeit wechseln. ' In dieser Lage wurde die Versklavung von Menschen in 
ihrer ökonomischen Notwendigkeit in F rage gestellt. Philosophen begannen 
die menschliche, Politiker die politische Berechtigung der Sklaverei zu 
bezweifeln.8 In dieser Richtung wirkte auch die faktische Verlegenheit, dass 
von Griechen versklavte Griechen kaum als geistig t ieferstehend und als Skla-
ven «von Natur» deklassiert werden konnten. 9 Zwar noch nicht «sogleich mit 
dem Auf t re ten der Sklaverei», wie S. Lau f f e r formuliert (p. 91), aber f ü r das 
allgemein bis dahin sehr langsame Entwicklungstempo der menschlichen 
Gesellschaft recht rasch kamen die Widersprüche dieses Produktionsverl iäl t -
nisses zur praktischen Geltung und die H u m a n i t ä t in diesem Zusammenhange 
wenigstens zu Wort . Die athenische Bürgerschaf t aber verzichtete nicht auf 
ihre Sklaven oder die Sklaverei, und sie dach te nicht daran , sich selbst in die 
abhängige Arbeit hineinzuzwingen, wie es spä te r in England durch die «Blut-
gesetzgebung» gegenüber den vertriebenen Bauern geschehen ist. Die Skla-
verei, ursprünglich die grosse Antr iebskraf t , blieb so als Verhängnis eines 
exklusiv, reakt ionär und rentnerisch werdenden, dabei weiter verarmenden 
Demos, bestehen. Wenn die Rentner-Pol i ten in einer Handelss tadt gu t leben 
wollten, so mussten sie ihre Sklaven jetzt wohl oder übel in Warenproduktion, 
Geldwesen, Handel einzuschalten t rachten . Dami t wurden sie jedoch auf eine 
neue Weise ökonomisch von ihnen abhängig.1 0 Körperliche Arbeit kann 
einfach nach Anweisung ausgeführt werden. Handelsgeschäfte u n d Suche 
nach bezahlter Arbeit aber verlangen eine gewisse eigene Init iat ive. Leitungs-
tä t igkei t und Ini t ia t ive in beschränktem Umfange war an die Sklaven als 
Gutsverwalter auch schon in der materiellen Produktion delegiert worden. 
Aber diese Möglichkeiten verbreiteten u n d «demokratisierten» sich je tz t in 
bescheidenem Umkreis. — An der Wende vom 7. zum 6. J h . wurde in Korint l i 
die Zahl der Sklaven beschränkt; das perikleische Athen engte die Zahl der 
' T h i i k . I 121, V I I 57, V I I I 28. 
8
 An t iphon , Oxyrh . P a p . n . 1364 HUNT: X e n . Hell . I I 3; Ar i s to t .Po l i t . 1255a 5 — 11. 
9
 X e n . Hel l . I 6; Ar is to t . Pol i t . 1255a 26—40, 1255b 1 — 15. 
10
 Vgl. die B e m e r k u n g e n in Pseud . X e n . R e s publ . Ath . I 11, dazu E . C H . W E L S -
KOPF: Ein ige B e m e r k u n g e n zu r Lage der Sk laven u n d des Demos in A t h e n zur Zei t d e s 
Dekeleisch-Jonischen Krieges, A c t a A n t H u n g , 8 (1960), 295 ff . T r o t z der zweifellos e n t -
wicklungshindernden Exk lus iv i t ä t der hellenischen Poli ten, wie sie sich Mitte des 5. J h . 
z. B . in A t h e n herausgebi lde t ha t , e r lauben e s die angedeu te ten Tendenzen o f f e n b a r 
n icht , au f ökonomischem Gebiet davon zu sprechen , dass die Sklaven der Griechen — z u m 
wachsenden Teil selbst Griechen — ganz al lgemein n i c h t in dem Masse «sozusagen mündig» 
gewesen oder geworden wären wie die Sklaven d e r Römer , sofern wir die Verhäl tn isse bis 
zur Ze i tenwende in B e t r a c h t ziehen. Spätere Ersche inungen , e twa F u n k t i o n e n der Sk laven 
im «kaiserlichen Dienst , in den p r iva t en Religionen», ents tehen a u s ve rände r t en ökono-
mischen und poli t ischen Zusammenhängen , die n i ch t mehr den Cha rak t e r s t empe l des 
republ ikan ischen R o m t ragen (weitere A u s f ü h r u n g e n hierzu im Tex t ) . Die unterschiedl i -
chen Ergebnisse au f religionsgeschichtlichem u n d au f ökonomischem Gebiet wä ren im 
Vergleich weiter zu un te r suchen , auch d a r a u f h i n , wie es zu dem Untersch ied der Ergeb-
nisse k o m m t und worin er begründe t sein k ö n n t e . (Vgl. F . BÖMER: Un te r suchungen ü b e r 
die Religion der Sklaven- in Griechenland u n d R o m . Ak. d. Wiss. u. d. Li t . , A b b . d . 
geistes- u. sozialwiss. Klasse, Mainz, J g . 1961 N o . 4, I I I . Teil p. 482 485). 
322 E. CH. WELSKOPF 
Bürger durch gesetzliche Bestimmungen ein. Auch das ist ein Symptom f ü r 
den Umschlag der Verhältnisse in führenden poleis. 
Es ergab sich das von S. Lauffer schon früher1 1 charakterisierte para-
doxon, dass die wirtschaftliche Akt ivi tä t in der Polis vom Bürger auf den 
Nicht-Bürger, auf den Metoiken und zum Teil auf den Sklaven überging. 
Der Waren- u n d Geldverkehr kennt den Menschen nur als Waren-
und Geldbesitzer; die direkte, naturale Knechtschaf t widerspricht ihm. 
Der relativ selbständig arbeitende und wirtschaftende Sklave war eine 
fortschrittliche Erscheinung, aber er blieb ein Widerspruch in sieb, 
ein in dieser Weise politisch nicht aufgelöster Widerspruch. Das Träghei ts -
gesetz in dem gesellschaftlichen Verhalten der jeweils zur Herrschaft gekom-
menen Klassen verhinderte auch in diesem Falle jeden Versuch eines F o r t -
schrit ts mit wirklich neuen Methoden. Eine Revolution von oben fand nicht 
s t a t t , die Ansätze im Denken dazu schwanden auch wieder. 
Es erfolgte die Expansion der ant iken Gesellschaft, auf neue Gebiete, 
mi t vielen neuen Möglichkeiten. Ich übergehe die komplizierten kombinierten 
Abhängigkeitsverhältnisse in der hellenistischen Staatenwelt, nicht nur aus 
Raumgründen, sondern auch darum, weil in ihnen zwar eine bedeutsame 
Weiterentwicklung stat tgefunden hat , nicht aber die letzte Entscheidung 
über das Sein oder Nichtsein der Gesellschaftsstruktur antiken Charakters 
gefallen ist. Die spezifische Entwicklungslinie der poleis hat Rom zum reifsten 
Stadium getrieben. Auch hier wurde die Schuldknechtsehaft Ende des 4. J h . 
abgeschafft und eben seit dieser Zeit (Lauffer p. 88) wurde die Zwangsarbeit 
der verschleppten Ausländer unter privater Verfügungsgewalt ein vordringen-
des Moment der Ökonomie, typisch insbesondere seit den Punischen Kriegen. 
Wenn in der Antike ein ökonomischer Fortschri t t s ta t t f inden sollte, so musste 
er zunächst vom Kleinbetrieb in Richtung des Grossbetriebes und von der 
Hauswirtschaft zur Warenproduktion gehen. S. Lauffer hebt hervor, dass 
Gewerbebetrieb und Latifundienwirtschaft mobilisierte Arbeitskräfte brauch-
t en (p. 75) und sich in der erforderlichen Masse als Sklaven beschafften. 
Es ist prinzipiell wieder die gleiche Situation wie einst in den führenden 
hellenischen S tad ts taa ten zu beobachten. Die Zahl der armen Freien, vor 
allem in der Haup t s t ad t , hat sich beträchtlicli vermehrt , ohne dass sie den 
Wunsch oder den Zwang spürten, die abhängige und schwere Arbeit auf den 
Latifundien, in deren Werkstätten oder in den Bergwerken an Stelle der Sklaven 
aufzunehmen. Die Sklaverei, einmal zur Inst i tut ion geworden,- verhinderte 
die Expansion der politisch freien aber ökonomisch abhängigen Tagelöhner-
arbei t in der materiellen Produktion auch da, wo besitzlos gewordene Arbeits-
kräf te , rein zahlenmässig gesehen, in wachsendem Masse vorhanden waren. 
11
 S. LAUFFER: Die B e d e u t u n g des S tandesun te r sch iedes im klassischen A t h e n " 
V o r t r a g auf der T a g u n g der Deu t schen His tor iker -Gese l l schaf t U l m 1956, His t . Ze i t s ch r ' 
1958, p. 497 ff . u . Z tschr . f. Geschichtswissenschaf t , Berl in 1957, H . 2, p. 351 ff . 
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Der Weg zu den Scharen der mit Gelegenheitsarbeiten oder kleinen Geschäf ten 
unzureichend unterhal tenen, mit Spielen und Spenden begünstigten a rmen 
Freien in der S tad t erschien als der leichtere gegenüber der Plackerei als 
abhängige K r a f t in den Betrieben. 
E d . Meyer12 ha t im Anschluss an Xenophon schon zutreffend die H a l t u n g 
des 'kleinen Mannes' in der Antike charakterisiert , der lieber als Selbständiger 
wenig denn als Abhängiger gut verdiente; das ist die Mentali tät des Klein-
eigentümers und kleinen Warenproduzenten, die aucli in dem Besitzlosen noch 
weiter wirkt und bis in die Gegenwart bezeichnend geblieben ist. Was gescheut 
wurde, war nicht die Arbeit, sondern die Abhängigkeit , was gesucht wurde, 
war nicht die schwere schmutzige, sondern die leichtere Arbeit , war nicht das 
Land, sondern die S tad t . Bürger aber, die als «Handwerker und Geschäftsleute, 
Bauern und Seeleute» arbeiteten (Lauffer nach Bilinski und Jones, p. 82), 
sind fü r grosse Landwir tschaf ts- und Gewerbebetriebe, d. h. f ü r die wir tschaf t -
lich führenden Faktoren , nur zum geringsten Teil, nämlich allenfalls als See-
leute von Interesse. 
Ich s t imme S. Lauffer (p. 82) darin zu, dass die Arbeit des Sklaven in der 
Antike im allgemeinen nicht billiger war als die frei ent lohnte; ich vermute , 
dass sie in bezug auf den individuellen Aufwand vielfach teurer gewesen ist . 
Die Herren über menschliche Arbeitskräfte haben einen ungeschützten freien 
Arbeiter s tets f ü r sich selbst schadloser ausbeuten können als einen Sklaven, 
falls in diesem ein ins Gewicht fallender Vermögenswert investiert war.1 3 
Die genannten Voraussetzungen sind aber nicht immer gegeben. Aus der 
Odyssee14 erfahren wir zwar, wie in alter Zeit hungernde Bett ler , Vagabunden, 
arme Leute auf der Landstrasse verachtet , herumgestossen, getötet , zur Arbei t 
angeworben oder ergriffen und verkauf t wurden. Die Metoiken — Tagelöhner 
ha t ten keinerlei Rechte als Basis ökonomischer Ansprüche. Aber sofern 
die Theten und Banausen Bürger einer demokrat ischen Polis gewesen sind, 
waren sie nicht schutzlos. Sie sind es gewesen, die Athens Schiffe in Bewegung 
setzten,1 5 und sie konnten, wenn sich ihnen keine oder keine guten Verdienst-
möglichkeiten boten, öffentliche Arbeiten, Getreidespenden, bezahlte Ämter , 
kulturelle Vergünstigungen, kurz eine Hebung ihres Lebensstandards auf 
allgemeine Kosten, erwarten, ja verlangen. Es bildeten sich keine Vereinigun-
gen der armen Freien zur Verbesserung ihrer Arbeits- und damit ihrer Lebens-
bedingungen, keine 'Gewerkschaften' , vielmehr wurde der Polis-Status genutz t 
und die wirtschaft l ichen erschienen als politische Ansprüche. Dadurch kam es 
zu gesellschaftlichen Unkosten die sich nicht im Lohn, wohl aber in den Gesamt-
12
 ED. MEYER: a . a . O . p . 196 — 197 u n t e r Bezugnahme auf X e n . Mem. I I 7. 
13
 Var ro , De r e r u m rust ic . I 17: «gravia loca utilius esse mercennariis colere quam 
servis». 
14
 O d . X 8 2 - 8 6 , X I 4 8 9 - 4 9 1 , X V I I 223 — 228, 249 — 250, 337. 347, 3 7 6 - 3 7 7 , 
4 7 3 - 4 7 4 . 4 7 8 - 4 8 0 , X V I I I 1 — 7, 8 3 - 8 4 , 356 — 363. 
15
 Pseud . X e n . Res publ . A th . I 2 
5 Acta Antiqua XII/3—4. 
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ansprächen an das Sozialprodukt bzw. den Staatsschatz auswirkten. Anderer-
seits waren die Beschaffungskosten fü r Sklaven, sofern diese Kriegsgefangene 
gewesen sind, ebenfalls Gemeinunkosten und der individuelle Anschaffungs-
preis u. U. sehr niedrig. Die Frage kann also nur mit Rücksicht auf Ort und 
Zeit entschieden werden. Die auf die Galeeren oder in die Bergwerke Verurteil-
ten kosteten die Gemeinschaft ihrer Herren nicht mehr als einen Urteilsspruch. 
Daher müssen wir auch für den Ausbeutungsgrad der Sklaven im Ver-
gleich zu den Theten stets die Frage stellen, wann und wo? In Phasen grossen 
und billigen Sklavenangebots sowie kurzfristiger Gewinnchancen aus Über-
arbeit war der investierte Vermögenswert generell kein Hemmnis mehr fü r den 
Sklavenhalter, und die Bedingungen der Sklavenarbeit konnten zum Vorteil f ü r 
den Herrn noch rücksichtsloser gestaltet werden als je fü r einen freien Armen. 
Spezifisch für die klassische Antike ist, dass keine wie immer gear tete 
Regierung, kein antikes Gemeinwesen, es gewagt hätte, mit brutaler Gewalt 
gegen die armen Freien vorzugehen, um sie in lastende Produktionsarbeiten 
im Betrieb zu pressen. Das geschah weder gegenüber den Politen noch gegen-
über den Metoiken, die die Möglichkeit ha t ten , ein allzu ungastlich werdendes 
Gemeinwesen zu verlassen. Auch die Bauern wurden nicht unter Einsatz von 
Staatsgewalt vertrieben, und das Kleineigentum behauptete trotz der ökono-
mischen, zum Teil auch auf versteckte Weise politisch geführter Konkurrenz 
der Grosseigentümer seine Position in relativ erheblichem Umfange. Die Skla-
verei ersparte den armen Freien in zunehmendem Masse die schwersten pro-
duktiven Arbeiten und erleichterte den reichen Freien, anderwärts Arbeits-
k rä f t e hierfür zu erwerben. Sie erlaubte auch, wie S. Lauffer (p. 86) hervorhebt , 
einigen Bürgern ein Rentnerdasein auf dem Rücken eines entstehenden Skla-
ven-Unternehmertums — besser wäre wohl zu sagen Sklaven- 'Managertums' — 
mit delegiertem Spielraum der Init iat ive. Die Repräsentanten der wir tschaft-
lichen Expansion griffen nicht ohne Grund immer wieder auf die Sklaverei 
zurück. Insofern s tand und fiel schliesslich die Möglichkeit wirtschaftlichen 
Fortschr i t ts in der Antike mit den Möglichkeiten, die die Sklaverei dem For t -
schrit t bieten konnte. 
Eben in diesem Punkte knüpfen Tendenzen an, die unausweichlich 
werden. So wenig wie fü r Athen, Aigina oder Chios war fü r Phokis und Lokris 
im 4. Jh . (Lauffer p. 85) die Sklaverei «notwendig», damit die Bürger leben, 
wohl aber dafür, dass einige Bürger ihre Betriebe erweitern, die Produkt ion 
entwickeln und besser leben konnten. Das Wort «notwendig» schillert in vielen 
Bedeutungen. Hier in unserem Zusammenhange handelt es sich nicht um die 
âvayxala. die Lebensnotwendigkeiten, sondern um eine der Bedingungen sine 
qua non der Beschleunigung des Fortschri t ts . Eine solche Basis des For t -
schrit ts und damit ein entscheidender Fak to r war im Kapital ismus das Lohn-
arbeitsverhältnis mit dem sich daran anschliessenden Angestelltenverhältnis; 
in der klassischen Antike war es nicht das Tagelöhner-, sondern das Sklaverei-
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Verhältnis (vgl. Lauffcr p. 80). Die Unterschiede zwischen Sklaverei und 
Tagelöhnerverhältnis blieben bis zum Höhepunkte u n d der Peripetie der klassi-
schen antiken Gesellschaft im letzten Jah rhunder t v. u. Z. f ü r die ökonomische 
Gesamts t ruktur der Gesellschaft von Bedeutung. 
Der achtundzwanzigjährige Karl Marx schrieb in seiner Entgegnung 
gegen die Theorien von Proudhon in Brüssel:16 «L'esclavage est une catégorie 
économique comme une autre. Donc il a, lui aussi, ses deux côtés. Laissons là 
le mauvais côté de l 'esclavage et parlons du beau côté de l'esclavage: bien 
entendu qu'il n 'est question que de l'esclavage direct . . .». Im Anschluss an 
diese polemisch formulier te Bemerkung betont Marx die produktive, die E n t -
wicklung fördernde Wirkung der Sklaverei in Amerika bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunder t s . Niemand wird auf den Gedanken kommen, Marx habe je die 
Unmenschlichkeit dieses Knechtschaftsverhältnisses vergessen oder gebilligt. 
Aber die Tragik des Menschengeschlechts liegt darin, dass Unmenschlichkeit 
unter best immten Bedingungen dem ökonomischen For t sehr i t t zugute kommen 
kann. Wäre das nicht der Fall, würde Unmenschlichkeit nie in dem gesell-
schaftlichen Ausmass, das wir aus Geschichte und Gegenwart kennen, auf-
getreten sein. 
Wir haben zunächst die produkt iven Wirkungen der Anwendung der 
Sklaverei in den ant iken Gemeinwesen zu analysieren u n d dies vom S tandpunk t 
des Sklavenhalters aus gesehen, der das Sklaverei Verhältnis mit nicht geringem 
Unkostenaufwand herstellte, um Nutzen daraus zu ziehen. Für diese Unter -
suchung besitzen wir neben Quellenmaterial verschiedenster Art die Nieder-
schriften der systematischen Überlegungen von drei antiken Landwir ten 
und Grundbesitzern: Xenophon, Cato und Varro; auch die Beobachtungen 
und Analysen des Aristoteles können hier mit herangezogen werden. Der H a u p t -
gegenstand der Überlegungen der erstgenannten drei Autoren ist nicht der 
Sklave in der Landwirtschaft , sondern die Rentabi l i tä t des Gutes und der 
Nutzen des Gutsherrn. In diesem Rahmen beschäftigen sich die drei Autoren 
auch mit der Sklavenfrage. Auch der Bauer Hesiod stösst , wenigstens in kurzen 
Bemerkungen, auf die Frage von Knecht und Magd.17 Leider besitzen wir 
nicht eine einzige derart ige Arbeit eines antiken Autors über gewerbliche 
Betriebe irgendwelcher Art . So sind wir auch nicht im mindesten über die 
Methoden oder Interessen informiert , die z. B. die Bergwerkssklaven in 
Laureion zu guter und schneller Arbeit antrieben. Wir wissen daher nicht , 
wie weit das allgemeine Niveau, die allgemeine Gewohnheit der Quali tätsarbeit 
in Att ika, das Eigeninteresse der Bergleute an Sicherheit, die Furcht vor 
Strafe bzw. die Antreiberei oder auch ein Anreiz von Belohnungen gewirkt 
haben. In den nubischen Goldbergwerken18 regierte offensichtlich der Terror . 
LR
' K . MARX: Misère de la Phi losophie , réédition Pa r i s 1947, p. 89. 
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 Hesiod. E r g a 602 — 003. 
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Xenophon, der Grieche und Sokratesschüler, stellt in seiner Schrift 
Oikonomikos den Menschen in den Mittelpunkt, den Hausherrn und Gutsherrn, 
der F rau und Sklaven in seiner Weise zu lenken bemüht ist, und wir finden 
in dieser Schrift relativ vielseitige Aufschlüsse über die psychologischen 
Momente des Herr- und Sklaveverhältnisses. Cato und Varro verbreiten sich 
mehr über die zweckmässigen Methoden der landwirtschaftlichen Arbeit. 
Auch die innere Einstellung von Xenophon und die von Cato zum Sklaven-
problem unterscheiden sich von vornherein deutlich. Xenophon interessiert 
die Frage: wie gewinne ich einen Menschen dafür, das zu tun, was in meinem 
Interesse liegt? Cato spricht davon, was seine Untergebenen zu tun und zu 
lassen haben. Er gehört damit mehr zu dem Typ der Herren, die den Sklaven 
lediglich Befehle geben, eine Art des Verhaltens, die Aristoteles19 ausdrücklich 
kritisiert , wahrscheinlich in einer an dieser Stelle unausgesprochenen Opposi-
t ion gegen Piaton. 
Für die vorliegende Frage, wie durch Sklaven produktive Arbeit geleistet 
werden, die Produktivität der Arbeit evtl. sogar erhöht werden konnte, sind 
die Ausführungen von Xenophon am ergiebigsten. Der Herr ist es, so schreibt 
er,20 der das Eigentum nach seinem eigenen Dafürhalten nutzt , während die 
Sklaven die Besitztümer nur zu pflegen und zu bewachen haben und nur so 
viel davon erhalten, wie der Herr ihnen zubilligt. Der Herr bzw. seine von 
ihm erzogene und beauftragte Ehefrau müssen sich daher aus eigenem Interesse 
um alles kümmern und in dieser Beziehung keine Mühe scheuen. Von dem 
Sklaven wird keinerlei Eigeninteresse am Eigentum des Herrn und an der 
Arbeit auf dessen Gut vorausgesetzt, kann auch nach dem Gesagten nicht 
vorausgesetzt werden. Schon in der Odyssee21 finden wir zu diesem Thema 
die berühmt gewordene Bemerkung — die ausgerechnet von dem tüchtigen 
Sklaven Eumaios gemacht wird —, dass die Sklaven nur beflissen seien zu 
arbeiten, wenn der Herr sie antreibt , und dass Zeus dem Manne an dem Tag, 
an dem dieser in Knechtschaft gerät, die Hälfte seiner Tüchtigkeit nehme. 
Die sinngemäss gleiche Auffassung t r i t t uns in dem Einleitungsgespräch des 
Oikonomikos22 entgegen. Auf die Frage, was wir wohl dazu sagen sollen, wenn 
jemand zwar die Fähigkeiten besitze, ein Hauswesen zu fördern, aber nicht 
willens sei, es zu tun — kommt sofort die Gegenfrage: willst du über Sklaven 
diskutieren? Diese haben offenbar nach der communis opinio ihrer Herren 
nicht den guten Willen, ihre Fähigkeiten im Interesse des Herrn und seines 
Hauses einzusetzen. Insofern dem Sklaven, dem Tagelöhner und dem Lohn-
arbeiter die Arbeit dadurch entfremdet ist, dass er diese nicht aus sich selbst 
und nicht für sich selbst, sondern im Auftrage für fremde Zwecke leistet, 
19
 Aris tot . Pol i t , 1260b 5—6. 
20
 Xen . Oeeon. I X 16—17, X 10—11, X I I 26 — 27. 
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müssen wir in allen diesen Fällen einen unvermeidlichen Mangel an ursprüng-
lichem eigenen Interesse voraussetzen. Jedoch betont Xenophon,23 dass Sklaven 
in besonderem Masse — mehr als Freie — durch angenehme Hoffnungen, 
die der Herr zu wecken versteht, bei gutem Willen gehalten werden müssten. 
Auch Aristoteles24 ist der Meinung, dass der Herr seine Sklaven im Sinne ihrer 
Erziehung zu den erwünschten Sklaventugenden noch mehr ermahnen 
(VOVOETEÏV) müsse als Kinder. Die Sklaven müssen durch Motive angeregt 
werden, die der Herr durch bestimmte Methoden der Behandlung erst schafft . 
Dabei ist der Herr nicht unabhängig vom Charakter der Sklaven; er muss, 
so lehrt Xerlophon,25 mit seinen Massnahmen an den gegebenen Charakter 
des Sklaven anknüpfen. Wenig brauchbar für den Gutsherrn erscheinen von 
vornherein solche Sklaven, die trinken, die lange schlafen wollen oder die 
dazu neigen, sich heftig zu verlieben. Auch wenn der Herr ihnen den geliebten 
Menschen wegnimmt, nützt das nichts; der Schmerz ist dann so gross, dass sie 
dadurch zur Arbeit untauglich werden. Am leichtesten lassen sich nach Xeno-
phon die auf materielle Vorteile bedachten und die ehrgeizigen Sklaven in 
das Anreizsystem des Herrn einbeziehen. Den auf materielle Vorteile bedachten 
Sklaven — aber nicht etwa einen auf materiellen Gewinn bedachten Gutsbe-
sitzer — achtet Xenophon gleich einem Tier. Mit dem Zynismus, der den 
Menschen in einer uneingeschränkten Machtposition überwältigen kann, legt 
Xenophon dar, wie der Herr, der über alles verfügt, was der total Abhängige 
hegehren mag, seinen Sklaven durch gestaffelte Zuteilungen und Strafen 
dressieren könne wie ein Tier und dass es in diesem Falle nicht nötig sei, die 
Vernunft von Mensch zu Mensch sprechen zu lassen. Der Sklave ist tatsächlich 
in der tragischen Situation, dass das natürliche Streben des Menschen nach 
besseren Arbeitsbedingungen und besserer Versorgung ihn von dem Herrn 
nur um so abhängiger und das Leben des Sklaven insofern nur um so unmensch-
licher macht. Xenophon rät, diese Situation mit Berechnung auszunutzen 
und ein ganzes System materieller Vorteile aufzubauen. Es werden nicht nur 
mehr und besseres oder weniger und schlechteres Essen zugeteilt, sondern auch 
bessere und schlechtere Schuhe, bessere und schlechtere Kleidung für Sklaven 
hergestellt und je nach Leistung ausgegeben. Die im Sinne des Herrn tüchtigen 
Sklaven werden nicht nur materiell reichlicher bedacht, sie haben auch mehr 
Bewegungsfreiheit. Varro20 geht von den gleichen Auffassungen aus, wenn 
er vorschlägt, den mit Aufsichtsfunktionen betrauten Sklaven ein peculium 
und eine ständige Ehe mit Kindern zu gestatten. Aristoteles27 hält es für nütz-
lich, einen Wettstreit der Sklaven um die Freilassung hervorzurufen. Xeno-
23
 X e n . Oecon. V 16. 
24
 Ar i s to t . Pol i t . 1260a, 3 3 - 3 5 , 1260b 5 — 7. 
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26
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phon28 vermerkt, dass eifrige Sklaven verärgert sind, wenn die weniger eifrigen 
das Gleiche wie sie erhalten. Kranke Sklaven sollen nach der Meinung Xeno-
phons20 gepflegt werden; es wird erwartet, dass sie sich dafür dankbar erzeigen. 
Cato30 rät im Gegenteil, kranke Sklaven ebenso wie alte zu verkaufen. Ehr-
geizige Sklaven, die sich um einer Auszeichnung willen, auch ohne materielle 
Vergünstigung, Mühe geben, schätzt Xenophon31 so hoch ein, dass er bereit 
ist, einen solchen Sklaven wie einen xaXôç x'âyaOôç zu behandeln — und auch 
reichlich zu beschenken. 
Dient das «Zuckerbrot» im ideellen und materiellen Sinne systematisch 
als Anreiz zu guter Arbeit für den Herrn, so droht auf der anderen Seite die 
Peitsche oder eine noch härtere Strafe. Auf Diebstahl steht — wie nach den 
Gesetzen des Drakon — auf dem Mustergute des Xenophon der Tod.32 Richter 
ist der Herr. Doch geht Xenophon davon aus, dass auch der beschuldigte 
Sklave angehört wird.33 Andere Strafen als die Todesstrafe werden von Xeno-
phon nicht im einzelnen bezeichnet, doch ist mehrfach von Strafen die Rede.34 
Wir müssen annehmen, dass Xenophon wie ein Belohnungs- so auch ein Straf-
system entwickelt haben will; durch seinen Vergleich mit den öffentlichen 
Strafgesetzen deutet er das an. Die Körperstrafe spielte gegenüber dem Sklaven 
eine grosse Rolle. Sie war erlaubt, und sie ersetzte sowohl die Geldstrafe als 
auch die Kündigung, die gegenüber Tagelöhner und Lohnarbeiter möglich ist. 
Varro35 lässt die Vernunft zu Worte kommen, wenn er empfiehlt, den Auf-
sehern nicht zu gestatten, dass sie «verberibus» befehligen, wenn ein «coercere 
verbis» den gleichen Zweck erfüllen kann. Da solche Manager und Aufseher 
selbst Sklaven sind, finden wir hier schon das für jeden arbeitenden Gefan-
genen so missliche und gefährliche «Kapo»-system, das auch in den Konzentra-
tionslagern und nicht wenigen Kriegsgefangenenlagern der neuesten Zeit 
seine berüchtigte Rolle gespielt hat. Den richtigen vilicus, die richtige vilica 
zu finden, ist offenbar eine Hauptsorge der Eigentümer von Betrieben, die mit 
Sklaven bewirtschaftet werden.36 Auf diese Sklaven-Manager soll ein Teil 
der Leitungsfunktionen abgewälzt werden, so dass die Herren in die Stadt 
gehen, politisieren und philosophieren und vermeiden können, selbst zu tun, 
was nicht «crs/ii'oV» ist. Der vilicus soll nach Varro gebildeter und älter sein 
als die ihm Untergebenen, er soll von Landwirtschaft etwas verstehen. Cato 
schätzt es nicht, wenn ein vilicxis den Gutsherrn mit Klagen und Ausreden 
28
 X e n . Oecon. X I I I 11. 
29
 E b d . V I I 37. 
39
 Cato, De agr . cu l t . 2, 7. 
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 E b d . X I V 5. 
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empfängt , dass die Sklaven nichts getaugt hätten, dass Sklaven entflohen 
seien, oder wenn der vilicus glaubt, klüger zu sein als der Herr. Xenophon 
will sich einen epitropos erziehen, der sachverständig, gewissenhaft ist, befehlen 
kann und der vor allem dienstwillig ist, denn ohne den Willen, alles für den 
Herrn zu tun, nützt dem Sklavenhalter alle fachliche Tüchtigkeit des epitropos 
nichts. Hie Schaffnerin soll wenig schlafen, wenig essen, nicht trinken, nicht 
lieben, ein gutes Gedächtnis haben, um Ordnung zu halten. Dann wird ein 
Gutsherr wie Xenophon sie an Leid und Freud der Familie teilhaben lassen 
und ihr auch einen materiellen Anteil am Gedeihen des Gutes zubilligen. 
Es war offenbar möglich, wie auch die uns noch überlieferten Produkte 
aus antiker Zeit bezeugen, einen Teil der Sklaven für qualitativ gute, produk-
tive Arbeit zu gewinnen, aber es ist ebenso offenbar, dass es nie leicht gewesen 
ist und immer besonderer Überlegung und Anstrengung des Sklavenhalters 
bedurfte - noch mehr als in bezug auf freie Arbeiter. Dabei wurde es durch 
das antike Sklavereisystem mit seiner Bindung des Sklaven an einen einzelnen 
Herrn unmöglich, zweckmässige Methoden der Sklavenhalter, z. B. die Abstu-
fung materieller Vorteile, zu verallgemeinern. Die richtige Theorie, das blosse 
Wissen genügt nicht, um zweckentsprechendes Handeln zu verbürgen, 
wie Xenophon klagt.64 Normen zugunsten der Unterdrückten für den allgemei-
nen Nutzen und Fortschritt allgemeinverbindlich zu machen, wie das bei 
den modernen Lohntarifen der Fall ist, war im Sklavereisystem in bezug 
auf die ökonomischen Beziehungen undenkbar. Überhaupt blieb auch ein 
durchdachtes Belolmungs- und Strafsystem im Sklavereiverhältnis natural 
und schwerfällig und sehr weit hinter einem modernen differenzierten Lohn-
und Geldstrafsystem zurück. Aber in der Antike waren solche Lohnsysteme 
für Freie noch in keiner Weise ausgebildet. Das uralte Sklavereiverhältnis 
dagegen erreichte eine Art Höchstform seiner Entwicklung und — wenn aucli 
weit hinter dem Lohnarbeitssystem zurück — so konnte es doch die antiken 
Tagelöhnerverhältnisse in einigen Punkten zweckmässiger Ökonomie über-
treffen. 
Was der kluge Sklavenhalter in einem Betriebe mit den genannten 
Lock mittein zu erreichen vermochte, war, wie Xenophon37 kurz zusammen-
fasst, eine bereitwillige, angespannte und kontinuierliche Arbeit. Der Vorzug 
war vor allem die Stetigkeit der Sklavenarbeit, es kam dazu die Möglichkeit 
tier Verlängerung des Arbeitstages bis zu den physischen Grenzen. 
Die Menschen der frühen Entwicklungsperioden der Produktion, die 
Jäger, Fischer, Hirten und auch die Bauern und selbständigen Handwerker, 
sind an sporadische oder periodische, aber nicht an stetige und pausenlose 
Arbeit gewöhnt. Die stetige Arbeit und die regelmässige Arbeit von früh bis 
spät ist ihnen durchaus verhasst, und sie müssen zu allen Zeiten unter grau-
37
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samem Druck oder in schwieriger Erziehungsarbeit dazu gebracht werden, 
auf die ihnen als Menschen zukommende Musse wie auf ein Laster zu ver-
zichten. Der Hunger allein als Antriebskraft reicht hier nicht aus, denn sobald 
er gestillt und für eine kurze Zeit Vorsorge getroffen ist, gibt der primitive 
Mensch sich der Musse hin, bis der physische Zwang zu arbeiten wieder einsetzt. 
Das Sklavereiverhältnis aber erlaubt dem Herrn, stetige Arbeit da, wo er sie 
braucht , zu erzwingen u n d den Arbeitstag nach seinem Belieben einzurichten. 
Die Sklaverei verschaffte ihm die Sicherheit, seine Arbeitskräfte täglich zur 
Verfügung zu haben, selbst im Kriege, da der Sklave keine Waffen trug. 
Es wurde hierdurch noch nicht produktivere, aber es wurde mehr Arbeit 
geleistet. Der Herr konnte auch der schwächeren Arbeitskraft das gleiche 
Pensum zudiktieren wie der stärkeren und dadurch eine gleichmässige Leistung 
in einer Gruppe durchsetzen.3 8 
Mit der Vermehrung der Arbeitskräfte, der steigenden Arbeitsmenge je 
Arbei tskraf t , der Kont inu i tä t der Arbeit und vor allem mit der Kooperation 
stetig arbeitender K r ä f t e fiel dem Herrn nicht nur eine wachsende Arbeits-
menge zu, sondern auch das Plusprodukt aus der Kooperation. Das war kein 
spezifischer Vorzug der Sklaverei, doch in Zeiten des Mangels an freien Arbeits-
k rä f t en war er nur durch diese zu erzielen. 
Der von den Sklavenhaltern im Betrieb gegen die latente Feindschaft 
der Sklaven (Lauffer p. 76 unter Bezugnahme auf Platon Polit. IX 578d—с) 
geführ te Kampf — ein echter Klassenkampf — musste sich vor allem gegen 
eine mögliche Solidarität der Sklaven richten. Unterschiedliche Zuteilungen, 
unterschiedliche Behandlung, wie Xenophon sie anempfiehlt , sollten und 
konnten die Sklavenschaft auch in ihrer Einstellung zum Herrn spalten. Aristo-
teles39 empfiehlt, Sklaven verschiedener Nationali tät und nicht mutigen Cha-
rakters (prj Ov/wtiôt];) zu kaufen. Das erste rä t auch Varro40 dringend, den 
zweiten Ratschlag formuliert er: mancipia esse oportere neque formidulosa 
neque animosa. Allzu zaghaf te Menschen dürf ten bei der schweren landwirt-
schaftlichen und der nicht ungefährlichen Hirtenarbeit nur sehr begrenzt 
brauchbar gewesen sein. Bei Xenophon41 benötigen die Sklaven und Sklavinnen 
die Genehmigung des Her rn für ihren Verkehr und die Kinderzeugung, nicht 
weil der Gutsbesitzer die Kinderzahl kontrollieren will, sondern damit sich 
nicht diejenigen Sklaven zusammenfinden, die gemeinsam noch geneigter sein 
können, das nach der Meinung des Herrn Böse zu tun . Cato macht darauf 
aufmerksam, dass Sklaven nur die vom Herrn gestat teten Kulte ausüben 
sollen und Propheten, die im Sinne des Sklavenhalters falsche Propheten sind, 
wie Chaldäer usw. von den Sklaven fernzuhalten seien. Das Recht der römischen 
38
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Sklaven, an den Privatkulten ihrer Herren teilzunehmen, wird damit in einen 
Zwang verkehrt. Cato als Sklavenhalter altrömischen Typs fordert nicht 
nur die physische Unterwerfung, sondern auch «die Unterwerfung der Gesin-
nung»43 und will dem Sklaven wie jeglichen Rest menschenwürdigen otiums 
so auch jegliche Sphäre eines religiös gefärbten Hoffens, Denkens, Fühlens 
nehmen, die, ausserhalb der Herrengewalt gelegen, sich gegen diese Gewalt 
richten könnte. Der stille Kampf, dieser kalte Krieg zwischen Sklaven und 
Sklavenhaltern spielte sich auch in den «stabilen» (Lauffer p. 76) Perioden 
der Sklaverei ab. Xenophon44 verschweigt nicht, welche Spannungen zwischen 
Gutsherrn und Sklaven da zu beobachten sind, wo der Herr nicht so geschickt 
vorgeht, wie Xenophon es anrät . Es gebe Güter, wo die Sklaven wie Gefesselte 
gehalten werden und doch entfliehen. Wem die Götter die Qualen des Tantalus 
zugedacht haben, den verurteilten sie, über unwillig Gehorchende den Tyrannen 
zu spielen. Das Gleichnis will besagen, dass ein solcher Herr , der unwillige 
Sklaven hat, nicht die Früchte seiner Herrschaft gemessen kann; er hof f t 
sie zu ernten und vermag es doch nicht. Xenophon betrachtet es im wesentli-
chen als Sache des Herrn, das Regiment geschickt zu führen, doch gesteht 
er wiederum zu, dass es nicht nur auf den Charakter und die Kenntnisse des 
Herrn ankommt, sondern auf das Wohlwollen der Götter, also auf von der 
Person des Herrn unabhängige Faktoren. I n einem Vergleich der Verhältnisse 
auf einem landwirtschaftlichen Gute mit denen in einem Söldnerheer deute t 
Xenophon45 an, dass Untergebene aufsässig werden können, sich sogar ihrer 
Opposition rühmen und den Herrn hassen. Varro4® spricht aus, dass gleiche 
Nationali tät der Sklaven eine Basis von «offensiones» gegen die Herren sei. 
Aristoteles47 nennt die Penesten, die Heiloten und in anderen Knechtschafts-
verhältnissen (ôovXeiai) Befindliche aufsässig und dünkelhaf t ; die Penesten 
und Heloten lauerten nur auf Unglücksfälle ihrer Herren. Der Philosoph ist 
der Meinung, dass zwischen einem Herrn und einem durch Gewalt zum Sklaven 
gemachten Menschen — womit er den versklavten Griechen meint — nur 
das Gegenteil von Freundschaft herrschen könne. Piatons Erkenntnis von der 
latenten Feindschaft der Sklaven ist schon zitiert. 
Xenophon48 gibt der Einsicht Ausdruck, dass der Charakter der Leitungs-
tät igkeit und der menschliehen Beziehungen in einer kooperierenden Gruppe, 
ganz gleich, ob im Kriegswesen oder in der Landwirtschaft , ausschlaggebend 
und wichtiger sei als die materielle Ausrüstung oder die physische K r a f t . 
Damit ist nicht nur die Bedeutung des Sklavereiproblems für die Antike, 
42
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sondern die Bedeutung der Formen der Leitung und Mitwirkung überhaupt 
erfasst und eine Kernfrage gesellschaftlicher Entwicklung herausgeschält. 
Zu ihrer Lösung hat Xenophon, mehr Praktiker als Philosoph, allerdings noch 
nichts beizutragen als die Hinweise auf eine geschickte Taktik, den Freiheits-
willen der Sklaven zu paralysieren und die übrigen Bedürfnisse der Verknech-
teten in das ökonomische System wirksam einzuschalten. Aristoteles49 wagte 
sich in seiner wissenschaftlichen Phantasie weiter bis zu dem Traum, abhängige 
Arbeitskräfte durch Maschinen zu ersetzen. 
Das waren Gedanken und Verhaltensweisen der Sklavenhalter. Sie sahen 
die Welt von oben. Der Sklave sah sie von unten. S. Lauffer untersucht die 
Einstellung des Sklaven zu seinem Herrn von der Frage her: wie konnte ein 
seiner Natur nach unmenschliches Verhältnis ökonomisch funktionsfähig 
werden? In die Fragestellung impliziert S. Lauffer die Prämisse, dass Menschen 
irgendwie befriedigt sein «mussten», um befriedigend zu arbeiten. Diese 
Annahme entspringt ohne Zweifel einem humanen Empfinden und ökonomi-
schen Vorstellungen, bei denen aber, wie mir scheint, aus besonderen zeit-
geschichtlichen Bedingungen heraus die Augen verschlossen werden gegenüber 
dem erbarmungslosen Gang der Menschheitsgeschichte seit jenem Augenblick, 
in dem Knechtschaft möglich und für den Fortschritt relativ nützlich wurde. 
Ich stelle die Prämisse in Frage und behaupte, dass es historische Situationen 
gibt, in denen Menschen unter dem Druck der Gewalt auch dann arbeiten, 
wenn sie keineswegs von ihrer Lage befriedigt sind. 
Das Leid der Menschen, die für Lebenszeit aus der Heimat zur Zwangs-
arbeit in totaler Unfreiheit in die Fremde verschleppt wurden, veranschauli-
chen uns schon einige Stellen in den homerischen Epen mit dichterischer Ein-
druckskraft und realistischen Zügen.50 
Eumaios, der göttliche Sauhiert,51 immer wieder hervorgeholt als Proto-
t y p des treuen, tüchtigen, zufriedenen Sklaven, war nach der Erzählung des 
Dichters ein Fürstenkind gewesen, das von seiner Kinderfrau, einer geraubten 
Phönikerin, en t führ t und den Sklavenhändlern ausgeliefert worden war als 
Preis für ihre eigene Flucht. Die Flucht endete damit, dass die Leiche der 
Frau von den Sklavenhändlern ins Meer geworfen wurde. Diese waren ihrer 
Mitwisserin ledig und verkauften das unglückliche Kind nach Ithaka. Odysseus 
tröstet Eumaios, in seinem Unglück habe er noch das Glück gehabt, einen 
guten Herrn zu bekommen und er lebe ein gutes Leben. Aber wer wollte anneh-
men, dass ein heranwachsender «Eumaios» nicht jeden Tag und jede Nacht 
sich danach gesehnt hätte, in die Heimat zu seinem Vater zurückzukehren? 
Ihn trennte jedocli eine Schiffsreise von sechs Tagen und Nächten von der 
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Heimat . Das Meer war von Seefahrern beherrscht, die sich von Piraten wenig 
unterschieden. Wie ein Flucht versuch enden konnte, ha t te Eumaios als Kind 
entsetzt mit angesehen. Er fand oder suchte die Gelegenheit zur Flucht nicht 
mehr und machte aus dem, was ihm geblieben war, das fü r ihn persönlich 
bestmögliche: einen ausgezeichneten Sohweineoberhirten, Meister in Sachen 
«Schweinekoben»52 und bei dem Herrn wohlgelittenen Sklaven. Er schlief 
nicht im Palast, sondern bei den Schweinen, er war nicht fürstlicli gekleidet, 
sondern besass nur einen Mantel, er ha t te kein Gesinde, sondern nur einen 
Knecht als Hilfskraft , er erbte nicht ein Fürstentum, sondern wurde vielleicht 
von Odysseus freigelassen. Das alles war die Folge des einmaligen Gewaltaktes. 
Den Tag seines grossen Unglücks konnte Eumaios nicht vergessen. Der Dichter 
lässt es offen, ob Odysseus als Herr von seinem treuen Sklaven Eumaios je 
etwas über dessen Unglück erfahren hat te , oder ob er erst jetzt, als armer 
Schiffbrüchiger, im Unglück scheinbar gleichgestellter, davon hört. Oder 
nehmen wir die Gestalt jener Phönikerin. Kinderfrau des Fürstensohnes zu 
sein, war ohne Zweifel für eine Sklavin ein guter Posten, der nur mit gewissen-
haf ter Arbeit gehalten werden konnte, der auch relativ gute Kleidung und 
Verpflegung mit sich brachte. In dem Augenblick aber, in dem die Möglichkeit 
der Heimkehr sich auf ta t , galt dies nichts mehr. Sie gab sogar das anvertraute 
Kind preis, um den Landsleuten zu folgen. Ich zweifle nicht, dass der Dichter 
der Ilias und der Dichter der Odyssee speziell in den Erzählungen und Neben-
personen die Wirklichkeit mit typischen Zügen nachgebildet hat. 
Die genannten Beispiele von Sklavenschicksalen in der Dichtung öffnen 
nicht nur den Blick dafür, wie viel Leid die Verschleppung der Menschen in die 
Sklaverei mit sich gebracht hat , sondern lassen auch bereits verstehen, warum 
diese Menschen duldeten und arbeiteten. Es blieb ihnen über lange Perioden 
hin keine andere Wahl, wenn sie überleben wollten. «лоАЯ' âexaÇoyévri, хдатедт) 
ó' émxEÍaer' áváyxr]». «Sehr unwilligen Muts - doch har t belastet der Zwang 
dich !» (Ilias VI 458) ein Wort, das, wie die übrigen angeführten Belegstellen 
aus Homer zeigen, nicht nur fü r die Fürstin Andromache, sondern für alle 
jene Frauen galt, die als Sklavinnen in Gefangenschaft ge führ t wurden, nach-
dem ihre Männer vor ihren Augen von den Feinden erschlagen worden waren. 
Entscheidend ist die Bewaffnung oder die bessere Bewaffnung und die Orga-
nisation der Herren, wie auch S. Lauffer nach Piatons sehr gut gewähltem 
Beispiel darlegt (p. 76), dazu die Beherrschung der Land- u n d Seewege durch 
die Gruppen der Sklavenhalter und Sklavenhändler. Wo und solange Gewalt 
funktioniert , arbeiteten — und arbeiten auch heute noch — die ihr Unter-
worfenen, selbst unter unmenschlichen Bedingungen, in Steinbrüchen veren-
dend, sofern die Flucht nicht gelang,53 im nubischen Goldbergwerk,54 in römi-
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sehen Bergwerken, deren Arbeitsbedingungen einem Todesurteil gleichgesetzt 
wurden, auf Galeeren, auf modernen Kolonialplantagen, in den Konzentra-
tionslagern der Neuzeit . Ich ziehe absichtlich die modernen Beispiele m i t 
heran, um zu zeigen, dass auch nach der Revolution von 1789 und nach der 
Oktoberrevolution 1917 das allgemeine Freiheitsbewusstsein der Völker der 
E r d e noch nicht ausreicht, um Knechtschaf t im konkreten Fall überall und 
jederzeit zu verhindern. Wir führen den Kampf nur unter neuen Bedingungen. 
Sehen wir von den anschaulichen Einzelfällen mit ihren typischen Zügen ab 
u n d beachten wir im gegebenen Zusammenhang die Motive der «legalen Selbst-
befreiung» (Lauffer p. 89), anders ausgedrückt, des Strebens der Sklaven 
nach mehr Bewegungsfreiheit im Sklaverei Verhältnis und endlich nach der 
Freilassung. Dieses Streben war in nichts anderem begründet als in dem Unbe-
friedigtsein und der Sehnsucht nach Freiheit . Die Freilassung hob die Fessel 
auf , sehr häufig jedoch nicht die ökonomische Abhängigkeit , die durch den 
Gewaltakt hergestellt worden war. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es 
Sklaven gab. die nach der Freilassung nicht nur vertraglich gezwungener-
massen,55 sondern auch ohne direkten Zwang im alten Arbeitsverhältnis ver-
blieben, besonders nachdem die drückende Last der Bevormundung auf Schr i t t 
u n d Tri t t von ihnen genommen war. I n der Pseudoxenophontischen 'Staats-
verfassung der Athener ' schildert uns der Verfasser eine relativ gute Lage 
von Sklaven in der Stadt Athen.56 Als sich jedoch im dekeleischen Kriege die 
praktischen Möglichkeiten zur F lucht auf ta ten , verliessen 20 000 Handwerker-
sklaven Attika;5 7 vermutlich kamen viele von ihnen aus dem Bergwerksgebiet. 
Wir dürfen in diesem Zusammenhange auch die zahlreichen sporadischen Auf-
s tände und Aufstandsversuche der Sklaven nicht vergessen (Lauffer p. 74). 
Wollte ein Gemeinwesen in der äussersten Not die Reihen in Heer und F lo t te 
durch Sklaven auffül len, so waren tun der Aussicht auf Freiheit willen immer 
genug Sklaven bereit , das Risiko des Kampfes auf sich zu nehmen, wie die Vor-
gänge vor der Schlacht bei den Arginusen und nach Cannae zeigen. 
Alles das sind Zeugnisse des Leides und des nicht zur Ruhe kommenden 
Freiheitswunsches der Versklavten, der unter günstigen Umständen zur Akt ion 
drängte . Die Tatsache, dass ein Sta tus gesellschaftlich und juristisch auch 
von den Betroffenen anerkannt wird (Lauffer p. 78), bedeute t nicht, dass 
diejenigen, die un te r dem Joch arbeiten müssen, nicht dagegen löken. Auch 
heutzutage macht die völkerrechtliche Anerkennung der Kriegsgefangenen-
arbei t deren Atmosphäre und Produk t iv i t ä t noch nicht der freien Lohnarbei t 
gleich. Zuweilen — auch von S. Lauffer — wird dahingehend argumentier t , 
die Menschen in der Antike als Menschen vergangener Zeiten hätten den Frei-
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heitsverlust nicht «voll erlitten» (p. 78). Zuweilen — nicht von S. Lauffer — 
wird die Behauptung aufgestellt, dass Angehörige best immter Rassen oder 
einfache Menschen gegen das seelische Leid der Knechtschaft und des Lebens 
in der Fremde unempfindlicher seien. Was aber elementare Empfindungen 
anbetr i f f t wie Verwandtenliebe, Heimatgefühl und Freiheitsliebe, so sind sie 
u m s o stärker, einmal je näher der Mensch noch urgesellschaftlichen Verhält-
nissen ohne Knechtschaft steht, je enger er noch mit Boden und Verwandt-
schaftsgruppe faktisch, daher auch emotional verbunden ist, je weniger ihm 
daher das Losgerissen- und Mobilisiertsein bereits zur Gewohnheit wurde, 
und je schlichter, unkomplizierter und ungebrochener seine Gefühle noch sind. 
Der Klang von tX.evOegov ij/uag und öov/.iov гцлад umschliesst nicht weniger 
tiefe und tragische Empfindungen als unser Wort «Sklave», gerade in der Zeit, 
in der die ôovkeia noch wie ein unabwendbares Verhängnis über der menschli-
chen Gesellschaft zu walten schien und es ungewiss blieb, wem Zeus das schwere 
Los zuteilen würde. Freiheit, das hiess fü r den Griechen zuerst und vor allem: 
nicht Sklave sein.58 Wenn Xenophon schreibt,59 dass ein Sklave bereit sein 
könne, Mühen auf sich zu nehmen, um von dem Herrn wie ein Freier behandelt 
zu werden, so können wir uns über Kriecherei empören, wenn wir wollen. 
Wir möchten uns aber auch daran erinnern, wie tief das Begehren nach Gleich-
berechtigung und Anerkennung im Menschen verankert ist und wie Nicht-
achtung und Ausschluss ihn täglich verletzen. Es f rag t sich, wie weit wir 
Heutigen die ganze Tiefe des Unglücks nachzuempfinden vermögen, so wie sie 
damals empfunden wurde. Der Mensch heute denkt stets, auch da wo noch 
Knechtschaft herrscht, schon an den möglichen allgemeinen Ausweg. Das 
konnte der Mensch in der klassischen Antike noch nicht. Wenn wir die Menta-
l i tä t des Sklaven wirklich begreifen wollen, haben wir das Fundament, die 
Unglücksempfindung des Verschleppten und Verknechteten, aus der politischen 
Gemeinschaft Ausgestossenen menschlich zu achten und wissenschaftlich zu 
beachten. Diese fundamentale Unbefriedigtheit ist auch «dort vorauszusetzen, 
wo sie geschichtlich nicht so wirksam und gewaltsam in Erscheinung t r a t 
wie bei den Aufstandsbewegungen» (Lauffer p. 78). 
In bezug auf die Atmosphäre — das Betriebsklima — der antiken Skla-
venarbeit verweist S. Lauffer darauf, dass in der Antike nicht nur der Sklaven-
halter den Sklaven, sondern auch der Vater seine Kinder nach Beheben behan-
deln, verkaufen und töten konnte, dass die unmenschliche Sklaverei somit in 
einer Gesellschaft ihren Ort hatte, wo das, was wir heute als «rigoros u n d 
unmenschlich» empfinden (p. 90), selbst in der Familie vor sich ging. Man 
kann zwar sagen, die Sklaven befanden sich quasi im S ta tus von Kindern, 
aber eben nur darum, weil Kinder wie Sklaven angesehen und behandelt wur-
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den, sobald die Möglichkeit der Ausbeutung in einer Gesellschaft einmal reali-
siert war. - Was die «Derbheit» im allgemeinen Umgang auch unter Freien 
(Lauffer p. 87) anlagt , so konnte der Vater seine Frau und seine Kinder, und 
der Sklavenhalter seine Sklaven schlagen, aber zurückschlagen durften sie 
nicht. Das ist der Unterschied. Sklaven und Kinder, sofern diese in armen 
Familien vom Vater als abhängige Arbeitskräfte ausgebeutet wurden,60 sind 
zudem nicht nur aus Willkür oder pädagogischer Unzulänglichkeit geschlagen 
worden. Es gibt und das beim kleinen Besitzer mindestens in dem gleichen 
Masse wie beim grossen — eine Neigung zum Schlagen oder anderen körper-
lichen Misshandlungen aus genereller ökonomischer Ursache. Kein Auto-
besitzer peitscht bei gesunden Sinnen sein Auto, kein Galeerenführer hat auf 
die Segel eingeschlagen. Eine gewisse Unberechenbarkeit der Leistungsmöglich-
keiten eines Lebewesens, sei es Tier, Kind oder Sklave, f ü h r t aber dazu, dass 
die Leistung durch die Zufügung von Schmerz herausgepresst und gesteigert 
werden soll. Der Sklave und das als Sklave behandelte Kind sind körperlich 
nicht nur gestraf t , sondern auch angetrieben worden und befanden sich inso-
fern in der Lage von Arbeitstieren, die allen falschen Berechnungen über ihre 
Kra f t , aller Ungeduld ihrer Herren hilflos ausgeliefert bleiben. Der Gesichts-
punkt des investierten Vermögenswertes — der in bezug auf das Kind beim 
Bauern nicht einmal gilt, weil es ja nichts kostet, Kinder zu bekommen — ist 
ökonomisch, aber auch dieser Gesichtsjmnkt kann nicht nur zur pfleglichen 
Behandlung, sondern ebensowohl dazu beitragen, dass der Vermögenswert 
aus seinem lebendigen Träger mit allen Mitteln und möglichst rasch wieder 
herausgeschunden wird. Wenn ich im Anschluss an S. Lauffer (p. 82) auch 
in diesem Zusammenhang an best immte Lebensgewohnheiten erinnern darf 
oder an primitive Gewohnheiten der Halter von Arbeitstieren überhaupt , 
so wissen wir genau, was sicli an unzweckmässigen Grausamkeiten nicht nur 
individuell, sondern konventionell gegenüber «investierten Vermögenswerten» 
abgespielt hat und noch abspielt. Ich erinnere hier nochmals an die Mahnung 
von Varro «verbis coercere» nicht «verberibus»,35 Alles in allem, die Sklaven 
ha t ten in Kindern eine Art Schicksalsgenossen, und Sklaven und Kinder fanden 
sich oft zusammen was Aristoteles verhindern möchte,61 — aber das bedeutet 
nur , dass wir uns stets erinnern müssen, wie weit sklavereiähnliche Verhältnisse 
in der Antike verbreitet waren, nicht, dass die Sklaverei ihren Charakter 
geändert oder das Los Versklavter sich dadurch erleichtert hät te . Die Behand-
lung der Kinder, wenigstens der der oberen Klassen, war auch schon erheblich 
milder geworden, als sich in den Sklaverei Verhältnissen der ausgehenden Römi-
schen Republik noch ein Höhepunkt der Grausamkeit und der ökonomischen 
und sadistischen Nichtachtung des Menschenlebens entwickelte. 
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Die Unbefangenheit und Vertraulichkeit zwischen Herrn und Diener-
Sklave in den Komödien, zwischen Her rn und Diener in den Schauspielen 
des 17. und 18. J ah rhunder t s (Lauffer p. 87) waren weder in dem einen noch 
in dem anderen Falle charakteristisch fü r die Verhältnisse zwischen den Herren 
und ihren abhängigen Arbeitskräften in den Betrieben, d. h. f ü r die Masse 
der abhängigen Arbeitskräfte , und auch das Verhältnis im Hause beleuchten 
solche Theaterszenen of t einseitig. Nicht das gesamte Gesinde ha t te die Vor-
rangstellung des 'Vertrauten ' . Der Ver t rau te des Herrn bildete, wie wir aus 
Xenophon entnehmen konnten, eine Ausnahme; als Einzelner s t and er d e r 
Masse der Sklaven in einem Betriebe gegenüber. Um aber nicht dargestellte 
Schattenseiten auch des Diener-Verhältnisses im Hause selbst zu erkennen, 
brauchen wir nur den souveränen H u m o r des Aristophanes"2 z. B. in den 
«Fröschen» zu verstehen, wo einiges recht Realistische über den T y p des 
bepackten Sklaven gesagt wird, der mit Prügel auf Rücken und Leih bekann t 
ist, der auch fü r die Folter leichtherzig zur Verfügung gestellt wird, der aber, 
wie das Verwechsel-Spiel zeigt, seinem H e r r n in Wahrhei t mindestens gleich-
wertig ist. I n gefährlichen Situationen wird dem Sklaven geschmeichelt. 
Das Gespräch Xanthine —Aiakos lässt durchblicken, wie auch «Vertraute» 
des Herrn sich in ihrer unglücklichen Lage als Sklaven zueinander gezogen 
fühlen und ihren Herren fluchen, besonders nach körperlichen Züchtigungen. 
Das Stück ist in einem Augenblick geschrieben, als zur Zeit der Schlacht bei 
den Arginusen die Grenze zwischen Her rn und Sklaven, zwischen Freiheit 
und Knech t schaf t in Athen besonders labil war und sich von dieser Seite her 
ein Verständnis für grimmig-ironische Bemerkungen aus menschlicher Gesin-
nung a u f t u n konnte. 
Als charakteristisch und von grossem Einfluss auf die Atmosphäre , 
in der der Sklave in der Antike lebte, bespricht S. Lauffer das Freilassungs-
wesen (p. 89), das ich unter speziellen Gesichtspunkten schon erwähnte . Einen 
besonderen Pla tz n immt die Ökonomie der Freilassungen ein. Erfolgte sie in 
Form des Freikaufs, so war sie ein gutes Geschäft für den Sklavenhalter , 
der sich mit dem Gelde einen neuen evt l . jüngeren Sklaven kaufen konnte . 
Enthie l t sie die Verpfl ichtung für den Sklaven, bei seinem Herrn weiter zu 
arbeiten, ihm eine Leibrente zu zahlen, evt l . ein bis zwei Kinder als Ersatz 
zu stellen,55 so schien der Vorteil für den Sklavenhalter nicht gering, war e r 
doch vieler Unkosten, die mit der Aufrechterhal tung der Sklaverei verbunden 
waren, nunmehr enthoben und genoss den ökonomischen Erfolg des ursprüng-
lichen Gewaltaktes in vollerem Masse. Das Freilassungswesen in der Antike 
war aber nicht von jener lückenlosen Systematik und zähen sozialen Geduld 
geprägt, wie ein jetzt bekannt werdendes Beispiel aus der neueren Geschichte 
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eines mongolischen Stammes in China63 sie dokumentiert , bei dem die Kriegs-
gefangenen, angefangen von der ersten, unter graumsamstem Druck gebroche-
nen Generation, in fünf Stufen langsam eingeordnet wurden, ohne je Stammes-
angehörige zu werden. Das zahlenmässige Verhältnis der Herren zu den 
systematisch in 5 Schichten aufgespaltenen Sklaven betrug 15 : 85, und die 
Herrschaf t funktionierte. Aber einem solchen systematischen Verfahren 
widersprach das Privateigentumsverhältnis in der Antike; es widersprachen 
einer systematisch gesicherten Kont inui tä t auch die schnelle wirtschaftliche 
Entwicklung, die Expansion durch Kolonisation und Eroberungen, die Inten-
sivierung des ökonomischen Lebens und seine Krisen. Es gab Konventionen 
u n d gewisse juristische Regeln in der Antike, aber im ganzen war das Frei-
lassungswesen ungleich beweglicher und vielfältiger. Die Freilassungen häuf ten 
sich in den Zeiten der Krise der hellenischen Stadts taaten und der Römischen 
Republik. Sie waren nie eine sichere Chance für den Einzelnen, und nur als 
eine gewisse Möglichkeit in das Wesen und damit in den Begriff der ant iken 
Sklaverei eingeschlossen. Die geringsten Aussichten auf individuelle Freilassung 
ha t ten natürlicherweise die Neu versklavten. «Die Emanzipation der Sklaven 
ha t insofern die Revolution der Sklaven verhindert, als gerade die fähigsten 
u n d aufstrebendsten Angehörigen des unfreien Standes durch die Möglich-
keit der legalen Selbstbefreiung ihren Stand und ihre Standesgenossen ver-
hessen . . .» schreibt S. Lauffer (p. 89) und fügt hinzu, dass diese sich assimi-
lierenden homines novi ihre Zugehörigkeit zur Hcrrenklasse oft auf eine nicht 
sehr rühmliche Weise dokumentierten. Der homo novus, der ja nicht nur an 
Freiheit und Reichtum teilnehmen will, sondern damit auch an Ausbeutung 
und Unterdrückung teilhaben muss, ist in einer Klassengesellschaft immer in 
Gefahr, «Schaden an seiner Seele zu nehmen». Um den Herrn für die Freilassung 
zu gewinnen, bedur f te es nicht nur der guten Leistung, der Freikaufsumme, 
oder weiterer ökonomischer Verpflichtungen, sondern vielfach auch der minder-
wertigen Charaktereigenschaften des Schmeichlers,64 mit denen sicli zu allen 
Zeiten Abhängige bei ihren Herren beliebt zu machen versuchen und leider 
nur zu oft auch allein beliebt machen können. Die Auslese, die durch das 
bestehende Freilassungswesen getroffen wurde, war daher keineswegs nur 
positiv. Die Kündigung seitens einer freien Arbeitskraft ist eine, wenn auch 
nur partielle ökonomische Unabhängigkeitserklärung; sie ist stets ein Akt des 
Selbst be wusstseins. Die Mitwirkung des Sklaven bei seiner Freilassung ha t 
diesen Charakter nicht, auch beim Freikauf nicht im gleichen Masse, denn 
der Herr bleibt s tets in der Rolle des Gnädigen.55 Die Feilassungen selbst und 
die Freilassung als Chance haben die Elastizität der Herrenklasse in gewissem 
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Umfange erhöht, die Vorstellungen der Sklaven und ihre innere Einstellung 
zu ihrer Lage bis zu einem gewissen Grade beeinf/usst, sie haben insofern die 
Verschärfung der Widersprüche gebremst und die Sklavenklasse gespalten, 
aber sie haben die Revolution nicht ersetzt, die Sklaverei als Inst i tut ion nicht 
abgeschafft , das Anwachsen der Sklavenmassen durchaus nicht verhindert , 
grosse Aufstände sowie grosse Fluchtbewegungen nicht inhibiert . Sie haben 
auch, wie schon gesagt, den Gedanken an die Freiheit beim Sklaven wach-
gehalten. Der zweite sizilische Aufstand brach aus, als die e rhoff ten Freilassun-
gen nicht durchgeführ t wurden. Als in Rom in der Krise der Republik Massen-
freiiassungen erfolgten, mussten sis verboten werden, da das Gemeinwesen 
eine solche Anzahl neuer Anwärter auf die Bürgerschaf t offenbar weder ökono-
misch noch politisch bewältigen zu können glaubte. Das Freilassungswesen 
war Ventil, Anreiz zur Arbeit aber auch zur inneren Unruhe. Es konnte d e n 
Grundcharakter der Sklaverei weder überdecken noch aufheben, und wir 
sollten seine Bedeutung nicht unter- und nicht überschätzen. 
Die «Sicherheit und Dauerhaftigkeit» des Sklavereiverhältnisses (Lauffer 
p. 83), die vom Herrn in seinem ökonomischen Interesse mit durchschnitt l ich 
nicht geringen Unkosten gewaltsam hergestellt wurde, war fü r den Sklaven 
unmit te lbar nichts anderes als die Unaufhebbarke i t seiner Knechtschaf t , 
die Beständigkeit seiner totalen Unfreiheit . E in armer, ökonomisch gehetzter 
Bürger konnte Momente haben, in denen er verständlicherweise einen relat iv 
«wohlsituierten» Sklaven beneidete. So klingen auch schon die Worte des 
schiffbrüchigen Odysseus, die er zu Eumaios spricht.65 Vielleicht war die For-
mulierung eines solchen Kontrastes sogar zum landläufigen Argument gewor-
den, mit dem der Freie seinen eigenen Schiffbruch im Risiko der Freihei t 
eindrucksvoll herausstellte. Es erging ihm materiell noch schlechter als einem 
— materiell relativ gu t gestellten — Sklaven ! Die praktische Konsequenz 
daraus zu ziehen und sich als Sklave anzubieten, lag den armen Freien aber 
verständlicherweise fern. Fällen einer ökonomischen Sicherung des Sklaven 
durch seine Knechtschaf t stehen die allgemeine grosse Unsicherheit und Aus-
gesetztheit des Sklaven in dem Verhältnis zu seinem Herrn gegenüber. Der 
Sklave konnte sich weder den guten noch den schlechten Pla tz wählen. Auch 
für «Eumaios» war es nur ein Glückszufall gewesen, dass er an einen gu ten 
Herrn verkauf t wurde. Totale Abhängigkeit ist totales Ausgeliefertsein, u n d 
jeder, der einmal einer nicht rechtgebundenen Gewalt unterworfen war, 
kennt den Druck dieser absoluten Unsicherheit . Das Sklavereiverhältnis ist 
nicht «indifferent» (Lauffer p. 88) gegen gu te und schlechte Behandlung, 
da die angewandte Gewalt nicht abst rakt u n d isoliert ist. Herr wie Sklave s ind 
zwar nicht individuell, aber generell den ökonomischen Tendenzen und Ren ta -
bil i tätsgesichtspunkten unterworfen, die die Lage des Sklaven verbessern 
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können, deren Resul ta t aber auch ha r t , j a tödlich fü r ihn sein kann, u n d die 
Sklaverei ist prinzipiell offen für alle Herrenwillkür. Es ist nichts schwerer 
als den, der die Macht ha t ungerecht zu sein, zur Gerechtigkeit zu überreden,6 6  
das gilt nicht nur fü r den grossen, sondern auch fü r den kleinen Despoten, 
den pr ivaten Sklavenhalter . Es ist auch, wie Xenophon67 sehr richtig schildert , 
bei weitem nicht erreichbar, dass alle Herren über Land und Leute das f ü r 
ihren eigenen Erfolg Zweckmässige, selbst wenn es theoretisch längst e r k a n n t 
ist, auch praktisch t u n ; darin liegt eine unüberwindliche allgemeine Schwierig-
keit . F ü r den Sklaven, der nicht wünscht , Sklave zu sein, ist das Wort von der 
«Sicherheit» seines Verhältnisses der b i t t e r s te Hohn. Die Anekdote von Augu-
s tus und Vedius Pollio (Lauffer p. 89) ist markant für eine allgemeine Tendenz, 
aber wer möchte jener Sklave gewesen sein, der in der Macht des Vedius Pollio 
verblieb, nachdem der Kaiser das Haus verlassen ha t te? 
Wichtiger als alles andere erscheint mir für eine etwaige Anpassung der 
ant iken Sklaven an die Arbeits- u n d Lebensbedingungen die Möglichkeit 
der materiellen und psychischen Anerkennung guter Leistung, des bewegli-
cheren Lebens in der S tadt und des leichteren Lebens im Haushal t . Dadurch 
wurde zwar der Wunsch frei zu werden keineswegs erst ickt , aber die Schärfe 
der Unglücksempfindung, des psychischen Widerstandes gegen die gegebene 
Lage wurde zweifellos gemindert . Auch heute ist allgemein zu beobachten, 
dass der Gefangene, gleich welcher Ar t oder Nat ional i tä t , durchschnit t l ich 
wesentlich besser, d. h. mit mehr Lus t arbeitet , sofern ihm ein Vorteil da fü r 
geboten wird. Diese Tendenzen, die wir an Hand der Ausführungen von Xeno-
phon schon geschildert haben, konn ten sich aber nicht fü r jene Masse der 
Sklaven durchsetzen, denen in zunehmendem Masse die schweren und schmutzi-
gen Arbeiten über t ragen worden sind (Lauffer p. 82), und sie konnten den 
Rentabi l i tä tsges ichtspunkt kurzfrist iger intensiver Vernutzung billig erwor-
bener Sklaven in den Betriehen nicht aufheben. Solange eine Verknechtung 
u n d Diskriminierung unabänderlich erscheint , ist es typisch, dass der Mensch 
viele seiner Gefühle 'abschaltet ' ; er k a n n gegen Prügel trotzig oder s tumpf 
und durch Überarbei t aus einem Menschen zum Tier gemacht werden. In sehr 
stabilen Abhängigkeitsverhältnissen geh t der psychische Prozess bis zur Bre-
chung allen Gleichberechtigungsstrebens von f rühester Kindhei t an. Aber zu 
de ra r t stabilen Abhängigkeitsverhältnissen zählte die Sklaverei ant iken Cha-
rakters nicht. Die psychische Reibung, die der Gegensatz zwischen Freiheit, 
und Knechtschaf t erzeugt, konnte in der antiken Sklaverei nicht zum Still-
s t and kommen; gerade das halte ich f ü r typisch und wirksam in R ich tung 
des menschlichen Fortschri t ts , da ein solches Knechtschaf tsverhäl tnis relativ 
rasch prekär werden musste. Es gab kein generelles Befriedigtsein oder Abge-
s tumpf tse in in der ant iken Sklaverei; auf das Nichtbefriedigtsein weisen zahl-
««Aristot . Po l i t . 1318b 1—3. 
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reiche uns fassbare Symptome hin. Doch gab es allerdings nicht nur indivi-
duelle, sondern auch typische Abstufungen des Nichtbefriedigtseins, gradweise 
Unterschiede in der Einstellung der Sklaven zu ihrer Verknechtung und zu 
ihrer Arbeit, und diese scheinen mir eine grosse geschichtliche Rolle gespielt 
zu haben, sowohl im zeitlichen Ablauf der Sklavereiverhiiltnisse als auch in 
der jeweiligen Schichtung der Sklaven. 
Die bisherige Untersuchung zeigt, dass die in den Ausführungen 
S. Lauffers genannten Fakten von mir keineswegs abgestr i t ten, sondern eben-
falls gewertet werden, dass mir die eingangs aufgeführten Schlussfolgerungen 
S. Lauffers aber aus einer nicht zulässigen Prämisse in der Fragestellung u n d 
einer dadurch best immten einseitigen Auswahl und Betonung von F a k t e n 
hervorzugehen scheinen. Wo immer auch här tere oder mildere Knechtschaf t 
auf dem Menschen lastet , es kann keine Qual und kein Fluch, keine Hof fnung 
oder Verzweiflung der Gewaltunterworfenen real wirksam werden und das Joch 
abwerfen, solange nicht andere Faktoren sich mit dem psychischen Leiden 
und Aufhegehren verbinden. Das gilt fü r a l te und für neue Zeiten. Es ist daher 
weder einst noch heute möglich, aus der faktischen Unterwer fung und aus 
der Tatsache, dass Menschen in gewaltsam hergestellter Abhängigkeit arbei ten, 
zu schliessen, dass sie von ihrer Lage befriedigt sein müssten. Von einem «ertrag-
baren» Zustand (Lauffer p. 77) zu sprechen, ist etwas wesentlich Anderes. 
Selbst der Mensch, der der modernen Zivilisation angehört , e r t rägt noch das 
Erstaunlichste, sofern ihm keine andere Wah l bleibt, ö f f n e t sich aber eine 
Chance, wird der latente Gegensatz sprungar t ig zum offenen. Das ist das 
Geheimnis vieler überraschend und scheinbar unzusammenhängend auf t re ten-
der Bewegungen und Erhebungen. Wir müssen dabei, mit Thukydides,6 8 s te t s 
Anlass und Ursache unterscheiden. Die Heiloten haben sich nicht erhoben, 
weil ein Erdbeben s ta t tgefunden ha t te (Lauffer p. 26), sondern das Erdbeben 
war das Signal dafür , dass die Heiloten, die mit ihrer Lage nicht zufrieden 
waren, einen Aufs tand unternehmen zu können glaubten.47 
Für jedwede mit Gewalt festgehaltene und zur Arbei t getriebene Men-
schengruppe haben in der Weltgeschichte folgende Möglichkeiten des Ver-
haltens und der Gegenaktion zur Verbesserung oder Aufhebung ihrer Lage 
offen gestanden: 
Arbeit überhaupt , um zu überleben, 
gute Arbeit, um wenigstens jene Art der Lebensbejahung zu ermöglichen, 
die dem Menschen erwächst aus geschickter, erfolgreicher LTmformung der 
Na tu r in zweckmässige und kunstvolle P roduk te oder auch des unerzogenen 
in einen gebildeten Menschen, 
unterwürfige Arbeit und sonstige Prakt iken, um das Wohlwollen des 
Herrn zu erlangen, 
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halb oder ganz bewusst langsame, pausenreiche, nachlässige Arbeit aus 
innerem Widerwillen gegen die bestehende Abhängigkeit, 
Diebstahl als Protest gegen die geringe Beteiligung an dem erarbeiteten 
Produkt , 
bewusst schlechte Arbeit, Sabotage, um dem verhassten Herrn zu scha-
den und um die Unwirksamkeit, dami t die ökonomische Sinnlosigkeit der 
Gewaltanwendung zu beweisen, 
Flucht, 
Teilnahme an Machtkämpfen der Herren untereinander, um die fü r den 
Knecht relativ vorteilhaftere Partei zu unterstützen, 
Aufstand. 
Was den Gewaltunterworfenen versagt bleibt, ist eine legale öffentliche 
Kri t ik und organisierte Einwirkung in Richtung einer Verbesserung ihrer 
Lebens- und Arbeitsbedingungen, d. h. also eine allgemeine aktive Einwirkung 
in Richtung einer Evolution. Eben diese Tatsache ist von einschneidender 
negativer Wirkung lind bildet einen weitgehenden Unterschied zwischen 
Sklaven und modernen Lohnarbeitern. Wenn auch die unorganisierten Arbeiter 
im Frühkapital ismus — einschl. der Frauen und Kinder — nicht infolge stei-
gender Schlechtigkeit der Arbeitsherren, sondern im Zuge der wachsenden 
unmenschlichen Ansprüche im Zusammenhange von Warenproduktion, Maschi-
nerie und Prof i t auf eine noch massenhaftere und erbarmungslosere Art durch 
Überarbeit und schlechte Lebensbedingungen ruiniert worden sind als die anti-
ken Sklaven, so konnten sie auf Grund ihres freien Status doch den organisier-
t en Kampf aufnehmen und dadurch eine von der Antike völlig verschiedene 
Entwicklung mit herbeiführen. 
Die durch organisierte Streiks ab der Mitte des 19. Jahrhunder ts durch-
gesetzten Verbesserungen des Lohnniveaus und die Herabsetzung der Arbeits-
zeit in den hochkapitalistischen Ländern haben direkt der Erhöhung der Pro-
dukt iv i tä t der Arbeit gedient, auch indirekt dadurch, dass sie die Einführung 
der Maschinen beschleunigten. Solche Fortschrittsmöglichkeiten waren in 
einem von direkter Gewaltanwendung bestimmten Arbeitsverhältnis von 
vornherein abgeschnitten. Was aber an menschlichen Betätigungsmöglich-
keiten blieb, das haben die Sklaven der Antike — als homines sapientes wie 
wir — genutzt. In welcher Weise, in welchem Ausmasse, in welcher historischen 
Abfolge und welchen Zusammenhängen, das haben wir weiterhin mühsam 
zu untersuchen. Das Inschrif tenmaterial erschliesst uns nur Vorgänge in der 
legalen Sphäre der Beziehungen zwischen Herrn und Sklaven; über die illegale 
erfahren wir eher noch etwas aus der ant iken Literatur. Es war, insbesondere 
auf Grund der Vorgänge auf dem Höhepunkt der ant iken Sklaverei, in den 
Anfängen moderner Geschichtsschreibung, unter dem Eindruck des Aboli-
tionismus in den USA, in dogmatisch verzeichneten Periodisierungen und in 
populärwis:enschaftlichen Darstellungen ein schematisches Bild des ket tenbe-
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ladenen, gepeitschten, widersetzlichen, sabotierenden, flucht- und aufstandsbe-
reiten Sklaven entstanden, dem gegenüber nun vor unseren erstaunten Augen 
ein nicht minder schematisches Bild des materiell gesicherten, klugen, gut arbei-
tenden, zufriedenen, mit Recht auf Freilassung hoffenden Vertrauten des Herrn 
aufzutauchen beginnt. Es hat die eine und die andere Erscheinung gegeben, und 
wir werden der Aufgabe, das 'wann' und 'wo' und das soziale Gewicht der je-
weiligen Erscheinungen und Vorgänge zu entschleiern, in keiner Weise enthohen. 
Bereits genannte Momente der inneren Einstellung der Sklaven69 und 
der Bedingungen und Atmosphäre ihrer Arbeit lassen sich mit der Entwicklung 
vom Kleinbetrieb zum Grossbetrieb, mit der Entwicklung und den Beziehun-
gen von Stadt und Land sowie mit der Entwicklung der Waffengewalt und 
der Organisation der Sklavenhalter verbinden, ergänzen und in den Gang 
der historischen Veränderungen einordnen. 
Der kleine und mittlere Betrieb scheint, worauf auch Ceska70 wieder 
hinweist, gewisse günstigere Bedingungen sowohl vom Standpunkt des Sklaven 
als auch von den Interessen des Herrn her zu bieten. Die Erfahrungen unserer 
Gegenwart, in der Gefangene zu Millionen unter den verschiedensten Bedin-
gungen gearbeitet haben, sind leider noch nirgends vergleichend-systematisch 
untersucht und weder auf Analogien noch auf Unterschiede gegenüber der 
Vergangenheit im einzelnen geprüft. Alle vorläufigen Nachforschungen bestä-
tigen aber, dass das Los der Gefangenen im Kleinbetrieb durchschnittlich 
leichter ist, seine Anpassung und seine Arbeitsbereitschaft dadurch gefördert, 
Fluchtgedanken gemindert werden. Im Kleinbetrieb arbeitet der Gewaltunter-
worfene Hand in Hand mit Freien, seine Arbeitsbedingungen müssen daher 
im grossen und ganzen die ihren sein. Er kommt in persönlichen Kontakt mit 
seiner neuen, fremden Umgebung und kann gewisse persönliche Vorteile relativ 
leicht wahrnehmen. Die Versachlichung, die in Warenproduktion und Geld-
verkehr alles ergreift und auch den Menschen zu einer Reehengrösse macht, 
ist im Kleinbetrieb im allgemeinen noch nicht durchgedmngen. So fern es mir 
nach dem früher Gesagten liegt, im «Hause» irgend eine patriarchalische Idylle 
zu sehen, so hatte und hat doch die Ausbeutung und Unterdrückung unter 
Verhältnissen, die vom Gebrauchswert als Produktionsziel bestimmt werden, 
einen anderen Stil, der dem Verschleppten und auf Lebenszeit Gefangenen 
günstiger sein kann nicht muss. Es gibt viele Menschen, die sogar eine mitt-
lere Brutalität um des persönlichen Charakters willen eher ertragen als die völ-
lige Nichtachtung des Menschlichen, die abstrakte Waren- und Geldhaftigkeit. 
Auf der anderen Seite war es auch dem Herrn im Kleinbetrieb erleichtert, 
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seine Interessen gegenüber der abhängigen Arbeitskraft wahrzunehmen. 
Die Kontrolle der Arbeit und die Kontrolle im allgemeinen sind leichter, erfor-
dern keinerlei besondere Kraft , damit weniger Unkosten. Die Naturalversor-
gung kann ohne viel Mühe abgestuft werden, die Behandlung, damit die psy-
chische Einwirkung, verschieden sein je nach Leistung und dem von dem 
Herrn erwarteten Wohlverhalten. Das Versprechen der Freilassung hat eine 
anreizende Wahrscheinlichkeit, selbst wenn es später nicht eingelöst wird. 
Der Sklave im Kleinbetrieb ist isoliert, er kommt nicht oder wenig mit seinen 
Schicksalsgenossen zusammen. Beim Erwerb kann der Herr nicht nur auf 
Gesundheit, Fähigkeiten und Charakter, sondern auch auf verschiedene Her-
kun f t und Sprachverschiedenheit unter seinen wenigen Sklaven achten. 
Der Sklave bleibt dadurch nicht nur gegenüber Sklaven in anderen Betrieben 
isoliert, sondern auch eher fremd und misstrauisch gegenüber seinen ver-
sklavten Arbeitskollegen. Noch günstiger ist die Situation im Mitteiiietrieb, 
wo nicht nur die genannten Vorteile für den Herrn bestehen bleiben, sondern 
auch die Vorteile einer wachsenden Kooperation mehr ausgenutzt werden 
können. Alle geschilderten Handlungsweisen und Praktiken des Sklavenhalters 
erhalten dabei einen rationellen, mehr systematischen Charakter. Im Mittel-
betrieb verstärkt sich die Schichtung der Sklaven, ihre Gradation nach dem 
Inhal t ihrer abhängigen Arbeit, der Art ihrer Naturalversorgung, der Stellung 
zum Herrn. Die Arbeitsbedingungen für den einzelnen Sklaven sind im Klein-
und Mittelbetrieb günstiger, dagegen sind die Bedingungen für die Solidarität 
der Sklaven und für Aktionen irgendwelcher Art gegen den Herrn hier schlechter. 
Im Grossbetrieb verändern sicli die Bedingungen für den Sklaven und 
fü r den Herrn in widersprüchlicher Weise. Die Kooperation wird auf grosser 
Stufenleiter verwirklicht. Die Aufsichtskosten im Zwangssystem steigen; 
werden sie gescheut, entsteht eine für den Herrn gefährliche Ungebundenheit. 
Eine Abstufung der Naturalversorgung und Behandlung nach Leistung und 
Wohlverhalten wird bei den notwendig schwerfälligen Kontrollmethoden und 
dem schwerfälligen Naturalsystem vor allem in der Landwirtschaft sehr schwie-
rig. Ein Herr kann zwölf Sklaven die Freilassung versprechen, zumindest in 
seinem Testament. Bei hunderten von Sklaven wird das Versprechen von 
vornherein unglaubwürdig. Die Versachlichung der Warenproduktion dringt 
durch. Sie könnte die Arbeitsbedingungen verbessern, wird sie aber im allge-
meinen verschlechtern, da die Anwendung einer Masse von versklavten 
Menschen voraussetzt, dass sie relativ billig oder vornehmlich auf Gemein-
kosten erworben werden. Sobald die Rentabilität und Amortisierung des inve-
stierten Vermögenswertes kurzfristig durchgesetzt werden soll, verschlechtern 
sich die Arbeitsbedingungen rapide. 
Wie die Arbeitsbedingungen der Sklaven sich egalisieren und durch-
schnittlich verschlechtern, so wachsen auf der anderen Seite das Kraf t -
bewusstsein, der Widerstandswille, die Möglichkeiten der Solidarität und der 
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Aktion, vor allem sobald Grossbetriebe keine Einzelerscheinungen mehr sind 
wie die Bergwerke in alter Zeit, sondern sich in Landwir t schaf t und Gewerbe 
ausbrei ten. Das Zusammenklingen des Freiheitsehnens mit nationalen und 
religiösen Motiven wird erleichtert, sobald der Herr, der Sklaven in Massen 
anwendet , nicht mehr der bewährten Praxis folgen kann, sie aus verschiedenen 
National i tä ten auszuwählen. Die Verständigung zwischen den Sklaven ist 
leichter, das Vertrauen rascher hergestellt. Der Grossbetrieh verschlechtert 
fü r den Sklaven tendenziell die Arbeits- und Lebensbedingungen und verbessert 
für ihn die Kampfbedingungen in einiger Hinsicht. Das ist unausbleiblich. 
In den Fntwicklungsphasen, in denen die Betriebsgrösse wächst, wächst 
jedoch auch der Anteil der antiken S tad t am gesellschaftlichen Leben. Die Gra-
dat ion der Sklaven nach leichter und schwerer Arbeit, nach mehr oder weniger 
Bewegungsfreiheit vers tärkt sich ausserordentlich. Die Arbeitsbedingungen 
der verschiedenen Sklavengruppen werden unterschiedlicher als je. 
Überschauen wir die Geschichte der Sklaverei bei den antiken Völkern 
und Staaten unter den Gesichtspunkten d'eser widerspruchsvollen Tendenzen 
und ihrer Wirkung. Als die Sklaverei spezifisch ant iken Charakters sich im 
6. J h . v. d. Z. ausbreitete, befanden sich die griechischen Gemeinwesen in 
voller aufstrebender Entwicklung, ihre bewaffnete Macht war ausgebildet 
und zuverlässig, die langwierigen Seewege waren von ihnen kontrolliert . 
Die meisten Sklaven kamen aus anderen, zu einem nicht geringen Teil barba-
rischen Völkern, l andf remd, sprachfremd, in die Gebiete höherer Ku l tu r . 
Sie arbeiteten allein oder in kleinen Gruppen in Klein- und Mittelbetrieben. 
Ein Grossbetrieb wie ein Bergwerk war die Ausnahme und völlig isoliert. 
Keine andere Schicht ha t te ein solches Interesse an dem Schicksal der ver-
schleppten Ausländer, wie es die Bauern noch an dem Schicksal der einheimi-
schen Schuldsklaven gehabt ha t ten . Fü r Flucht- oder Aufstandsversuche 
waren die Vorbedingungen nach dem Gesagten kaum gegeben. Die Schmerz-
gefühle und die Sehnsucht nach Heimat und Freiheit ha t t en keinen realen 
Hal t . Die Arbeit der Sklaven diente, objekt iv gesehen, einem schnellen For t -
schri t t in Quant i tä t und Quali tät der Produkt ion. Die Lage veränderte sich, 
als die Krise der poleis im Peloponnesischen Kriege sichtbar wurde und in 
diesem Kriege auch Griechen von Griechen in grösseren Massen versklavt 
wurden. Griechensklaven beherrschten die Landessprache, kannten die poli-
tischen Verhältnisse und Streitigkeiten, die Grenzen der Kleinstaaten und 
die Seewege, und sie wussten, wo sie freigelassen werden würden.7 1 Die Fälle 
der Sklavenflucht häu f t en sich zeitweise bis zu einer fü r die Herrn bedrohlichen 
Weise. Die praktische Möglichkeit t a t sich dadurch auf, dass die Herrenklasse 
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untereinander immer wieder im Kriege lag und zumindest den griechischen 
Sklaven auf diese Weise jeweils eine bewaffnete Gewalt gegen die andere 
Schutz bot. Zudem befanden sich die Sklaven nicht in ihren eigenen Gemein-
wesen; das Interesse an einer Revolutionierung musste ihnen auch aus diesem 
Grunde ferner liegen als der Versuch zur Heimkehr. Doch beteiligten sie sich 
an den Machtkämpfen der Herren, an den Bürgerkriegen, und ihre Sympathien 
waren auf seiten der Demokraten und der Tyrannen.72 Es ist zwar richtig, 
dass die antike Sklaverei vor allem in den sich demokratisierenden Griechen-
s t äd t en aufgekommen ist (Lauffer p. 85), aber es ist ebenso richtig, dass das 
Sklavenleben in einer demokratischen Stadt generell erträglicher war als das 
Sklavenleben fern der städtischen Zivilisation auf den Gütern der Aristokratie 
oder im Bergwerk. 
Die Risse im Gefüge der Herrengewalt waren natürlich Ausdruck einer 
Krise der führenden hellenischen Stadts taaten, aber diese Krise ist nicht ein 
Zufallsergebnis aus unzusammenhängenden Umständen gewesen. Die Sklaverei 
selbst hatte im bereits ausgeführten Sinne wesentlich dazu beigetragen. 
Wie in bezug auf das Verhältnis und Missverhältnis zwischen Sklaven-
arbei t und freier Arbeit, so zeigt sich auch das Anwachsen, ein höherer Inten-
si tä tsgrad der Schwierigkeiten auf dem Höhepunkt der Sklaverei selbst in der 
le tz ten Periode der Römischen Republik. Zu dieser Zeit entwickelten sich auf 
den römischen Latifundien und in deren Gewerbebetrieben die Vorteile und 
Nachteile des Grossbetriebes mit Sklaven.7 3Es traten nicht zufällig, sondern 
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1848 a n seinen ehemal igen H e r r n : «The ve ry f i r s t m e n t a l e f fo r t t h a t I now remember on 
m y p a r t , was a n a t t e m p t t o solve the m y s t e r y , W h y a m I a slave ? und wi th this ques t ion 
m y y o u t h f u l mind was t roubled for m a n y days , pressing upon m e more heavi ly a t t ime 
t h a n o ther . When I saw the s lave-dr iver wh ip a s lave-woman, cu t the blood ou t of he r 
n e c k , a n d heard her p i t eous cries, I w e n t a w a y in to the corner of the fence, wep t a n d 
p o n d e r e d over the m y s t e r y . I had , t h rough some med ium, I k n o w n o t wha t , got some 
idea of God, the Crea to r of all m a n k i n d , t he b lack a n d the whi te , a n d t h a t he had m a d e 
t h e b lacks to serve t h e whi tes as slaves. H o w could he do this a n d be good, I could n o t 
te l l . I was no t sat isf ied wi th th is theory , which m a d e God responsible for slavery, fo r it 
p a i n e d m e great ly, a n d I have wept over it long and of ten . A t one t ime , your f i r s t wife, 
M r s Lucre t i a , heard m e singing a n d saw m e shadd ing tears , a n d a sked of me the m a t t e r , 
b u t I was af ra id to tell her . I was puzzled wi th th is quest ion, till one n igh t , while s i t t ing 
in t h e ki tchen, I heard some of the old s laves ta lk ing of their p a r e n t s hav ing been stolen 
f r o m Afr ica by whi te m e n , a n d were sold he re as slaves. The whole m y s t e r y was solved 
a t once . Very soon a f t e r th is m y a u n t J i n n y a n d uncle N o a h r a n a w a y , and the g rea t 
no ise m a d e a b o u t i t b y y o u r fa ther - in- law, m a d e me for the f i r s t t ime acqua in ted wi th 
t h e f a c t , t ha t there were f ree S t a t e s as well as slave Sta tes . F r o m t h a t t ime, I resolved 
( h a t I would some d a y run away.» E n t n o m m e n aus The negro people in the U n i t e d 
S t a t e s , A d o c u m e n t a r y h is tory ed . b y H E R B E R T A P T H E K E R , New Y o r k 1951, p. 269. 
72
 Aristot , Pol i t . 1313h 32 — 38, 1319b 27 — 32, T h u k . I l l 73. 
73
 Eine B e m e r k u n g des Aris to t . , Pol i t . 1269b 9—10, über die Schwierigkeit , m i t 
d e n Penes ten und Hei lo ten — diesen u n t e r sich gleichsprachigen Massen von Gewalt-
a b h ä n g i g e n — zurech t zu k o m m e n , k a n n , t r o t z der Untersch iede in den Abhängigkei ts-
verhä l tn i s sen , auch die S i tua t ion auf den römischen l andwi r t seha f t l . Grossbetr ieben 
b e l e u c h t e n , auf denen sich die H e r r e n von den «offensiones» der Sklaven gleicher Nat iona-
l i t ä t (Varro а . а . О. I 17) bed roh t f ü h l t e n : mviifievoi it yàg vßgtqovai xai zotv lowv ä^iovaiv 
tavrovç toi; xvgioiç, xai хахолавы; Çwvreç imßovXevovoi xai uiaovaiv.it 
SKLAVEREI IN DER l i RIEUHISCH—RÖMISCHEN WELT 347 
zwangsläufig die Momente auf, die die materielle Lage der Sklaven ver-
schlechtern, ihre praktische, gefühlsmässige und ideelle Position fü r einen 
Widerstand aber verbessern mussten. Sklavenflucht gab es auch im Römischen 
Reich, aber sie konnte als Ausweg nicht mehr jene Rolle spielen wie einst in 
der Welt griechischer Kleinstaaterei . Auch je tz t war den Sklaven jeder legale 
Weg zu einem kollektiven Druck auf verbesserte Arbeits- und Lebensbedin-
gungen oder einen systematischen und generellen Aufstieg zur Freiheit ver-
sagt. Sie mussten sich abfinden, u. U. die Sabotage als Ventil ihrer Empf in -
dungen benutzen oder sie mussten zur Waf fe greifen. Das haben sie ge tan . 
Sie t a t en es in einem Augenblick der Krise des Staatswesens, das sie versk lav t 
ha t te und versklavt hielt. «Der Höhepunkt der Lat i fundienwir tschaf t , d ie 
Massenversklavungen und die grossen Sklavenaufs tände bilden daher . . . 
einen verständlichen Zusammenhang (Lauffer p. 86). «Die Massenversklavun-
gen durch organisierten Menschenraub und unaufhörl iche Kriege in der nieder-
gehenden hellenistischen Welt , der Verkauf u n d Transport dieser Neusklaven 
nach Italien und in die römischen Provinzen, wo die Lat i fundienwir tschaf t e inen 
zunehmenden Bedarf an Sklaven erzeugte, schliesslich die politische und gesell-
schaftliche Krise der späteren Republik selbst» (Lauffer p. 74/75) waren Zei t -
geschichte — aber als solche zugleich das Resul ta t langwieriger zusammen-
hängender ökonomischer und politischer Entwicklungen, wie auch Mischulin74 
und Uttschenko 7 5 in der Beurteilung des Spar tacusaufs tandes sehr wohl e rkann t 
haben. Die genannten Faktoren «genügen zur Erklärung der damaligen Auf-
stände» (Lauffer p. 75) übrigens nur dann, wenn noch eine Grundvoraussetzung 
gegeben war: dass die Sklaven in ihrer Knech t schaf t nicht befriedigt gewesen 
sind, dass «der schwere Druck der lebenslangen Knechtschaft»7 6 sie in ausser-
ordentliche innere Spannung versetzte. 
Im Grunde war die geschichtliche Entscheidung darüber , dass es eines 
Tages auf dem eingeschlagenen Wege nicht mehr weitergehen würde, schon 
in dem Augenblick gefallen, in dem sich die Raub- und Privatsklaverei als 
das fü r die Kapazi tä tserwei terung massgebende Produktionsverhältnis durch-
setzte. Keine Wir tschaf t mit grossen Städten und grossen Betrieben, mit einer 
auf diesem Wege vorantreibenden wirtschaft l ichen Entwicklung kann auf 
die Dauer auf einem solchen Fundament ruhen. Die volle Ent fa l tung der 
Ware -Geld-Bez iehungen wird dadurch gehemmt , gehemmt wird die Auf-
saugung der unter der Wirkung der Warenproduktion freigesetzten, besitzlos 
gewordenen Arbei tskräf te , gebildet wird ein Heer von Arbeitssklaven, das mi t 
der Waffe beschaff t und un te r dem Druck der Waffen beaufsichtigt werden 
muss, selbst aber weder ein Erobererheer noch einen Schutz — wie der waffen-
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t r agende arme Freie — sondern nur eine latente Drohung im Innern bildet-
Die Aktualisierung der la tenten Fe indschaf t erfolgt in einer Zeit der Krise 
der herrschenden Klasse, deren Verlauf neben unvermeidlichen Tendenzen 
auch zufällige Momente best immen. 
Ich habe bei diesen Erwägungen nichts anderes vorausgesetzt, als dass 
es fü r Sklaven typisch war, frei werden zu wollen, und dass wachsende Betrieb,ч-
grössen, damit wachsende homogene Sklavenmassen, die Basis für die Solida-
risierung im Freiheitswunsch und fü r die Aussicht zu seiner Realisierung in 
einem solchen Masse wurden, dass die H o f f n u n g zur spontanen Handlung tr ieb. 
Eben die Tatsache, die S. Lauffer kurz so formuliert : «auf dem Höhepunk t 
der antiken Sklaverei erfolgt der gewaltsame Gegenschlag» scheint mir aus 
d e m Charakter der ant iken Sklaverei u n d dem Zusammenhange lange hindurch 
wirkender Entwicklungstendenzen erklärbar , und zwar auf Grund immanenter , 
n icht zu vermeidender Widersprüche der expansiven Entwicklung zum Gross-
be t r ieb mit geraubten Sklaven. 
Auch zur Zeit der grossen Skiavenaufstände 140 — 70 war die Si tuat ion 
f ü r den Freihei tskampf der Versklavten noch äusserst schwierig. Die Unter -
s tü t zung durch freie Schichten hal te auch ich (wie Lauffer p. 75 u n d Ut-
tschenko77) f ü r geringfügig. Einsolch es Zusammenwirken scheint mir nu r bei 
d e n früheren Vorgängen, die zu der Aufhebung der Schuldknechtschaft ge führ t 
haben, von Belang und auch entscheidend gewesen zu sein; in diesen Fällen 
war es in erster Linie der freie Demos7 8 bzw. die Plebs, die den K a m p f auf-
zunehmen bereit waren. Noch ungünst iger als die Gleichgültigkeit der armen 
Freien7 9 gegenüber den versklavten Ausländern bzw. Nicht-Bürgern war 
m. E . die Gradat ion der Sklaven selbst nach ihren Arbeits- und Lebensbedin-
gungen in S tad t und Land, ihre Aufspal tung in Schichten, die dazu geführ t 
ha t , dass sich zur Zeit des Spartacus-Aufstandes in der S tad t Rom kein irgend-
wie nennenswerter Widerstand zur Unte r s tü tzung der aufständischen Sklaven 
regte, während gewisse separate Versuche der Stadtsklaven zu selbständigen 
Aktionen registriert werden können8 0 u n d das verstärkte Eindringen der S tad t -
sklaven in die Collégien den Sklavenhal tern nach dem Spartacus-Aufstand 
als eine Organisationsmöglichkeit erscheinen musste, die gefährlich genug 
7 7
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war, um verboten zu werden.81 Nur wenn die Stadtsklaven zur Zeit des grossen 
Aufstandes bereit gewesen waren, sich in Massen zu erheben, hätte es m. E. 
für Spartacus Sinn und Zweck gehabt, Rom anzugreifen. Bergwerke wurden 
in Italien und auf Sizilien, den Herden der Aufstände, nicht betrieben. Es war 
jeweils nur eine beschränkte Gruppe der Sklaven und es waren zerstreute 
Gruppen der Sklaven, die zu den Waffen griffen. Das gleichzeitige Aufflammen 
von Aufständen scheint mir keinerlei weitreichende Organisation voraus-
zusetzen, lediglich ein allgemeines materielles und ideelles Heranreifen der 
Vorbedingungen für eine solche Aktivität . Im Römischen Reich, in dem 
ein allgemeiner Verkehr von Provinz zu Provinz im Gange war, ist die 
Verbreitung von Nachrichten und Parolen spontan wohl ebenso rasch vor sich 
gegangen, wie wir das in der Gegenwart selbst von Gefangenenlager zu Gefan-
genenlager konstatieren können. Die Herren pflegten auch sorglos vor den 
Ohren ihrer Sklaven zu sprechen,8'-' die auf diese Weise informiert wurden. 
Zu Beginn der Aufstandsperiode war die Führung des Römischen Heeres 
völlig korrupt, nach der Reorganisation des Heeres trafen mit der letzten 
grossen Aufstandsbewegung der Sklaven die Aufstände und Kriegszüge unter-
worfener oder von Unterwerfung bedrohter Völker und Staaten gegen Rom 
zusammen. Aber die Sklavenhalter hat ten die organisierten Machtmittel in 
der Hand, z. B. auch die Flotte, daher eine von den Sklavenheeren nie erreichte 
Beweglichkeit für sich. Die Aufstände sind niedergeschlagen worden. Wenn 
aber der Wille, das aufgelegte Joch unter dem enormen Risiko eines Aufstan-
des abzuschütteln, endlich und letztlich siebzig Jahre hindurch immer wieder 
in der Produktion tätige Massen ergreift und das im Zentrum des Gemein-
wesens und in den führenden Betrieben, so genügen solche Aufstände, die mit 
erheblicher Heeresmacht niedergeschlagen werden müssen, durchaus, um eine 
Weiterentwicklung des Systems auf dem gleichen Wege in Frage zu stellen. 
Noch ehe eine Anwendung von Werkzeugmaschinen der nächstfällige ökono-
mische Schritt gewesen wäre, wurde die Entwicklung der typisch antiken Skla-
vereiverhältnisse abgebrochen. Es kam nicht bis zu der frühkapitalistischen 
Manufaktur mit feinster Teilung der manuellen Arbeitsprozesse und nicht 
zu dem Auflösungsprozess der Kleinbetriebe in dem notwendige Grade. 
Die Sklaverei als Privateigentumsverhältnis, die auch im Alten Orient 
und seinen gesellschaftlichen Vorstufen schon neben anderen dominierenden 
Abhängigkeitsformen bestanden und zugenommen hatte, hatte für ganze 
Gemeinwesen in einer Phase Epoche zu machen begonnen, in der auch 
die republikanische und eine demokratische Regierungsform verwirklicht-
wurden. Antike Sklaverei und Republik sind in ihrer typischen vollen Aus 
prägung um die Zeitenwende zugrunde gegangen, die Republik durch rasch 
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wirkende erfolgreiche Gewaltakte, die typische ant ike Form der Sklaverei 
nach misslungenen Gewaltakten durch langsamere Wandlungen, die von 
hier ab einsetzten. 
Wie I. Hahn 8 3 an Hand seiner Quellenuntersuchungen und im Anschluss 
an die zahlreichen im Gange befindlichen Forschungen darstellt , hat ten d ; e 
ökonomischen Tendenzen im Pr inz ipa t und Dominât im Laufe von J a h r -
hunder ten zum Ergebnis , dass die Sklaven in der S tad t vornehmlich in der 
Rolle der Hausbediensteten tä t ig blieben, während die armen Freien mehr 
u n d mehr zu produkt iver Arbeit gezwungen waren und gezwungen wurden. 
Das Lumpenprole tar ia t der S täd te in der klassischen Zeit verschwand. Auch 
der Sklave auf L a n d e als an den Boden gebundener Kolone kann nicht dem 
typischen ant iken Sklaven gleichgesetzt werden; ein wesentliches Charakte-
r i s t ikum der an t iken Sklaven im klassischen Sinne war die Tatsache, dass 
sie geraubte, volls tändig mobile Arbei t skräf te gewesen sind, die jederzeit , 
j eden Orts und schliesslich auch in jedem gewünschten Umfange konzentr ier t 
werden konnten. 
Während sich bis zu dem «Höhepunkt» der ant iken Sklaverei die Unter -
schiede zwischen Sklavereiverhältnis und Tagelöhnerverhältnis in der gesell-
schaft l ichen P rax i s nicht abgeschwächt ha t ten , tendier t die weitere E n t -
wicklung in anderer Richtung und ist daher in ihren eigenen Zusammenhängen 
zu untersuchen u n d zu verstehen. Eine gewisse Besserstellung, auch ganz neue 
Bindungen der Sklaven, das Herabdrücken aller Freien, das Hineinstreben 
u n d Hineinpressen der armen Freien in mühsame produkt ive Tätigkeiten 
bewirk t eine Nivellierung der beiden Gruppen, nicht nur vereinzelt in sozial-
politisch unwirksamem Kreis, sondern in grösserem, gesellschaftlichem Aus-
mass , wie von den Forschern nahezu einhellig kons ta t ie r t wird. Mit dem end-
gül t igen Fragwürdigwerden der Sklaverei klassischen Stils kommen auch die 
Gedanken der H u m a n i t ä t , die in der ersten vorübergehenden Sklavereikrise 
E n d e des 5. Jh . v. d. Z. laut wurden, wieder an die Oberfläche und so, wie die 
Kr i se der klassischen Sklaverei sieh nun ausbreitete, länger andauer te u n d 
le tz ten Endes n icht mehr zu bewältigen war, verbrei tete und verstärkte sich 
auch die Krit ik der alten Knechtschaf t s form. 
Man war ausgewichen in Sklavenzueht beschränkten Umfangs, in die 
Auf te i lung des Grosseigentums in Kleinbetriebe, in halbe Erleichterungen 
u n d Vergünstigungen. Der S taa t sappara t ha t te sich noch einmal zur höchst-
möglichen Wirksamkei t der vorhandenen Gewaltmit tel zentralisiert. Es zeigte 
sich eine Tendenz zur Angleichung an altorientalisch-hellenistische Methoden 
des Regiments, im Grunde ein Rückschr i t t . Die Keime des Feudalismus blieben 
in diesem Netz despotischer Befehlswirtschaft noch gefangen. Die revolutio-
S 3 I . HAHN: F r e i e Arbei t und Sk l avena rbe i t in der s p ä t a n t i k e n S t ad t , Ann. Un iv . 
S c i e n t . Budapes t , Sec t io Hist , torn I I I , B u d a p e s t 1961. 
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nierende Entwicklung verlief nicht revolutionär, sondern in mehreren Etappen, 
einer komplizierten Verbindung von Reaktion, Evolution, passiver Resistenz 
und sporadischem offenem Widerstand. 
Der spätere Bruch zwischen Westrom und Ostrom löste die in altorienta-
lisch-hellenistische Herrschaftsform verklammerten Gebiete des Römischen 
Reiches von jenen Westgebieten, deren politische Vereinigung zunächst völlig 
verfiel, deren weitere Entwicklung aber grosse Möglichkeiten offen hielt. 
Es bleibt die Frage, wie wir die soziale Gruppe der antiken Sklaven 
bezeichnen wollen. S. Lauffer spricht von einem «Stand», um die Bezeichnung 
«Klasse» zu vermeiden (p. 77). Auch «Stand» ist eine riickprojizierte Be-
zeichnung. 
Es ist ein aligemeines, nicht auf den gegebenen Fall beschränktes Pro-
blem, ob wir aus späteren Entwicklungsstadien abgezogene Begriffe auf frühere 
Verhältnisse rückübertragen können oder ob historische Beziehungen histori-
sche Bezeichnungen tragen sollen. In bezug auf den Alten Orient ist diese 
Frage noch schwieriger zu lösen als fü r die Antike, deren Wortschatz wir zur 
Charakterisierung unserer modernen Welt also umgekehrt noch aus-
giebig und auch wissenschaftlich ohne Bedenken nutzen. Wenn wir eine Rück-
übertragung, verbunden mit einer Abstraktion höheren Grades, wissenschaft-
lich für nicht erlaubt halten, berauhen wir uns im Grunde der Möglichkeit, 
unsere wachsenden soziologischen Erkenntnisse für die Analyse der Geschichte 
nutzbar zu machen. Wenden wir unsere neuen Erkenntnisse, damit auch neue 
Begriffe an, so ist dabei allerdings alle wissenschaftliche Vorsicht geboten. 
Mir scheint die Bezeichnung «Klasse» für die Gruppe der spezifisch antiken 
Sklaven geeigneter als «Stand». Für und gegen die Bezeichnung «Klasse» kann 
argumentiert werden. Unter Klasse verstehe ich eine durch ökonomische 
Herrschaft bzw. Abhängigkeit gesonderte und in ihrer Arbeits- und Lebens-
situation bestimmte soziale Gruppe. Die Sklaven, so kann gesagt werden, 
seien aber nicht durch einen ökonomischen Vorgang, sondern durch die ausser-
ökonomische Gewalt, durch ein juristisches Verhältnis, als Gruppe charakte-
risiert, gekennzeichnet durch politische Rechtlosigkeit. Die Sklaven seien 
ferner nach ihren Lebens- und Arbeitsbedingungen derart unterschiedlich 
geschichtet gewesen, dass sie nicht als eine einheitliche Gruppe angesehen 
werden dürf ten. Sofern ihre Lage einheitliche Momente aufweise, seien diese 
identisch mit den ökonomischen Charakteristika der armen Freien, die sich 
auch nicht im Besitze von Produktionsmitteln befanden. Diese beiden sozialen 
Gruppen seien somit nicht durch wesentliche ökonomische Merkmale getrennt . 
Die Gruppe der Sklaven sei nicht zahlreich, daher nicht bedeutend genug 
gewesen, um als Klasse zu fungieren. Die Sklaven hät ten endlich kein Klassen-
bewusstsein entwickelt und weder einen ideologischen noch einen organisierten 
ökonomisch-politischen Klassenkampf geführ t . Alle diese Argumente scheinen 
mir jedoch nicht den Kern der Sache zu treffen. 
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Was zunächst die Bedeutung der Gruppe der Sklaven anbelangt, so liegt 
sie in der wachsenden Zahl, vor allem aber qualitativ darin, dass für die En t -
wicklung und Expansion der führenden Produktionsbetriebe in der Antike 
die Sklaverei entscheidend geworden ist; die Sklaven wurden dadurch ökono-
misch wichtiger als die armen Freien und arbeiteten in wesentlich fortgeschrit-
teneren Verhältnissen der Kooperation als die kleinen freien Eigentümer. 
Auf den Klassen der Sklavenhalter und der Sklaven beruhte die Dynamik 
der antiken Wir tschaf t . 
Die Schichtung nach besseren und schlechteren Arbeitsbedingungen, 
höherem oder niedrigerem Lebensstandard, nach höherem oder geringerem 
sozialen Ansehen, ist, soweit ich die Geschichte überblicke, bei jeder herr-
schenden und jeder abhängigen Klasse zu beobachten gewesen und zu beob-
achten. Sie ist im Flusse der ökonomischen Entwicklung objektiv unvermeid-
lich und wird subjekt iv in Verwirklichung des Prinzips divide et impera von 
der jeweils entgegengesetzten Klasse nach Möglichkeit gefördert und be tont .Für 
das entscheidende Merkmal der (ökonomischen) Klassenbildung halte ich aber 
die Art der Verfügungsgewalt bzw. der Abhängigkeit. Der Arbeitsinhalt und der 
Lebensstandard bleiben, so wichtig sie sein mögen, demgegenüber sekundär. Sie 
rufen eine Gradation innerhalb der Klasse hervor. Sie sind zusätzliche, stets zu 
beobachtende, o f t sogar besonders in die Helle des Bewusstseins dringende 
Momente, da sie anschaulich-materieller Na tu r sind, während das Netz der 
Abhängigkeiten indirekt und verdeckt wirken kann und, wenn der Herrschende 
klug ist, auch möglichst wenig fühlbar wirkt. Die genannten Momente sind 
jedoch nicht Ursache, sondern Folge, ebenso wie die mögliche Delegierung 
von Verfügungsrechten an Abhängige, die Beteiligung an Leitungs- und Herr-
schaftsfunktionen, die einen unzweifelhaft bedeutsamen Faktor, speziell für die 
Bewusstseinsbildung darstellt. Wenn ich die Sklaven, ungeachtet der Ver-
schiedenheit ihrerTätigkeitsmerkmale und ihres Standards der Konsumgüterver-
sorgung als eine Gruppe (Klasse) ansehe, die in Schichten unterteilt ist, so kann 
ich allerdings der Frage nicht ausweichen, ob auch die abhängigen Arbeiter 
und Angestellten der modernen Zeit eine geschichtete Gruppe (Klasse) bilden. 
Die Frage einer Wandlung des Charakters der Arbeiterklasse durch 
die Entwicklung der Technik, die die Handarbei t ersetzt, wird dann zur Frage 
einer Veränderung der Schichtung innerhalb der Klasse der abhängig Arbei-
tenden. Trennt m a n aber Arbeiterklasse und Schicht der Angestellten, so muss 
man auch die in der materiellen Produktion tätige «Sklavenklasse» von der 
«Schicht» der mit delegierten Leitungsfunktionen betrauten, besser versorgten 
Sklaven scheiden. Letzten Endes wird die Entwicklung der Gesellschaft, ihr 
Wohl und Wehe, von denen best immt, die die wirtschaftlichen Steuerhebel 
in der Hand haben und andere nötigen können, ihren Entscheidungen zu folgen 
und sich von ihnen zur und in der Produktion gleichsam wie Ins t rumente 
organisieren zu lassen. Die Frage von Verfügungsgewalt und Abhängigkeit, 
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von Freiheit und Unfreiheit, bleibt daher die primäre Frage. Sie war und 
blieb es auch für Karl Marx.84 
Die ausserökonomische Gewalt bei der Herstellung sklavischer Abhängig-
keit stellt in Wahrheit einen Unkostenfaktor der Ökonomie dar, und der Sklave 
kann nur so lange gesellschaftlich gesehen — als Sklave gebraucht werden, 
als die hergestellte ökonomische Abhängigkeit funktioniert, d. h. so lange 
der Sklave gezwungen ist zu arbeiten, was der Herr befiehlt, und sich von 
diesem die ökonomischen Zwecke, ja auch die Motive — vgl. das früher 
Gesagte — setzen zu lassen. Es handelt sich also ohne Zweifel im Kern um 
eine ökonomische Abhängigkeit, entstanden aus Raub bzw. Verlust jeglicher 
freier Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel. Diese letzte Art der 
Abhängigkeit scheint der Sklave mit dem armen Freien zu teilen. Aber das 
Abhängigkeitsverhältnis ist, wie mehrfach begründet wurde, gleichwohl nicht 
dasselbe. Die Verfügungsgewalt des Sklavenhalters geht auch ökonomisch weit 
über die Verfügungsgewalt des Lohnherrn hinaus. Der Sklavenhalter kann 
Wohnsitz und Arbeitsplatz des Sklaven definitiv bestimmen, er kann auch 
über seine Qualifizierung entscheiden etc., kurz die Verfügungsweise des Skla-
venhalters hat einen individuellen, wesentlich intensiveren, allerdings auch 
kostspieligeren und mühsameren Charakter als die des Lohnherrn. Dem Skla-
ven steht aucli nicht der politische Weg zu ökonomischem Einfluss offen. 
Die Erscheinungen des Klassenbewusstseins und des Klassenkampfes 
sind scharf umstritten, aber noch nirgends systematisch universalhistorisch 
untersucht. Angefangen von der dumpfen Empfindung, anders zu sein als 
die anderen, bis hin zu ausgesprochenen Zusammengehörigkeits-, Minder-
wertigkeits- und Uberwertigkeitsgefühlen, Misstrauen, Verachtung, Trotz und 
Hass, Sendungsbewusstsein, wissenschaftlicher Analyse, finden sich so viele 
historische Spielarten und Entwicklungsphasen des Klassenbewusstseins wie 
der Prozess der Klassenbildung selbst sie erzeugt. Als eine im Prozess befind-
liche historische und recht komplizierte, vielfältige Erscheinung ergreift 
das Bewusstsein einer objektiven, dabei in sich stets bis zu einem gewissen 
Grade differenzierten Klassenlage die Angehörigen der Klasse ungleich m ässig, 
schwächer, stärker, ganz oder gar nicht. Alle diese Besonderheiten eines 
geschichtlichen Werdegangs sind zu entdecken und zu analysieren. Der Korps-
geist im Denken und Handeln wird im allgemeinen bei der herrschenden Klasse 
leichter, daher rascher, auch eher in einer massiven Weise entstehen, als bei 
den Abhängigen. Er ist bei der Bildung einer Gesellschaftsstruktur stark, naiv, 
zukunftsträchtig, in der Krise bröckelt er ab und die kritischen Reflexionen 
beginnen. Das Klassenbewusstsein der Herrschenden entsteht aus der Beja-
hung, das Klassenbewusstsein der Abhängigen aus der Ablehnung der gege-
benen Klassensituation. Der Korpsgeist der Herrschenden ist gemäss seinem 
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Ursprung mit Lustgefühlen der Macht und Freiheit, also des Entfaltenkönnens 
aller Fähigkeiten und der Befriedigung von Begierden verbunden. Er muss 
nicht erst mühsam geweckt werden, er entspringt der ökonomischen Situation 
nach psychischen Gesetzen. Aus der Lage der Abhängigen ergeben sich spontan 
nicht Lust- sondern Unlust- und Schmerzempfindungen, die als solche nicht 
gesucht, sondern gescheut werden. Die ökonomischen Herren sind zumeist 
eine Minderheit; dadurch wird die persönliche Verständigung und ein Erzie-
hungsprozess einheitlichen Charakters erleichtert. Die Abhängigen sind eine 
in ihren vollen Lebensäusserungen und ihren Bildungsmöglichkeiten behin-
derte Mehrheit. Es ist um so schwerer, sie alle zu erfassen und zu wecken. Die 
Solidarität der Abhängigen kostet immer Opfer, sie setzt daher einen ausser-
ordentlichen Druck, der spontanen Gegendruck erzeugt, oder eine hohe mora-
lische Qualität und wachsende Einsiebt in die Zusammenhänge voraus, die 
sich u. U. mit dem Sendungsbewusstsein des Revolutionärs verbinden kann. 
Das Klassenbewusstsein der Abhängigen ist schwach bei der Bildung einer 
Gesellschaftsstruktur, die sich durch eine neue historische Aufgabe recht-
fert igt ; es wächst in der Krise zugleich mit dem Glücksgefühl der Hoffnung 
auf die Möglichkeit der Beendigung eines verhassten Zustandes. 
Die Sklavenhalter haben uns ihr Klassenbewusstsein in vielen Bemer-
kungen, wohlüberlegten und zynischen Anleitungen und in ihren Handlungen 
eindeutig und nachdrücklich bezeugt. Die Sklaven vernehmen wir nur indirekt, 
durch die Beobachtungen und Berichte ihrer Herren, und, sofern Selbst-
Zeugnisse vorliegen, durch legale Zeugnisse der besser gestellten Schichten. 
Aber auch diese höchst spärlichen Zeichen genügen, um festzustellen, dass es 
ein von dem einfachen Aufleuchten der Brüderlichkeit : du bist auch ein Sklave 
(vgl. das oben zitierte Komödiengespräch Xanthias—Aiakos) bis zu heftigen 
Aktionen führendes Zusammengehörigkeitsbewusstsein und Auflehnungs-
bewusstsein unter den Versklavten gegeben hat. Dass niemals alle Sklaven 
von den gleichen Stimmungen und Bewusstseinsinhalten erfasst wurden, ist 
eine Tatsache, die die Sklavenklasse zwar dem Grade aber nicht dem Wesen 
nach von anderen, auch stets mehr oder minder bewusstseinsmässig gespal-
tenen Klassen unterscheidet. Eine systematische Ausbreitung und Stärkung 
des Kollektivbewusstseins einer sozialen Gruppe setzt einige Freiheiten, 
insbesondere die der Organisation, und die mögliehe Kontinuität der Bemü-
hungen voraus. 
Es ist nach allen historischen Erfahrungen, auch denen der Ge-
genwart, für rigoros Unterdrückte ausserordentlich schwer, eine eigene 
Gedankenwelt zu initiieren, noch schwieriger, sie zu verbreiten und zu tra-
dieren. 
Der illegale Widerstand, den die Sklaven nur sporadisch und spontan 
leisten konnten, aber bis zu dem Ausmass von Massenfluchtbewegungen und 
grossen, trotz der Niederlagen geschichtlich wirksamen Aufständen hin geleistet 
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haben, konnte allerdings nicht die Ideen und Formen eines modernen Klassen-
kampfes haben. Die Sklaverei war auch in ihrer höchst entwickelten, der anti-
ken Form, noch recht primitiv gegenüber dem kapitalistischen Lohnarbeits-
system. Der Lohnarbeiter kann durch eine Kündigung seine Abhängigkeit 
von einem bestimmten Unternehmer auflösen, nicht aber seine ökonomische 
Abhängigkeit schlechthin. Diese allgemeine Abhängigkeit kann er überhaupt 
nur kollektiv bekämpfen, ihre Bedingungen nur kollektiv evolutionär ver-
ändern oder revolutionär aufheben. Anders der Sklave. Is t er freigekauft, 
in ein unabhängiges Gemeinwesen entflohen oder erfolgreich aufständisch, 
so ist er kein Sklave mehr. Diese relative Primitivität und Individualität des 
Knechtschaftsverhältnisses wirkt sich in der Art der Opposition dagegen aus. 
Auch das Problem der Fluktuation gehört in diesen Zusammenhang. Wer ist 
unterwürfiger, wer widerstandsbereiter, der in die Unterdrückung Hineinge-
borene oder der Deklassierte? Es gibt kein Generalrezept fü r die Beantwortung 
dieser Frage, daher glücklicherweise auch keinen praktischen Leitfaden für 
erfolgreiche Unterdrückung allerorts und zu allen Zeiten. Der als Kind schon 
gewaltunterworfene und dadurch in seinem Selbstbewusstsein gewaltsam 
gebrochene Mensch lässt sich u. U. leichter lebenslang unter Druck halten als 
«1er Waffengeübte, erst im Mannesalter Verknechtete. Das wussten die Sklaven-
räuber und Sklavenhalter von jeher. Aber auch die Chance einer Sicherung 
der Herrschaft des Menschen über den Menschen durch das psychische Nieder-
brechen der Kinder ist von bestimmten Bedingungen abhängig. Das von Aristo-
teles gerügte73 aufsässige Verhalten der Heiloten und Penesten und die uns 
bekannten grossen Heilotenaufstände zeigen deutlich genug, dass in der Antike 
selbst in relativ rückständigen Gemeinwesen das Geborensein in der Knecht-
schaft allein nicht ausreichte, um sich damit schlechthin abzufinden. Der 
Hochmut gegenüber der angeblich sklavischen Gesinnung oder der Minder-
wertigkeit von oixoyeveïç85 ist historisches Faktum, aber menschlich unrecht, 
gesellschaftlich allzu billig. Das — schändliche — Brechen des natürlichen 
menschlichen Selbstbewusstseins im Kindesalter wird kein Vorteil für die 
Herren, überhaupt kein Weg für gesellschaftliche Unterdrückung mehr sein, 
sobald die Niedergehaltenen generationsweise in homogenen Massen als im 
Schicksal Gleichgestellte heranwachsen und die gesamte Gesellschaft einer 
Epoche sich in Entwicklung befindet. Auch der kostspielige Ausweg in eine 
expansive Sklavenzucht würde Rom nicht haben retten können. Für den Kampf 
der modernen Arbeiterklasse innerhalb der rasch voranschreitenden kapitali-
stischen Verhältnisse z. B. wurde und wird es von den Arbeiterführern stets 
als ein Vorteil betrachtet, wenn die Klasse sich möglichst vollständig aus den 
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in die Klasse Hineingeborenen zusammensetzt und deklassierte Menschen 
nu r in geringem Umfang einströmen. In stagnierenden altorientalischen Staaten 
dagegen wurde umgekehrt die Herrschaft Jahrhunder te hindurch auf dem 
Wege einer möglichst frühzeitigen disziplinarischen und ideologischen Hineiner-
ziehung der zum Knechtsdasein Geborenen in ihre Lebenslage gesichert, bis 
je tz t beim Aufbruch dieser Länder zu moderner Industrialisierung das Pendel 
umschlägt. Die Herrschaft über die Sklaven ist in der Antike anfänglich durch 
das laufende Auffüllen mit unter sich nach Sprache und Nationalität unter-
schiedenen deklassierten Menschen erleichtert worden, endlich aber entstand 
die grosse Schwierigkeit eben durch die Massierung dieser Gerauhten u n d 
Deklassierten. Dass solche Menschen allerdings vornehmlich im schlichten 
persönlichen Freiheitswunsch befangen und weniger mit Gedanken an eine 
Veränderung des gesellschaftlichen Systems beschäftigt waren, ist erklär-
lich. Auch von dieser Seite her gesehen wirkte die Sklaverei primitiv, un-
mit telbar . 
Nichtsdestoweniger müssen wir anerkennen, dass auch Revolten eine 
historische Form des Klassenkampfes sind, und wenn sie keine neuen Ver-
hältnisse hervorbringen, doch zunächst die alten ad absurdum führen können, 
womit die erste Bedingung eines mühseligen Fortschri t ts geschaffen ist. 
Keine rechtliche Anerkennung der Knechtschaf t wird ökonomisch etwas 
bewirken, sobald nicht mehr genügend Menschen faktisch gezwungen werden 
können, unter der Peitsche zu arbeiten. Wir zollen jedem Volk, das um seine 
eigene Freiheit r ingt , unsere Anerkennung. Wieviel weniger sollten wir sie 
jenen Männern versagen, die um ihre soziale Freiheit gekämpf t haben ange-
sichts der Drohung, im Falle der Niederlage wie Verbrecher gekreuzigt zu 
werden. 
Der erbarmungslose Klassenkampf und Klassenhass der Unterdrücker 
wi rd allein hierdurch schon in vollem Masse sichtbar. I m übrigen sollten wir 
angesichts unserer sehr geringen Kenntnisse über die Gedanken und Gefühle 
der aufständischen Sklaven mit unseren Urteilen in jeder Richtung möglichst 
vorsichtig bleiben. Die Sklaven haben zu bestimmten Vorstellungen, die ihrer 
entrechteten Lage mehr entsprachen, tendiert.86 Dass heimatliche, religiöse 
u n d politische Ideen — alter Königsherrschaft oder urgesellschaftlicher Frei-
heit - eingeflossen sind, bleibt möglich, und wenn z. B. das Spartacusheer 
auf den Balkan hä t te gelangen können, hä t te die Verbindung der sozialen mit 
nationalen Leidenschaften und die Wandlung des Sklavenaufstandes in einen 
Unabhängigkeitskrieg m. F . durchaus im Rahmen des Möglichen gelegen. 
Solche Erwägungen dürfen uns aber nicht verführen, die Auflehnung antiker 
Sklaven überhaupt nicht sozial, sondern national bedingt zu sehen — national 
nicht im Sinne der modernen Nation, sondern der natio vers tanden —, dagegen 
bleibt die Beobachtung des Aristoteles zu beachten, dass im 4. Jahrhunder t 
der Griechensklave sich gegen den Griechenherrn unbotmässiger verhielt als 
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der gefangene und verschleppte Barbar. Ausschlaggebend ist immer wieder 
die in möglichst vielen Beziehungen homogene soziale Masse. 
Sofern der Wunsch und der Wille von Abhängigen, nicht in dem gegebe-
nen Verhältnis zu arbeiten, zu einem Kollektivwunsch und Kollektivwillen 
und in irgendwelchen Formen zur kollektiven Aktion wird, und sofern der 
Wunsch der Herren, das Abhängigkeitsverhältnis zu ökonomischen Zwecken 
aufrecht und funktionsfähig zu erhalten, in einer gemeinsamen Manifestierung 
und Anwendung von Gewalt, in gemeinsamen Abreden und übereinstimmenden 
Methoden zur Geltung kommt, halte ich es für zulässig, zwar nicht von moder-
nem Klassenkampf, aber von historischen Formen des Klassenbewusstseins 
und des Klassenkampfes zu sprechen. Eine Revolution im modernen Sinne 
vollzieht sich in solchen Formen noch nicht; der Begriff der Revolution ist 
wesentlich aus den Vorgängen der grossen französischen Revolution abgezogen, 
bei der sich eine Aufstandsbewegung direkt mit den umwälzenden Ideen und 
den faktischen Möglichkeiten einer Umwälzung verband. 
Vergleichen wir aber nicht mit der modernen Zeit, sondern mit den Ver-
hältnissen altorientalischer Reiche, so hat sich in der Antike schon eine über-
raschende Beschleunigung der Entwicklung angebahnt, die innerhalb der öko-
nomischen Basis mit der Herausbildung des Privateigentums am Boden und 
der extremen Raub- und Privatsklaverei als mobilisierendem Element und 
bestimmendem Faktor sowohl des Fortschritts als auch seiner Grenzen gewirkt 
hat. Diese Entwicklung kam vor allem in den führenden Griechenstädten 
und im Westteil des Römischen Reiches mit der Haupts tad t Rom selbst zum 
Durchbruch und zum Erliegen. 
Ein Ahnenkult in der Form einer Mohrenwäsche durch eine Bagatelli-
sierung oder Beschönigung der antiken Sklavereiverhältnisse auf der einen 
Seite, auf der anderen Seite durch eine Ableugnung despotischer Regierungs-
formen im Alten Orient, behindert nur die Wissenschaft und die Selbsterkennt-
nis der menschlichen Gesellschaft, damit einen fruchtbaren Ansporn der Ent -
wicklung. Die alte Despotie — diese Hauswirtschaftsform ganzer Staats-
wesen — und in ihrem Anschluss die auf der Privatsklaverei als dynamischem 
Faktor beruhende Ökonomie der antiken Staatenwelt waren Basis für enorme 
Leistungen der menschlichen Gesellschaft, zugleich auch Grenzen, die fallen 
mussten, wenn die Menschen in Freiheit fruchtbarer wirken können als unter 
Knechtschaftsverhältnissen. Der Weg von der Knechtschaft , in der die grosse 
Kooperation historisch zuerst verwirklicht wurde, zu wachsender und allge-
meinerer Freiheit — das heisst im ökonomischen Bereich zur Bestimmung 
bzw. Mitbestimmung über den Umfang, die Art und die Entwicklungsrichtung 
der gesellschaftlichen Produktion und über die Verwendung der Produkte — 
dieser Weg ist sehr mühsam gewesen. Der Fortschritt in der Geschichte der 
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menschlichen Gesellschaft hat sich niemals gradlinig, sondern in dialektischen 
Widersprüchen, in menschlichen und durch unmenschliche Formen hindurch, 
mit vielen Verlusten und langwährenden Rückschlägen auf allen Lebens-
gebieten, auf wechselnden Schauplätzen, mit überraschenden Wendungen, 
immer ungleichmässig in Intensität und Ausbreitung, als Grundtendenz im 
menschlichen Handeln und Denken, im Kampf der Klassen, der aucli ein 
Kampf der Völker werden konnte, durchgesetzt. Von dein Historiker nicht 
entschleierte Ursachenreihen in der Geschichte liegen aber noch wie ein enor-
mes weisses Feld vor uns, für dessen Begehung das bereits Erkannte als Leit-
faden dienen kann. In diesem Sinne verstehe ich die vorliegende Diskussion. 
S. L A U F F E R 
BEMERKUNGEN ZUM SKLAVENPROBLEM 
Es ist ein Kennzeichen der modernen Altertumswissenschaft, dass sie 
sich viel stärker als früher den sozialen Problemen der Antike zuwendet. 
Wir sehen darin einen wesentlichen wissenschaftlichen Fortschritt , der gesichert 
und weiter ausgebaut werden muss. Dafür ist es erforderlich, dass in termino-
logischer und methodischer Hinsicht tragfähige Grundlagen geschaffen werden, 
von denen die Erforschung der antiken Sozialgeschichte ausgehen kann. 
Wenn trotz bedeutender Leistungen einzelner Forscher auf diesem Gebiet 
bisher so wenige allgemein anerkannte Ergebnisse erzielt wurden, besonders 
über die antike Sklaverei, so liegt es nicht nur daran, dass das überlieferte 
Material zu bestimmten Fragen meist nur in Auswahl verwertet, nie voll-
ständig gesammelt wurde, sondern noch mehr daran, dass in den Grundbegrif-
fen zu wenig Klarheit und Übereinstimmung bestand. Ich begrüsse es daher, 
dass E. Ch. Welskopf in ihrer oben veröffentlichten Arbeit eine solche Diskus-
sion anregt. Ich bin ebenso wie sie davon überzeugt, dass es in sozialgeschicht-
lichen Fragen möglich ist, gewisse objektive Wahrheiten zu erkennen. Die 
Wahrheit ist unteilbar. Natürlich sind die subjektiven Voraussetzungen der 
Forscher verschieden, vor allem ihre persönliche Eigenart und ihre gesell-
schaftliche Herkunft, aber diese Verschiedenheit der Ausgangspunkte ver-
hindert nicht, dass man zu gemeinsamen wissenschaftlichen Urteilen gelangen 
kann, wenn die subjektiven Elemente unter kritischer Kontrolle gehalten 
werden. 
Sehr richtig stellt E. Ch. Welskopf zu Beginn ihrer Analyse der antiken 
Sklaverei fest, dass es sich dabei um das Problem einer vorübergegangenen 
Struktur der Gesellschaft des homo sapiens handelt. Die antiken Sklaven und 
Sklavenhalter sind ausgestorben. Keine heutige Gesellschaftsform gleicht 
völlig mehr der griechisch—römischen Gesellschaft. Die Geschichte ist ein 
Prozess, in dessen Verlauf wir uns immer weiter von der spezifischen Struktur 
der Antike entfernen. Diese Tatsache ermöglicht es uns, den historischen 
Charakter der antiken Sklaverei unbefangen zu betrachten und zu beurteilen, 
gleichgültig, welcher modernen Gesellschaftsform wir angehören. Aus älteren 
Polemiken über das Sklavenproblem erhält man bisweilen den Eindruck 
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als sei es den Gesprächspartnern mehr um die eigene oder die gegnerische 
gesellschaftliche Position gegangen als um die historische Situation des antiken 
Sklaven. Deshalb verfiel man auch so häufig in den Fehler, die antiken Ver-
hältnisse in unzulässiger Weise zu modernisieren. Alle heutigen Beurteiler 
wissen, dass in dieser Hinsicht äusserste Vorsicht geboten ist, damit kein 
verfälschtes Bild der antiken Gesellschaft entsteht. Mit Recht betont jedoch 
F . Ch. Welskopf, dass der antike Mensch, also auch der Sklave, als homo 
sapiens unmittelbar mit uns verbunden ist. Daraus ergibt sich die Notwendig-
keit, jenes atavistische gesellschaftliche Verhältnis, das wir Sklaverei nennen, 
wissenschaftlich aufzuklären. 
Diese gemeinsame Ausgangsbasis der Diskussion lässt sich noch ver-
breitern. Es muss klargestellt werden, dass die Sklaverei von allen Betrachtern 
gleichermassen verurteilt wird. Dieser Satz ist zwar für heutige Menschen 
selbstverständlich; auch enthält er nicht eine historische Erkenntnis, sondern 
ein Werturteil. Trotzdem scheint er mir als Voraussetzung der Diskussion 
unerlässlich. Jede Unklarheit in dieser Beziehung führ t zu Missverständnissen. 
Sobald unterstellt wird, dass ein Gesprächspartner aus philosophischen oder 
gesellschaftlichen Anschauungen die antike Sklaverei beschönigen oder gar 
rechtfertigen wolle, lassen sich die sachlichen Forschungsergebnisse nicht 
mehr in Übereinstimmung bringen. In meinem Stockholmer Vortrag über 
die Sklaverei in der griechisch -römischen Welt habe ich unter anderem die 
Frage gestellt, wie es denn möglich gewesen sei. dass die Sklaverei eine lebens-
fähige und sogar jahrhundertelang funktionierende gesellschaftliche Institution 
war. Aus solchen Formulierungen haben mir manche Kritiker den Vorwurf 
gemacht, ich hätte die Sklaverei idealisieren wollen. Welches Missverständnis ! 
Jede Betrachtung der Sklaverei muss von der Tatsache ausgehen, dass 
es sich dabei um ein Gewaltverhältnis handelt. Diese meine Definition brauche 
ich hier nur zu wiederholen. Sie gilt für den geschichtlichen Ursprung der Skla-
verei und gilt ebenso für die ganze Dauer ihres Bestehens. Es ist demgegenüber 
von geringer Bedeutung, dass sich die Gewalt nur zeitweilig in offenem Kampfe 
äusserte, bisweilen als latenter Gegensatz oder scheinbar überhaupt nicht. 
Diese verschiedenen Erscheinungsformen des Gewaltverhältnisses zu unter-
suchen, ist die Aufgabe der historischen Spezialforschung. Wichtig ist dabei, 
den gewaltsamen Grundcharakter niemals zu übersehen. Ich halte es metho-
disch für völlig richtig, dass F. Ch. Welskopf in ihrer Untersuchung ebenfalls 
von diesem primären Charakter der Sklaverei ausgeht. 
Wenn man nun an die einzelnen Fragen des Problemkreises herangeht, 
wird man in erster Linie versuchen müssen, klar umrissene Begriffe zu schaffen. 
Ohne verbindliche Terminologie sind auch keine anerkannten Ergebnisse zu 
erwarten. Ein solcher fester Begriff wurde schon gebraucht, nämlich Gewalt. 
Wenn wir Gewalt in dem übergreifenden Sinne verstehen, dass damit sowohl 
offener Kampf wie latenter Gegensatz gemeint sein kann, so lässt sich dieser 
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Begriff verbindlich für die gesamte Sklaverei gebrauchen. Ob man statt des 
Begriffes Gewalt lieber den Ausdruck Kampf gebrauchen will, ist eine Sache 
der blossen Übereinkunft. Auch das Wort Kampf hat eine weitere Bedeutung, 
etwa in dem Satze 'Leben ist Kampf ' , life is struggle, wobei sowohl offener 
als auch versteckter Kampf gemeint sein kann. Hier gelangt man in der 
Diskussion sogleich zum Begriff des Klassenkampfes. 
Es ist recht förderlich, dass E. Ch. Welskopf den Begriff der Klasse im 
Hinblick auf die antiken Sklaven eingehend analysiert. .Mit Recht stellt sie 
zunächst die Frage, ob die Rück Übertragung solcher Begriffe wie 'Klasse' 
oder 'Stand' auf die Antike wissenschaftlich überhaupt zulässig sei, ohne 
dass man sich dabei einer unerlaubten Modernisierung schuldig mache. Sie 
kommt zu dem Ergebnis, dass derartige Bezeichnungen, die nicht auf eine 
besondere geschichtliche Epoche festgelegt sind, auch auf die Antike anwend-
bar sind. Dem möchte ich zustimmen. Wir reden ja auch von antiker Wirt-
schaft und Gesellschaft, um damit Sachverhalte auszudrücken, die es in der 
Antike gegeben hat, obwohl die exakten Begriffe dafür fehlten. Im übrigen 
ist der Begriff 'Klasse' durch seine Herkunf t vom römischen Wort classis 
'Besitzklasse' durchaus legitimiert, auf die Antike angewendet zu werden, 
um so mehr, als er die ursprüngliche Bedeutung des ökonomischen bewahrt 
hat. Ich akzeptiere die von E. Ch. Welskopf gegebene Definition des Begriffes 
Klasse, dass damit die ökonomische Situation einer bestimmten sozialen, 
herrschenden oder abhängigen Gruppe bezeichnet sein soll. Da wir die Sklaverei 
als Gewaltverhältnis definiert haben, können wir also die antiken Sklaven 
insgesamt als eine ökonomische Klasse im Sinne einer abhängigen Gruppe 
bezeichnen. 
Nicht ganz zutreffend meint E. Ch. Welskopf freilich, ich hätte die 
Bezeichnung 'Klasse' für die antiken Sklaven vermeiden wollen und hät te 
die Sklaven aus diesem Grunde als 'Stand' bezeichnet. Unter 'Stand' verstehe 
ich den Rechtsstand, also nicht ein ökonomisches, sondern ein juristisches 
Verhältnis. Auch hierin könnte wieder eine terminologische Klärung und 
damit ein Fortschritt in der Diskussion des Sklavenproblems erreicht werden, 
wenn eine Ubereinkunft zustande käme, dass unter 'Stand' der Rechtsstand 
einer bestimmten sozialen Gruppe zu verstehen sei. Dieser Begriff ist ebenso 
wie 'Klasse' römischen Ursprungs, indem status den juristischen Personenstand 
bezeichnete, speziell status lihertatis den 'Stand der Freiheit ' und status ser-
vitutis den 'Stand der Sklaverei'. Es lässt sich nicht leugnen, dass die antiken 
Sklaven in juristischer Hinsicht eine gesonderte Gruppe bildeten, eben den 
Stand der Unfreien, die in völliger politischer und fast völliger privater Recht-
losigkeit gehalten waren. Die Alternative, ob die antiken Sklaven eine Klasse 
oder einen Stand bildeten, ist also falsch gestellt. In Wirklichkeit waren sie 
sowohl eine Klasse als auch ein Stand, je nachdem, ob man sie unter ökono-
mischen oder unter juristischen Gesichtspunkten betrachtet. 
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Soweit dürf te eine Übereinstimmung im Grundsätzlichen leicht zu erzie-
len sein. Die Meinungsverschiedenheiten können jedoch sogleich bei der Frage 
auftreten, welche Bedeutung dem ökonomischen oder dem juristischen 
Gesichtspunkt dabei zukommt. Diese Frage erfordert eingehende historische 
Spezialstudien. Es wäre verfehlt, wenn man den einen oder den anderen Aspekt 
von vornherein unterschätzen würde. Die Bedeutung des Ökonomischen ist 
heute wohl allgemein anerkannt, das Juristische dagegen wird von manchen 
Kritikern, wie ich glaube, immer noch unterschätzt. Sie meinen, es handle 
sich dabei um eine blosse Abstraktion ohne erhebliche Bedeutung für den 
realen Charakter der antiken Sklaverei. Wer den juristischen Aspekt hervor-
hebe, so argumentieren sie, flüchte sich vor der harten Wirklichkeit der Skla-
verei in abstrakte Spekulationen über Nebensächliches. Dieses Vorurteil ist 
psychologisch verständlich, weil die Rechtsunterschiede zwischen Frei und 
Unfrei in der modernen Welt abgeschafft sind und wir deshalb keine lebendige 
Anschauung von dem furchtbaren Antagonismus der Rechtsungleichheit mehr 
haben. Durch die juristische Legalisierung des Gewaltverhältnisses haben 
sich die herrschenden Schichten des Altertums die wirksamste und dauer-
hafteste Form der Unterdrückung der Unfreien geschaffen. Zweifellos war 
die Schaffung von Rechtsformen für die Gewaltanwendung zunächst etwas 
Sekundäres; der tatsächliche Gewaltakt durch Raub, Ausbeutung und anderes 
ging primär voraus. Nachdem aber die Rechtsordnung der Sklaverei stabilisiert 
war und sich in allen antiken Staaten durchgesetzt hatte, wurde sie der sicht-
barste Ausdruck und die eigentliche Erscheinungsform des tatsächlichen 
Gewalt Verhältnisses. Darauf beruht noch die in der heutigen Fachliteratur 
weit verbreitete Bezeichnung 'Sklavenhaltergesellschaft' für die antike Gesell-
schaft . Diese Bezeichnung will besagen dass die gesellschaftliche Abhängigkeit 
in der Antike nicht eine blosse tatsächliche oder eine rein ökonomische Abhän-
gigkeit war, sondern eine rechtlich fixierte, 'sklavische' Unfreiheit. 
In diesem Zusammenhang sind die Untersuchungen von E. Ch. Welskopf 
über das Verhältnis von Lohnarbeit und Sklaverei in der Antike sehr lehr-
reich. Es ergibt sich daraus, dass der antike Tagelöhner und der Sklave manche 
Analogien aufweisen. Beide sind ökonomisch abhängig, besitzen keine eigenen 
Produktionsmittel und haben keine 'Musse', wie E. Ch. Welskopf mit Recht 
feststellt. Diese beiden gesellschaftlichen Typen der Antike, der 'freie' Tage-
löhner und der Sklave, gehören also nach unserer oben gegebenen Definition 
der gleichen 'Klasse' an, obwohl sie nach ihrem Rechtsstand verschieden sind. 
Nichts wäre verkehrter, als wenn man daraus den Schluss ziehen würde, dass 
die Bedeutung des Rechtsstandes somit unerheblich sei. Der Sklave hat te 
keine direkte Aussicht, aus der besitzlosen Klasse herauszukommen. Es konnte 
ihm nur auf dem Umweg gelingen, dass er durch Flucht oder Freilassung zuerst 
aus dem unfreien Stande herauskam. Auch diejenigen Sklaven, von denen 
wir hören, dass sie im privaten oder öffentlichen Dienst hohe Stellungen hatten 
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und. deshalb von armen Tagelöhnern freien Standes beneidet wurden, waren 
nur scheinbar aus ihrer Klasse herausgehoben. Ihr Besitz war kein Eigentum, 
ihr persönlicher Einfluss war kein anerkanntes Recht. Die Interpretation 
der Äusserungen des Aristoteles durch E. Ch. Welskopf ist für die Klärung 
dieser sozialen Unterschiede aufschlussreich. Wir können sie hier nicht weiter 
verfolgen, sondern wollen zu dem schon oben erwähnten, wesentlichen Regriff 
des Klassenkampfes zurückkehren. 
Schon Marx hat bekanntlich von der Verschiedenheit der Bedingungen 
des antiken und des modernen Klassenkampfes gesprochen. In diesem Sinne 
unterscheidet auch E. Ch. Welskopf zwischen dem modernen Klassenkampf 
und den historischen Formen des Klassenkampfes. Diese Unterscheidung ist 
methodisch wichtig. Solange man bewusst oder unbewusst den modernen 
Klassenkampf zum Massstab des Urteils macht, kann man die historische 
Form eines antiken Klassenkampfes nicht zutreffend beurteilen. Dies gilt vor 
allem für den Kampf der Sklaven. Er ist komplizierter als der Klassenkampf 
zwischen Freien, weil der Sklave nicht nur Angehöriger einer Klasse, sondern 
auch eines gesonderten Standes ist. Der Klassenkampf zwischen besitzenden 
Bürgern und besitzlosen Bürgern der klassischen griechischen Polis, also etwa 
zwischen Oligarehen und Demokraten in Athen, oder der Kampf zwischen 
den Anhängern der Optimaten und Populären im spätrepublikanischen Rom 
ist nicht dasselbe wie der Kampf der Sklaven. Selbstverständlich kann man 
jeden Akt des Widerspruchs oder Widerstandes eines Sklaven gegen das ihm 
aufgezwungene Gewaltverhältnis als eine Form von Klassenkampf bezeichnen, 
ohne dabei nach den besonderen Motiven des Widerstandes zu fragen. Ein 
solcher allgemeiner Begriff des Klassenkampfes ist jedoch wenig geeignet, 
spezielle historische Erkenntnisse zu vermitteln. Wie bei dem Begriff der 
Klasse, so sollte auch beim Begriff des Klassenkampfes an der konkreten 
ökonomischen Grundbedeutung festgehalten werden. Dadurch wird es möglich 
sein, in der Geschichte der antiken Sklaverei manche echten klassenkämpferi-
schen Züge zu entdecken, die bisher nicht genügend beachtet wurden, anderer-
seits aber auch manche Erscheinungen abzusondern, die anders zu erklä-
ren sind. 
Es wäre erfreulich, wenn hei der Erforschung des Sklavenproblems alle 
Beteiligten auf diesem Wege zu weiteren Übereinstimmungen in den Grund-
begriffen gelangen könnten. 
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SPRICHWORT ODER GEFLÜGELTES WORT? 
Bezüglich mancher Redewendungen, die eine einfache und allgemein-
gültige Weisheit in einer bündigen, mehr oder weniger bildhaften Formulie-
rung ausdrücken und den Zuhörer immer als wohlbekannt anmuten, lässt 
sich o f t äusserst schwer zu entscheiden, ob sie als höhere Einheiten des Sprach-
gebrauchs aus dem Volksmunde s tammen, oder aber als Volltreffer eines 
geistreichen Verfassers aus der Literatur in das Gemeingut eines Volkes oder 
eines grösseren Kulturgebietes ihren Weg gefunden haben. Mit anderen Worten 
- um den gerade vor hundert Jahren von G. Büchmann geprägten glücklichen 
Ausdruck zu gebrauchen — «Sprichwort» und «geflügeltes Wort» sind nicht 
immer leicht auseinanderzuhalten. Zur Frage nach dem Ursprung kommt 
noch die Geschichte der Anwendung oder das Problem des Bedeutungswandels 
hinzu, wie z. B. auch bei dem Ausdruck «geflügeltes Wort», dessen homerischer 
Ursprung — durch die klassische Übertragung von J . H . Voss vermittelt — 
feststeht, andererseits aber kommt auch der Umstand in Betracht, dass die 
Anwendung bei Büchmann ihm einen völlig neuen und seitdem in gewissem 
Zusammenhang allgemein verständlichen und eindeutigen Sinn gegeben ha t . 1 
Wer fasst aber Mut, ein unwiderrufliches Urteil darüber zu fällen, ob z. B. 
Hesiod das berühmte xega/uevç хеда/леТ (Erga 24) aus seiner Umgebung 
übernahm, oder ob er selbst damit den griechischen Sprachschatz bereicherte, 
so dass die Wendung u. a. auch von Aristoteles öfters (Rhet. II. 4, E th . Nie. 
VIII . 2, E th . Eudem. VII. 1), aber nur ausnahmsweise mit dem Namen des 
Dichters (Pol. V. 10) angeführt wurde?2 Ha t Appius Claudius Caecus die noch 
mehr und fast in allen europäischen Sprachen verbreitete Sentenz fabrum esse 
suae quemque fortunae selbst geschaffen, hei der italischen Volksweisheit 
aufgelesen oder aber wie man aus der ähnlichen, jedoch hei weitem nicht 
so prägnanten Stelle hei Plautus (Trin. 363) folgert — von Philemon gelernt, 
und wenn das letztere der Fall ist, ist sie im Bereiche der neuen attischen 
Komödie oder auf dem griechischen Volksmund entstanden — dies sind Mög-
1
 Vgl. L . H E I N E M A N N S Vorwor t zu einer Neuauf l age von G. B Ü C H M A N N : Gef lüge l te 
W o r t e . Berl in 1929, auch im Kap i t e l «Griechische Zitate», S. 191 — 192. 
2
 Vgl. H . B O N I T Z : I ndex Aristotelicus. Ber l in 1870. s. v . naooifiiai. 
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lichkeiten, (lie gleich bei der Behandlung der Anfänge der römischen Li te ra tu r 
immer wieder auf tauchen. 3 
Vollkommen berechtigt sind also im Prinzip die Einwände, die Gy. 
Moravcsik meiner Annahme in bezug auf das Verhältnis des apokryphen 
Thomas-Evangeliums zu Lukian gegenüberstellt, und ich gebe auch gerne zu, 
dass er seinen S tandpunkt mit einer umsichtigen Gelehrsamkeit vorlegt, wel-
cher kaum eine hingehörige Angabe entgangen ist.4 Um aber vollkommen über-
zeugt zu sein, möchte ich vor allem seine Beweise kennen, die die f rühen 
Bestandteile der sog. alphabetischen Sammlung der griechischen Sprichwörter, 
des Rhetorischen Lexicons bzw. der Diogenianischen Sammlung absondern und 
das angebliche Sprichwort xvatv év tpáxvy gerade jenen f rühen Bestandteilen 
zusprechen. Denn dass alle diese Sammlungen, mit den übrigen, die Gy. Morav-
csik sorgfältig aufzählt , nur in späten Bearbeitungen vorhanden sind, ist ihm 
wenigstens so gut bekannt , wie mir selbst. Seine übrigen Belegstelle sind im 
allgemeinen noch jüngeren, z .T . spätbyzantinischen Quellen entnommen, 
und dass einige von seinen Gewährsmännern die vorliegende Wendung als 
nagotpia bezeichnen, ist gar nicht entscheidend. 
Die Alten haben kaum einen Unterschied zwischen Sprichwort und 
geflügeltem Wort gemacht . Selbst Aristoteles nicht, der mit der Bezeichnung 
nagotpia auch ein Dichterwort anführen kann, wie z. B. vtjnioç ôç naxéga 
xxeíva; viovç xaxaXeínei, wobei er wold Bescheid wusste, dass der Hexameter 
vom Dichter Stasinos s tammt oder wenigstens, dass er zu den cyclischen 
Kvngia gehört. Und das t a t er eben in einem Zusammenhange, der den Begriff 
nagotpia bestimmen bzw. ihre Bedeutung in der Beweisführung erörtern will: 
die Parömien sind demnach eine Art Zeugnis ( er i xal ai ладо i pi at, atgneg eïgrjxat, 
pagxvgía écrxív), wodurch eine Aussage bewahrheitet wird (Rhet. I . 15), 
offensichtlich weil sie, unabhängig von ihrem Ursprung in ihrer althergebrach-
ten und abgerundeten Formulierung ein Ansehen besitzen. Ein anderes Mal 
wird eben die Altertümlichkeit der Parömien hervorgehoben (ai nagotpiat 
naXatàç tptXoaotpía; éyxaxaXeíppaxa, fr . 2) oder sie wurden auch als eine Art 
bildlicher Ausdrucksweise gekennzeichnet (nagotpiat pexatpogal an eïôovç én 
eibóg eiaiv. Rhet. I I I . 11), davon aber f indet sich freilich keine Spur, dass zwi-
schen Volkstümlichem und Literarischem eine Scheidelinie gezogen wäre. U n d 
diese undifferenzierte Auffassung lebt weiter; man kann es sich auch nicht 
anders vorstellen in einer Kultur, wo of t auch für die altertümlichsten und 
einfachsten Sentenzen ein Urheber gesucht wird, wie eben das Suchen nach 
3 V g l . u . a . FR. LEO: Geschichte der römischen L i t e r a t u r . B d . I . Ber l in 1913, 
S. 43. F . ALTHEIM: R o m u n d der Hel len i smus . A m s t e r d a m — Leipzig, o. J . , S. 103. 
E . BIGNONE: Storia del la L e t t e r a t u r a L a t i n a . Vol. I . Firenze 1942, S. 165. 
4
 GY. MORAVCSIK: «Hund in der Kr ippe» — Zur Geschichte eines gr iechischen 
Spr ichwor tes . A c t a A n t H u n g 12 (1964), S. 77 — 86. U m überf lüss ige Wiede rho lungen 
zu ve rmeiden , sei es m i r ges t a t t e t , auch au f m e i n e zwei Bei t räge zu verweisen: Das Tho-
mas -Evange l ium a u s N a g ' Hamrnâd i u n d L u k i a n von Samosa t a . A c t a O r i e n t H u n g 13 
(1961), S. 1 3 1 - 1 3 3 u n d D e r H u n d in der K r i p p e . E b d a 14 (1962), S. 139—143. 
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dem Urheber in solchen Schwankungen zum Ausdruck kommt, dass z. B. 
jurjôèv äyav einem der sieben Weisen, aber bald Chilon, bald Solon zugeschrieben 
wird. Es ist also gar nicht auffallend, dass selbst die Parömiographen Sprich-
wörter und Zitate vermengen, sogar in manchen ihrer Sammlungen auch die 
betreffenden Schriftsteller genannt werden, wie z. B. eben in der Sammlung, 
die unter dem Namen des Diogenianus überliefert, aber ohne Zweifel nur in 
späteren, vermehrten Bearbeitungen vorliegt,5 die auch unser XVMV év (páxvy 
kennt (II. 83.), aber hie und da auch Lukian mit Namen anführt (I. 52 und 
11.89). Dass dennoch auch diese Sammlung oft den Titel üanoipiai ôripo'jôeiç 
trägt, zeigt klar, dass eine Parömie nicht nach ihrem Ursprung, sondern ihrer 
allgemeinen Verbreitung gemäss «volkstümlich» heissen kann. Damit steht 
völlig im Einklang auch die Etymologie, mit welcher der kleine Trakta t 
Aioyeviavov лед), nagot/iiwv (Leutsch -Schneidewin I. pp. 177 — 178) das Wort 
nagoipia erklärt: ало twv oipoov, weil angeblich solche gemeinnützige Aussagen 
auf den Landstrassen inschriftlich ausgestellt waren und so wurden die geistrei-
chen Sprüche der Weisen (та xwv aocpiov алосрМураха) wie auch die pytha-
goreischen Lehren (та TTv&ayogixà ладаууй.раха) allgemein bekannt, wenn 
auch in einigen Sonderfällen nicht ein persönlicher EVQExrjç, sondern die Ort-
schaft, wo der Spruch entstanden ist, angegeben wird. Die Wendung XVMV 
év (parry/ wird übrigens schon in der soeben erwähnten Variante («Diogenianus», 
II . 83, ed. Leutsch II . 32) von einer weitschweifigen Erklärung begleitet, die 
mit dem bündigen Stil eines echten Sprichworts unvereinbar ist und höchstens 
im Bewusstsein des Zuhörers mittönen kann, die aber insoweit, fast wort-
wörtlich mit Lukian übereinstimmt, dass man nicht um die Annahme einer 
literarischen Abhängigkeit herumkommen kann: 'II XVMV év т f j <páxvy лдод 
xovç руте avxovç ygwpévovg, руте a/.?.ovç èwvxaç- nagàaov r) XVMV OVXE avxi] 
xoidàç êa&ÎEI xal xóv îллov XMMEI. Bei Lukian (Adversus indoctum 30): . . АХ/м 
xô xrjç xvvoç лошд xr/ç êv x f j cpàxvij xaxaxEipêvyg, f) ovxe avx?) xcôv xgidâiv èa&iei, OVXE 
хм сллм ôvvapévw (payeïv ЕЛПgénei. Mit dem Zeitwort ЕЛПОЕЛЕЬХ z. В. im sog. 
Rhetorischen Lexicon: KVMV h cpáxvr]• ладоцпа êni xdiv /i/уте avxtnv ygmpévMv, 
pr'jxe a/J.mç F.nixgEnóvxoiv. 
Damit wird aber auch die zweite Richtung der Beweisführung meines 
verehrten Gegners in dieser freundlichen Diskussion hinfällig. Er ist nämlich 
bestrebt, auch mit aus Lukian selbst genommenen Argumenten die Wendung 
XVMV év (páxvrj als volkstümlich nachzuweisen. Es ist wahr, Lukian selbst 
erklärt in der einen Umrahmung des Gleichnisses, in Adversus indoctum, 
einige Aussagen für uagoipiai; dass er aber damit nicht eine in unserem Sinne 
genommene volkstümliche Redensart bezeichnen will, unterliegt nach dem 
Gesagten kaum noch einem Zweifel. Es gibt in diesem Werk auch andere sprich-
5
 Übe r den schwankenden U m f a n g der Handschr i f t en des Pseudo-Diogenianus 
s. hauptsächl ich L. COHN: Zur Überl ieferung des a lphabet ischen Corpus. Philologus, 
V I . Supp lementband , 1891 — 1893, S. 227 — 230. 
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wortar t ige Sätze, einige sogar, die schon bei früheren Schriftstellern vorkom-
men, geschweige denn in späteren, byzantinischen Quellen. Es ergibt sich 
aber aus diesen unleugbaren Tatsachen, auch aus dem bekannten Zitatenprunk 
Lukians nicht die Antwort , die schon in der rhetorischen Frage von Moravcsik 
einbegriffen ist: «Warum würde demnach gerade das xvwv év cpaxvp eine Aus-
n a h m e bilden?» Wenn aber dem so wäre und wir bei Lukian keine «Ausnahme» 
voraussetzen dür f ten , die ohne sich auf irgendeine Überlieferung zu stützen 
selbständig einen Geistesblitz aufleuchten liesse, so wäre dies damit gleich-
bedeutend, dass wir jeden Esprit und jede Schlagfertigkeit gerade einem der 
geistreichsten Schriftsteller der Antike und dazu noch einem, zwar abtrünnigen 
J ü n g e r der neueren Sophistik im vornherein absprächen. Der Gedankengang 
übrigens lässt sich auch leicht umkehren: wenn ein Schriftsteller in einem 
nicht eben umfangreichen Werke manche Aussagen öfters als Fremdgut bezeich-
net , gewinnt es an Wahrscheinlichkeit, dass diejenige, die ohne die Bezeich-
nung naooipia vorgetragen wird, als seine eigene Augenblickseingebung gilt. 
Diesmal un te rs tü tz t diese Meinung auch ein Vergleich mi t der Parallel-
stelle in Timon (14), wo Lukian dasselbe Gleichnis wiederholt, aber in einer 
Anwendung, die das tertium comparationis nicht mehr so f rappan t hervor-
springen lässt, wie in seinem ursprünglichen Zusammenhange in Adversus 
indoctum (30). Der Geizhals nämlich en tbehr t nicht von Natur aus die Fähig-
keit , sein Vermögen zu gemessen, er wird hieran bloss durch seinen Geiz ver-
h inder t , der ungebildete Büchernarr hingegen entzieht die Bücher, die er nicht 
lesen kann, denjenigen, die sie brauchen könnten, ähnlich wie der Hund in 
der Krippe, der die Gerste selbst nicht anrühr t , aber auch das Pferd nicht 
fressen lässt. Es ist äusserst bezeichnend, dass das 102. Logion des apokryphen 
Thomas-Evangeliums6 sich gerade mit dieser Anwendung berühr t : die Pharisäer 
s ind wie der Hund in der Krippe, der selbst nicht frisst, aber die Rinder nicht 
fressen lässt, selbstverständlich, nicht weil die Pharisäer die Bücher überhaupt 
nicht lesen könnten, sondern weil sie ihre Zuständigkeit in der Schriftauslegung 
als ein Monopol aufrechterhalten wollen, indem ihnen der wahre Sinn der 
Offenbarung verschlossen bleibt. Vgl. auch das 39. Logion, welches vollkommen 
mi t dem kanonischen Evangelientexte übereinstimmt: oval vp.lv тoïç vopixol 
öt i роите: T'ijV xXeïôa т fjç yvibaewç- avxol ovx dapXdaxe xal xovç siaegyopévovc; 
èxwXvaaxE (Luc. XI . 52 ~ Math. X X I I I . 13), wo die Formulierung der zweiten 
H ä l f t e des Vorwurfs auch ohne das Hund-Gleichnis schon an Lukian erinnert.7 
Man darf vielleicht gerade damit rechnen, dass der Verfasser des Thomas-
Evangeliums, nach dem er schon so, wie es auch im kanonischen Lucas zu 
• Nach der N u m e r i e r u n g in der Ausgabe von A. G U I L L E M O N T , H . - C H . P U E C H , 
G . Q U I S P E L , W . T I L L u n d Y A S S A H ' A B D A L M A S I H : Evange l ium nach T h o m a s . Leiden 1 9 5 9 . 
7
 I n der so rgfä l t igen Arbei t von H . D . B E T Z (Lukian von S a m o s a t a und das N e u e 
T e s t a m e n t . Berlin 1961 ), d ie die hellenist ische U m w e l t des Neuen T e s t a m e n t s mi t Para l le l -
s t e l l en bei Lukian zu be leuchten sucht , b le ib t diese Ü b e r e i n s t i m m u n g allerdings unbe -
r ü c k s i c h t i g t . 
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lesen ist, das Jesuwort als 39. Logion in seine Spruchsammlung aufgenommen 
hat , die Übereinstimmung mit Lukian, die schon in dieser einfacheren Form 
vorhanden ist, wahrgenommen hat und eben durch diese Beobachtung veran-
lasst wurde, den Spruch als 102. Logion zu wiederholen, diesmal aber in einer 
mit dem von Lukian entlehnten Gleichnis bereicherten Bearbeitung. Denn 
gesetzt, dass die Wendung xvcov tv cpárvt] als altes Volksgut schon eine gemein-
gültige Münze war, die Gerste mit den dem Besitzer unverständlichen Büchern 
zu vergleichen ist viel mehr, als man es dem Sprichwort als gemeinsamer 
Quelle Lukians und des apokryphen Thomas-Evangeliums zumuten könnte. 
Besonders unter jenen urtümlichen Verhältnissen, mit denen Moravcsik das 
angebliche Sprichwort erklären will, «dessen Ursprung» — wie er sagt 
«offensichtlich in sehr alte Zeiten bis zu den Viehzucht treibenden Schichten 
der griechischen Gesellschaft zurückreicht». Es taucht unwillkürlich die Frage 
auf, hat denn die Viehzucht bei den Griechen je aufgehört? Und hat nicht ein 
jeder wann immer die Möglichkeit am Dorfe die Er fahrung zu machen, dass 
ein Hund vor der Winterkälte im warmen Stall Zuflucht sucht? 
Für xvwv év (/(ITVI] gibt es allerdings nur eine einzige Belegstelle, deren 
vorlukianische Datierung in Erwägung gezogen zu werden verdient. Wir 
meinen Stratons Epigramm (AP XIJ . 236), welches wir freilich auch schon 
früher berücksichtigt haben. Wir müssen aber jetzt Moravcsik gegenüber 
wiederholen, dass die chronologische Ansetzung des Epigrammatikers, der 
übrigens, wie Lukian, orientalischer Abstammung war, bisher nicht einwand-
frei gelungen ist. Der einzige Anhaltspunkt, der ihn um Mitte des II. Jahrhun-
derts anzusetzen veranlasst hat, ist ein Spottgedicht auf den Arzt Artemidorus 
Capito (AP XI. 117). Damit werden aber die biographischen Daten Stratons 
von Sardes noch kaum vertrauenswürdig festgestellt, erstens, weil eben dieses 
Spottgedicht ihm nicht ganz ohne Grund abgesprochen wird,8 zweitens, weil 
die Lebensdata Capitos nicht weniger unsicher sind als diejenigen Stratons. 
Aus einer Bemerkung Galens im Kommentar zu de natura hominum (XV. 21) 
sind wir nur darüber unterrichtet , dass seine Beschäftigung mit dem Hippo-
kratischen Nachlass bei Hadrian Beifall gefunden hat , nichts gibt aber uns 
Aufschluss darüber, wie alt er damals gewesen sein mag, oder um wieviel 
J ah re er seinen in 138 gestorbenen kaiserlichen Gönner überlebt hat , wenn 
es auch wahrscheinlich ist, dass er eine so schwere wissenschaftliche Arbeit 
wie die Herausgabe von Hipokratischen Schriften schon als reifer Mann über-
nahm, obgleich Galen sich aufSchri t t und Trit t veranlasst fühl t , seine Leichtsin-
nigkeit zu rügen.9 Noch weniger haben wir eine hinreichende Grundlage, um zu 
entscheiden, ob Straton — vorausgesetzt, dass AP XI . 117 tatschächlich von 
ihm s tammt — als junger oder als alter Dichter über den untauglichen Arzt 
8
 J . GEFFCKEN: P W R E S. V. S r a t o n 12. I I . Re ihe , B d . I V . 1931, col. 27t». 
0
 J . ILBERG: Die H i p p o k r a t e s a u s g a b e n des A r t e m i d o r o s K a p i t o n u n d Dioskur ides . 
R h M N E 45 (1890), S. 111 — 137. 
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spöt te l te ; ihn selbst also einfach als einen Zeitgenossen Hadr ians zu stempeln 
wäre wenigstens übereilt . Wir haben fü r Stratons Lebenslauf nur einen einzigen 
zuverlässigen terminus ante quem, den vernünft ig L. Schmidt in seinem von 
R . Reitzenstein durchgesehenen Artikel damit bestimmte, dass ein Epigram-
mat iker Straten von Diogenes Laertios (V. 61) erwähnt ist.1 0 Nachdem aber 
die Vita philosophorum im ersten Viertel des I I I . J h . entstanden ist,11 
so kommen wir noch immer nur bis zur Jahrhunder twende hinauf, die wenn 
S t r a t o n als junger Dichter auf den alten Arzt sein Spottgedicht geschrieben 
ha t , auch mit seiner Autorschaft iti bezug auf dieses Epigramm nicht in Wider-
spruch steht. Und was unseren Standpunkt in dieser Frage be t r i f f t : wir haben 
somi t gar keinen Grund, die Annahme im voraus abzulehnen, dass Straton 
schon die mit der Regierungszeit Marc Aurels (161 -180) datierbare Schrift 
Adversus indoctum benützte . 
Moravcsik vermerkt gewissenhaft die Gründe, die die neueren Heraus-
geber der Äsopischen Fabeln sowohl, wie den der Fragmente der attischen 
Komödie (Edmonds) veranlasst haben, —dem unbegründeten Verfahren Halms 
bzw. Kocks gegenüber — auf xvcov év cpáxvy zu verzichten. Was die Komödie 
be t r i f f t , fühlen wir uns sogar geneigt, mit einem Fragment Menanders wahr-
scheinlich zu machen, dass ein Sprichwort wie xvcov év cpáxvrj in der Welt 
der neuen Komödie wenigstens nicht geläufig war (fr. 509. Koerte—Thier-
felder): 
ovndmox éCpÁaxya nAovxovvxa acpóóga 
äv&Qomov, ànoXavovта prjôèv wv é'/j i. 
Wenn Menander hier das naheliegende Gleichnis vom Hunde in der 
K r i p p e erwähnt hä t t e , hä t te es Stobäus, der das Bruchstück anführt , kaum 
weggelassen, und Menander selbst hä t te die Gelegenheit kaum versäumt, 
von dem Gleichnis Gebrauch zu machen, wenn er es in der Form eines Sprich-
wortes oder auch einer Äsopischen Fabel gekannt hät te . 
Freilich, den Wer t solcher Argumente ex silentio möchte ich selbst nicht 
überschätzen: ein neuer Fund kann immer was Unerwartetes zutage fördern. 
Soviel aber steht fest , dass bisher keine Belegstelle für xvcov év cpáxvrj bekannt 
geworden ist, die ohne Zweifel als vorlukianisch gälte. Es ist auch auffallend, 
dass das apokryphe Thomas-Evangelium das Gleichnis vom Hund in der 
K r i p p e ebenso auf Bücher, die dem Besitzer verschlossen bleiben, bezieht, 
wie Lukian in jenem Zusammenhange, wo er es zum ersten Mal vorträgt; 
derselbe Gesichtspunkt macht Lukians Einfluss auch in dem byzantinischen 
1 U L. S C H M I D T : P W R E S. V . Aii thologia, B d . I . 1 8 9 3 , col. 2 3 8 2 . Vgl. F R . J A C O B S : 
Animadvers iones in E p i g r . A n t h . Graecae . Vol. I . , pa r s prior, L ips iae 1798, S. X L V I — 
X L I X . und Vol. I I I . , p a r s te r t ia , 1814, S. 955 — 956. 
1 1
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Fortleben des — wie wir meinen — geflügelten Wortes handgreiflich, besonders 
beweiskräftig bei Michael Chômâtes, der in einem Briefe am Anfang des XIII . 
J h . sich ähnlich über die Franken äussert, die — obgleich des Griechischen 
unkundig — ihn seiner Bibliothek beraubt haben. Fs bleibt ein Verdienst 
von Gy. Moravcsik, dass er dieses Fortleben so gründlich von der Seite der 
Byzantinistik beleuchtet hat. In bezug auf die Antike und Spätantike ist es 
aber bemerkenswert — und dies wäre es auch in dem Falle, wenn das gegen-
seitige Verhältnis der betreffenden Verfasser ganz im unklaren schwebte —, 
dass unsere Wendung — ursprünglich ein geistreiches Gleichnis —, die vorher 
wenigstens in keiner schriftlichen Quelle nachzuweisen ist, in derselben 
Zeitepoche, in dem II . Jh . plötzlich dreimal auftaucht, und zwar bei drei 
Schriftstellern, die alle aus dem hellenisierten Osten stammen: Lukian von 
.Samosata, Straton von Sardes und der unbekannte Verfasser der griechischen 
Vorlage des koptischen Apokryphentextes, der nach wohlbegründeten Fest-
stellungen mehrerer Forscher — wie z. B. R. M. Grant, Cullmann undUnnik1 2 — 
in Syrien sein Werk zustande brachte. Denn das Endergebnis der Ausführungen 
von Moravcsik — «wenn aber die Annahme hinfällig wird, laut welcher der 
Vergleich im griechischen Original des koptischen Evangeliums als Ent-
lehnung der Stelle bei Lukian aufgefasst werden müsse, so kann offensichtlich 
auch die darauf gegründete spätere Datierung nicht bestehen» — können wir 
getrost ausser acht lassen. Dies Original wird nämlich von verschiedenen 
Sachverständigen, unabhängig von der Übereinstimmung mit Lukian, und 
zwar auf Grund ganz verschiedener Erwägungen, die aber einander gegenseitig 
bekräftigen, auf die letzten Jahrzehnte des II. Jhdts verlegt.13 
12
 R . M. G R A N T — D. N . F R E E D M A N : The Secret Sayings of J e sus . New York 1960, 
S . 65. O. CULLMANN: Das Thomasevange l ium und seine Bedeu tung f ü r die Er fo r schung 
d e r kanonischen Evangel ien . Univers i tas 15 (1960), S. 870. W . C. VAN UNNIK: Evangel ien 
a u s dem Nilsand. F r a n k f u r t a m Main 1960, S. 60. 
13
 U m nu r einige Beispiele zu nennen , nacli J . L E I P O L D T w a r der Grundstock 
des Thomas-Evange l iums his E n d e des I I . J h d t s fer t ig, seine A n n a h m e abe r schliesst 
noch spä te re Zusätze nicht aus : Ein neues Evange l ium? Theologische L i t e ra tu rze i tung 
8 3 ( 1 9 5 8 ) , col. 4 9 4 . U N N I K : a . a . O. S. 6 1 d a t i e r t den griechischen T e x t «spätestens u m 
1 7 0 » . J . D O R E S S E beobachte t , dass m a n c h e Lehren , die wir im Thomas -Evange l i um verei-
n i g t f inden , seit der Mit te des I I . J h . a n g e f ü h r t werden, aber bis A n f a n g des I I I . J h . 
nie a u s e inem Buche, das «Evangelium n a c h Thomas» hoisst, womi t die endgül t ige Redak-
tion au f die J a h r h u n d e r t w e n d e angese tz t is t : Les livres secrets des gnos t iques d ' E g y p t e . 
I I . Pa r i s 1 9 5 9 , S. 7 1 . Selbst H . - C H . P U E C H ist, im Gegensatz zu der kurzgefass ten Ein-
lei tung der in Anm. 6 a n g e f ü h r t e n Ausgabe — «wir haben es hier mi t e iner Übersetzung 
ode r e iner kopt ischen Bearbe i tung eines Werkes zu t u n , dessen u rsprüng l icher Tex t u m 
140 nach noch äl teren Quellen griechisch geschrieben worden sein muss» — geneigt, 
«die le tz te Redak t ion unseres Evange l iums u m 140 oder vielleicht sogar ein wenig später 
anzusetzen», vgl. seinen Be i t rag in E . HENNECKE—W. SCHNEEMELCHER: Neu tes t amen t -
liehe Apokryphen . Bd . I . Tübingen 1959, S. 221. 
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J . HARMATTA 
THE GREAT BACTRIAN INSCRIPTION1 
I N T R O D U C T I O N 
In the course of the excavations carried on by the Délégation Archéolo-
gique Française en Afghanistan at Surkh Kotal, during the unearthing of a 
group of buildings (sanctuary-complex) inscriptions written in Greek alphabet-
hut in an Iranian language were found.2 With these inscriptions, after Middle 
Persian, Parthian, Sogdian, Saka, Khwarezmian, and Alanic relics rendering 
coherent texts already of the seventh Middle Iranian language were found.3 
The inscriptions found for the first time were published by R. Curiel, and on 
the basis of a few words which could be identified, he defined their language 
at once as Iranian, and on the basis of this lie supposed tha t the language 
of the inscriptions could be the late Middle Iranian dialect of Bactria.4 The 
results of Curiel were very soon completed by W. B. Henning with the impor-
tant observation that the word corresponding to the term ВАГОЛАГГО 
appearing on one of the inscription fragments exists in Sogdian in the form 
ßytYrik, and thus its meaning could be 'temple, altar, sanctuary' , and further 
more tha t it can be pointed out as a place-name in the medieval Arab and 
Persian geographical literature, exactly as the name of the Surkh Kotal settle-
ment.5 Hereafter Altheim and Stiehl made remarks in connection with the 
interpretation of the inscriptions, and in contrast to Curiel's idea they tried 
to show, that their language can be identified with the language of the Kusârias, 
the nomad conquerors of Bactria.® 
1
 At ) he session of the Section for Linguistics and Li te ra ry Science of the Hungar i an 
Academy of Sciences, held 011 the Kith May I960, lecture ent i t led «The Discovery of a 
New I r an i an Language». 
2
 Regarding the excava t ions soe D. SCHIAJMBERGER: Le temple do Surkh Ko ta l 
en Bact r iane . I . J A 240 (1952) 433 -453 , I I . J A 242 (1954) 161 — 187. 
3
 When A. M A R I C Q regards the language of the Surkh Kota l inscriptions as the 
s ix th Middle I ran ian language (JA 246 [1958] 395), he forgets a b o u t the X — X l l t h 
cen tu ry relics of the Alanic language, viz. the Zelenchuk grave inscription, and the Alan 
t ex t no ted down by T Z E T Z E S . 
4
 Inscr ipt ions de Surkh Kota l . J A (1954) 189 — 205. 
5
 I n the form Baylän, ср. W. В. HENNING: «Surkh Kotal». BSOAS 18 (1956) 
366 — 367. 
6
 F R . A L T H E I M — R . S T I E H L : Alexander the Grea t and the Aves ta . E a W 8 ( 1 9 5 7 ) 
1 2 7 — 1 2 8 and Philologia sacra . Tübingen 1 9 5 8 . 2 9 - 3 4 . 
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I tried af ter this to interpret and to determine the character of the lan-
guage of the so-called Palamedes inscription, rendering the highest prospect 
among the inscription fragments. The Palamedes inscription is also but a frag-
m e n t , however the character of its contents has been clearly defined by the 
in te rpre ta t ion«! caused the sanctuary to be built» of the expression KIPAOMI 
ВАГОЛАГГО f ound by Curiel and Henning: it was obviously a foundation 
inscription. In accordance with this i ts content could be reconstructed approxi-
m a t e l y as follows: 
In this t ime (dating) 
by the orders of (or for the bliss of, etc.) king X. ( + titles) 
I, so and so ( + titles) 
caused the sanctuary to be built . 
T h u s it was obvious to think, t h a t the inscription originally contained more 
lines, and as a m a t t e r of fact only the medium part of its last lines were pre-
served in the f ragment . In fact, on the photograph of the inscription above 
the present 1st line the remainders of two letters could be observed. Besides, 
t h e reading of the inscription had to be corrected still in several points. The 
observation, t h a t in the last line only the expression AIA JJAAAMHAOY 
occurred, and t h a t this was located by all probability symmetrically, in the 
middle of the line, rendered possible the reconstruction of the original form 
of t he inscription: 
After this, to the linguistic interpretat ion of the inscription from the 
viewpoint of methodology, first of all i ts character had to be determined. 
Regarding this question two opinions arose, viz: according to Curiel the inscrip-
t ion was written in the local language, the Middle I ranian language of Bactria, 
while Altheim and Stiehl brought the language of the inscription in connection 
wit l i the language of the Tochari, the nomad conquerors of Bactria. Of the 
t w o standpoints t he first turned out to be more likely. 
For the decision of the question, to some extent , a basis is given by the 
inscriptions of the Kusâna coins and the Iranian loan-words occurring in the 
language of the P rak r i t documents of the Kusâna period (the Indian Prakr i t 
inscriptions and the Kroraina P rak r i t texts). From the investigation of this 
reference material the following results was received. 
a) The Kusâna coin inscriptions represent several different layers of 
languages, in as much as the t i t les and forms of names appearing on them 
line x 1 I 
line x + 2 I 
line x -f- 3 [ 
• • • • ] r 0 R 4 I 
. . j BIA ОЧАНШУВЧА OIAKIO3 [. . . ] 
] r 01 KIP A OMIBAr Г2 О ЛА Г ГО M [ . . . . ] 
А1АПАЛАМНА OY 
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originate from different languages. From the linguistic point of view the follow-
ing main groups can be observed among them.7 
1. Names of Deities of Greek (Hellenistic) origin: NAN AI A, NANA, 
САРАПО, etc. 
2. Forms of names of Middle Indian origin: BOY AO. CKANAO KO-
MAPO M AACH NO BIZAPO, CAKAMANO BOA AO, etc. 
3. Names of Gods of Western Iranian origin: ФАРРО, PAOPHOPO, 
etc. The title sdhi of the Saka princes, and the t i t le sähänusähi of the Saka 
chief king are very likely also of Western Iranian origin. 
4. The names of Gods APAOXPO and ОАХЮ are of North-Eastern 
I ran ian origin. 
5. The names of Gods APAEIXPO and ОРЛАГХО originate f rom 
another, Eastern Iranian language. Of this language the phonetic change 
-Tt-j-rO > -§- is characteristic. 
6. The title PAONANO PAO is perhaps of Kusäna origin. The consonant 
shifting ys- > s- to be observed in it clearly separates it from the language 
of the Surkh Kota l inscriptions, in which the continuation of this group of 
consonats is XP-, as this is shown by the word XPONO identified by 
Henning.8 
7. Finally the names of the coin inscriptions have such a group which 
from the viewpoint of phonological history is either connected with the lan-
guage of the Surkh Kotal inscription, or at least is not in contrast to it. Such 
names are as follows: ЛРООАСПО, AOPO, MIOPO, MAO, M AN AO ВАГО, 
OAAO, and 0 AN IN AO. 
b) It is obvious, tha t if we want to find fur ther footings for the language 
of the inscriptions, we have to compare this last group of the coin inscriptions 
with the Iranian loan-words to be shown in the languages of the Indian Prakr i t 
inscriptions, and the Gândhârî documents from Niva and Kroraina. Of these 
we must in the first place take into consideration those which arc held by 
H. W. Bailey of Kusäna origin. These are as follows: 
bakanapnti 'curator of temple ' (variant: vakanapati), as well as the per-
sonal names Vakamihira, Vagamihira, and Vcigamaregasa (gen.). Of these 
four Iranian words can be reconstructed, viz. ßayan(a), ßny(a), mihr(a), 
marëy(a) . The phonemic forms of all the four words can be collated witli the 
linguistic characteristics of the Surkh Kotal inscription. 
c) On the other hand, of the Iranian loan-words of the Kroraina Prakr i t 
documents, held by Bailey of Kusäna origin, only the word uspista 'a lfalfa ' 
proved to be brought in connection with the language of our inscription. 
7
 For the h i the r to ment ioned a n d the following e x p l a n a t i o n s cf. J . H A R M A T T A : 
Cusanica . Ac ta Or ien t . H u n g . 11 (I960) 1 9 1 - 2 2 0 . 
8
 BSOAS 12 (1956) 367. 
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B u t we succeeded to point out, t h a t from this language also several 
such words were adopted by the Kroraina Prakrit which hi therto have not 
been recognized by research. These are as follows: 
chuna- 'point of t ime' , together with the Saka word ksuna- 'year of reign, 
reign' , the Maralbashi Saka yëana- 'cycle-year ' , the Kucha word ksum, and the 
word ksuna- of the Ind ian Kharosthï and Brâhmî inscriptions are the adop-
t ions of the word XPONO known f rom the language of the Surkh Kotal 
inscriptions. 
daèavida 'leader of administrative uni t consisting of 10 farms' , is the 
adopt ion of the presumable Surkh Kotal development *lasaßiö- (or *dasaßiö) 
of t h e Old Iranian *dasapati, in the f irst par t of which the I ranian word was 
replaced by the corresponding Indian form. 
sadavida 'leader of administrative uni t consisting of 100 farms', the 
presumable Surkh Kota l development *saöaßiö- of the Old I ranian *sadapati, 
in whose first par t the Ind ian form was reconstructed. 
jenavida 'chief of prison', adoption of a presumable Iranian word 
*zenaßiö-, 
pamcare ' travelling fodder ' (< *pamcaraga), is the adoption of a sup-
posed development *pacaray of an Old I ranian form *равуасагака-. 
d) The Saka word pJiarsavata ' judge' belongs in all probabili ty to the 
same circle. This word cannot be the direct continuation of Old Iranian 
*frasapati-, but it can be well understood, as the adoption of a Middle Iranian 
*frasaßiö- or *farsaßiö-, in which the second element was subst i tuted by the 
development of the Saka word pati—. 
From this interconnected circle of the linguistic material several impor-
t a n t conclusions were given. A group of the Kusäna coin inscriptions comprising 
most ly names of deities of local character, f rom the viewpoint of phonological 
h i s tory can be well collated with the language of the Surkh Kotal inscriptions. 
We can follow the effect of this language in the Indian Prakr i t inscriptions 
of t he Kuçâna Age, as well as in the Krora ina documents, and eventually even 
in several other languages of Inner Asia. This language clearly differs from 
bo th t he Saka language, and tha t I ranian language, from which a whole series 
of impor tan t loan words connected with the state organization and admi-
n i s t ra t ion got into the Gändhäri, and which according to the supposition of 
Bai ley could be the Kuçâna language. The title PAONANO PAO of the 
K u s ä n a rulers cannot be collated with the language of the Surkh Kotal inscrip-
t ions either, although we could suppose most likely about this t h a t it is an 
e lement originating f rom the language of the Kusänas. All this points to the 
f ac t t h a t the Surkh Ko ta l inscriptions and the sporadical linguistic monu-
m e n t s connected with them, do not represent the Kusäna language. Since the 
coins of the Kuçâna kings were minted in Bactria (Ba^l), we can most likely 
suppose , tha t the coin inscriptions reflect the local Bactr ian language. From 
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this we can fur ther conclude that the Kuçânas af ter the occupation of Bactria 
used the Greek script of the local Bactr ian language for the purposes of admi-
nistration, and the certain elements of the Bactrian language, with the expan-
sion of the Kuijana regime, reached thus India and Inner Asia. 
From the coin inscriptions certain footings were given also regarding 
the s t ructure of the Bactrian language. We could state tha t the nominative 
singular ended in -0, the genitive singular ended in -T, and the genitive plural 
in -ANO. On the basis of this it was obvious to divide the line x -f 2 of the 
Palamedes inscription into words ending in -0: JBIAO IZHNO BIAO 
IAPIOf. Since, however, it seemed to be unlikely, t h a t the same name of 
office would have occurred twice in the vicinity of each other among the titles, 
the necessary conclusion was made, t h a t the group of letters BIAO is not 
a selfstanding title, bu t a common element occurring several times of the 
names of offices forming the titles. This consideration resulted in the division 
JBIAO IZHNO BIAO IAPIOf. By this, however, it seemed to be less likely, 
tha t just two names of offices beginning with I - should occur one a f te r the 
other in the titles. Thus we had to th ink, t ha t the two initial I-s are in fact 
independent syntactical elements which in an enumeration can most probably 
be connecting conjunction or article. Since Bailey in Ossetic, Sogdian, Khware-
zmian and Saka showed the definite articles i, yw, I, and Î, respectively, it was 
obvious to suppose tha t we have to do with this also in the Palamedes inscription. 
Thus the text JBIAO I ZHNOBIAO I AMO[ offered itself as a pre-
sumable division of line x + 2. From this, on the basis of the Kroraina P rak r i t 
jenavida office name and the other office names ending in -vida, the par t 
JBIAO I ZHNOBIAO . . . could immediately be interpreted, viz.: [«I, the . . .] 
ßiöo, the chief of prison . . .». Star t ing out from the meaning of the office 
name ZHNOBIAO — jenavida, in connection with the world APIOf we 
could think of the Gândhârï Prakri t equivalent *azyatsa- of the Old Ind ian 
adhyaksa- ' superintendant ' , which could occur in the inscription as a loan-word. 
In line x -f- 3 to the joint reading of the group of letters KI I'AO MI 
contradicts the fact, t h a t in the language of the inscription, according to the 
evidence of the form -BIAO, the f inal -i has not been preserved. I t seemed 
therefore more correct to separate the letter I and to regard it as the article 
of the word ВАГОЛАГГО. Thus to this inscription the following interpretat ion 
was given: 
line x - ( - 2 [ ] ßiöo i zenoßiöo i aëiofêoj 
line x -(- 3 [ ]0 kirdom i ßayolaygo A l f . . .J 
line x -j- 4 ôià Ihû.ayijàov 
[«I, the . . .]ßiöo, the chief of prison, the oversee[r], 
[the . . , ]0, caused this sanctuary to be built [here?] 
by Palamedes.» 
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T H E N E W M A T E R I A L 
I t was hardly possible to draw fu r the r conclusions from the short o r 
incoherent f ragments of inscriptions published by Curiel, and even par t of 
the results reviewed needed revision and confirmation. For this reason I was 
looking forward with great interest to the publication of tha t long Surkh 
Kota l inscription preserved in full, 011 which B. Henning had reviewed.1 
The inscription appeared at last in 1959, in the publication of A. Maricq, 
a n d opened quite new perspectives for research.2 Hardly a few months a f t e r 
t he appearance of Maricq's work, Henning made remarks on the interpretation 
of this inscription in an important paper.3 By this a possibility was rendered 
for the revision and eventual fur ther development of the results discussed 
above. In fact the new voluminous inscription had to decide, whether my 
general idea regarding the language of the Surkh Kotal inscriptions, the 
method applied in their interpretation, and the conclusions concerning the 
certain details, were correct or not. 
First of all I had therefore to compare my results and my method with 
the conceptions of Maricq and Henning. The work of Maricq in its dimensions 
and its frames went far beyond the framework of the publication of the 
inscription. He paid a great at tention not only to the exact description of t he 
inscription, to the detailed review and analysis of its alphabet, as well as t o 
the thorough linguistic interpretation of its text , but he also made a detai led 
investigation of the problems connected with the destination of the Surkh 
Ko ta l sanctuary, t he tit les of the Kusäna rulers, and the age of the inscription, 
very correctly f rom the methodological point of view he compared the Kusäna 
inscriptions dated with the era of Kaniçka, the coin inscriptions of the Great 
Kusäna , as well as the inscriptions found in Surkh Kotal, and the other docu-
ments written with similar scripts. He completed this material valuable even 
itself with a detailed historical survey of the language of the inscriptions. 
I t is doubtless t h a t by all this Maricq insured very favourable conditions f o r 
t he investigation and interpretation of the inscription. I t is the more surprizing, 
however, t ha t in spite of this he could not , or did not want to t ry to interpret 
and translate the t ex t of the inscription. This reservation seeming at the f irst 
glance to be cautiousness proves to be a methodological error involving serious 
1
 H a n d b u c h der Oriental is t ik . I . A b t . IV . B d . I ranis t ik . I . Abschn. L ingu i s t ik . 
Le iden Köln 1958. 130. 
2
 Inscr ip t ions de Su rkh K o t a l (Baghlän). La grande inscr ip t ion de K a n i s k a e t 
l ' é t éo- tokhar ien , l ' anc ienne langue de la Bac t r i ane . J A 246 (1958) 345—440. U n f o r t u n a t e l y 
t h e t i m e of a p p e a r a n c e of the J A does n o t cor respond a t all to the da te shown on i t . 
I t s n u m b e r in ques t ion (No. 4, 1958) accord ing to t he da t a of H E N N I N G a r r ived in L o n d o n 
o n the 16th October 1959. I t arr ived in B u d a p e s t still considerably la ter , and it b e c a m e 
a v a i l a b l e for me s imul taneous ly with H E N N I N G S pape r . 
3
 W . B . H E N N I N G : The Bac t r i an In sc r ip t ion . BSOAS 23 (1960) 47—55. H E N N I N G 
s e n t t h e r e p r i n t o f his essay to me in April of 1960. I express m y g r a t i t u d e for his k i n d n e s s 
a l so on this p lace . 
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consequences. Maricq tr ied namely to interpret the certain words of the inscrip-
tion with the so-called etymological method. He compared the groups of letters 
of the inscription, mostly separated a t random as independent words, with 
various Old Iranian and Middle I ran ian words, on the basis of similar sound 
forms, and this way he tried to determine their meanings, viz. NAMO < Old 
I ranian ndman- 'name', В АРГО ~ Middle Persian and Par th ian b'rg, New 
Persian bare 'entrenchment, embankment ' , КЕЛО ~ Saka leide, bade 'very', 
etc. The etymological method in the case of the interpretation of texts of an 
unknown language — as it is well known — involves great possibilities of error, 
and therefore, if we cannot completely abstain from its application, we must 
by all means check the results received by means of etymological comparison, 
through the preparation of a coherent translation. Maricq failed to make this 
possible test of the certain word interpretations, and thus his work as a whole 
— in spite of its abundant collection of material, and the large scale elaboration 
of the scientific l i terature — from the methodological point of view can be 
regarded as a failure. I t is doubtless, t h a t be succeeded in f inding the inter-
pretat ion of certain words, from the methodological viewpoint, however, 
these are not well founded either, but their solution can be a t t r ibuted mostly 
to accidental factors, or to the fact t h a t only one possibility offered itself 
for the etymological comparison (e. g. 01СП0 < vispa-), or again, tha t out 
of the several possible etymological interpretations Maricq chose at random 
just the correct solution (е. д. ФРОГ1РАО < Old Iranian */га-кр/а- with the 
meaning 'completed ' ) . The consequence of all this is tha t the value and useful-
ness o f t h e philological par t is very l imited. After all it would hardly be possible 
to base methodologically correct philological conclusions on such linguistic 
material, whose interpretation and etymology, rendering possibility for the 
philological investigation, are not proved by convincing textual coherence. 
Similarly the lack of coherent interpretat ion renders the correctness of all 
those historical and material conclusions questionable which Maricq chose 
to draw on the basis of the interpretat ion of a few words. 
The remarks given by Henning on the interpretation of the new Surkh 
Kota l inscription are completely different . Henning, whose excellent metho-
dological sense was already shown by the admirable interpretat ion of several 
I ranian linguistic monuments, s tar ted out from the question of the sound value 
o f t h e Greek alphabet used in the inscription and the division into words o f t h e 
tex t . Considering, t h a t from the phonemic system of a Middle I ranian language 
the affricates, especially the c, could not be missing, he arrives a t the conclu-
sion t h a t the old palatal affricates in the language of the inscription had to 
develop into dental affricates (c, j ) which then could be marked well with 
the Greek letters С and Z. The acceptance of this supposition enables us t o 
ident i fy several important words. Henning, however, regarded the correct 
division o f t h e text o f t h e inscription as his first task. Regarding this he received 
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t he following bases from the investigation of the t ex t of the inscription: 
1. every word has t o end in a letter denoting a vowel; 2. the letter I which 
occurs frequently in the inscription, especially in the enumerations, denotes 
t h e definite article; 3. the final -7 denotes the genitive singular of the words 
ending in -0. These observations made possible for Henning a significant cor-
rection in the division of the text of the inscription recommended by Maricq. 
T h e task next in t u r n af ter the division of the text into words was the syntac-
tical analysis of t he inscription.4 In this Henning was helped considerably by 
t h e recognition, t h a t the structure of conjunctions and relative pronouns 
occurring in the inscription reminds in many respects of the Sogdian. With 
t he help of the parallel of the Sogdian conjunctions and pronouns Henning 
succeeded to clarify the syntactical s t ructure of certain parts of the inscrip-
t ion. Hereafter he tr ied the determination of the general contents of the 
inscription. To th is lie used the seemingly acceptable etymologies of Maricq, 
but substantially be applied a combined method, and tr ied to conclude the 
meanings of the cer ta in words from the connections of the text . The start ing-
point of his conception regarding the contents of the inscription consisted in 
a l l probability of the following three words: ВАГОЛАГГО ' sanctuary ' , 
АВАВГ0 'waterless' , and САЛО 'well'. Of these the first one was known 
already from the Palamedes inscription. The interpretat ion of the second 
one originates f rom Maricq, who, however, diverged f rom the etymological 
meaning of the word, and in the given context t ranslated it as 'dry ' . 
Finally, the last word was interpreted like this by Henning (Maricq a t t r ibuted 
to it the meaning 'all'). Henning himself does not refer to it anywhere, actually 
how lie arrived a t the conjecture of the general meaning of the inscription. 
I f , however, we consider tha t also tex ts deprived of their coherence can 
be reconstructed,5 i t cannot be doubt fu l for us even for a moment, that at the 
reconstruction of t he meaning of this inscription Henning - consciously, 
o r unconsciously — also relied upon the objective factor rendered just by these 
th ree words and on the conjunctions revealing the syntactical relationships 
of the inscription. The connection of the three words, without any forcedness, 
could give the following relationship of meaning: «The sanctuary was without 
water , therefore t h e y dug a well.» Star t ing out f rom this, Henning, relying 
1
 I n the r ev i ew of HENNING'к idea I do n o t follow the order of exposit ion in h i s 
p a p e r , bu t I ana lyze i t s inner logic which in f a c t r emains h idden in his discussion. 
5
 Fo r the t h e o r y of the object ive f a c t o r see K . BÜHLER: Sprachtheor ie . J o n a 1934. 
170 f f . Bühler bears in m i n d in the f i r s t p lace the t e x t comple t ing , or t e x t recons t ruc t ing 
a c t i v i t y of the phi lo logis t . B u t the role of t he object ive circle of the words in the f ie ld 
of signs is a f ac to r of t he same impor t ance also in the caso of the in terpre ta t ion of t e x t s 
of unknown languages . Abou t the con junc t ions , as the i n d e p e n d e n t fac tors of the f ie ld 
of signs see GY. LAZICZIUS: Általános nye lvésze t (General Linguist ics) . Budapes t 1942. 53. 
T h e conjunct ions a r e i m p o r t a n t fac tors in t he field of signs especial ly when in a l anguage 
t h e charac ter of word -ca tegory of the words is unce r t a in . To a cer ta in ex ten t this is j u s t 
t h e case in the Middle I r a n i a n languages, a n d t hus also in the language of our inscr ip t ion . 
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npon the known or intelligible words, could reconstruct the general contents 
of tlie inscription as follows: the sanctuary, af ter its foundation by Kaniska, 
was ruined and became desolate, until in the 31st ksuna- year a certain 
Nokonzoko, a high dignitary, went there and had it reconstructed; three 
other dignitaries of the same rank also part icipated in this work; the inscrip-
tion itself was writ ten and composed, respectively, by Mihrämän and Burzmihr-
puhr. One of the most important moments of the reconstruction work was 
just the digging and construction of the well insuring the water supply of the 
sanctuary. 
Comparing my own earlier results with the conceptions of Henning and 
the interpretations ofMaricq, i t was possible to establish a t once tha t the 
conclusions drawn by Henning from the new, voluminous inscription in many 
respects corroborate them. Thus in the f i rs t place the system of declension 
reconstructed on the basis of the coin inscriptions and the existence of the 
article I were corroborated, and the word marly (a ), determined to be of Bac-
tr ian origin, was actually found in the t ex t of the new inscription. Both 
Henning and Maricq joined the opinion represented concerning the character 
of the language already by Curiel, but as the denomination of the language 
Maricq recommended not the most plausible expression «Bactrian», hut the 
expression «Eteotokharian». Henning pointed out already very convincingly 
the unsuitableness and mistakableness of this denomination. Thus it is per-
haps not necessary for us to reject it again, and is sufficient to refer to the 
circumstance t h a t if we should follow the logic of Maricq, we ought to call 
the modern French language «Eteofrankish». This parallel will show clearly 
enough the absurdity of the denomination «Eteotokharian». If we have already 
succeeded to make it presumable, tha t the Surkh Kotal inscriptions were n o t 
wri t ten in the language of the Tochari occupying Bactr ia , but they are 
monuments of the local, B a c t r i a n , language, then it is evident, t h a t 
every other denomination besides the «Bactrian» is incorrect, and can only 
create confusion. 
Thus the characteristics of the language of the new, voluminous Surkh 
Kota l inscription established by Henning seemed to corroborate the picture 
of the Bactrian language reconstructed by me from fragments of inscriptions 
and sporadical monuments. This pointed to the fact t h a t the solution of the 
long inscription has also to he approached with the aid of knowledge gained 
this way. This at the same t ime could also be a final touchstone of my con-
ception regarding the Bactr ian language. 
In Henning's methodologically exemplary remarks there is a point through 
which distrust might be raised against his conception regarding the general 
contents of the inscription. This point is the interpretat ion of the words 
АВАВГО and С A/10. The interpretat ion of these was namely made with 
an etymological method, and even if Henning has checked their meanings 
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supposed on the basis of etymology, in the framework of the relationships 
of the text, it is doubtless, that theoretically still exists the possibility tha t 
the two words have other meanings, for example in the case of the word 
besides the meaning 'dry' we can also think about АВАВГО the interpre-
tat ion 'pure, unmixed' (cf. Pastô hob 'pure, unmixed' < *apa-äpa- in fact 
'waterless'0), and in the case of the word CAAO besides the words 'well' and 
'whole' the meaning 'hundred' can also be taken into consideration. Naturally, 
we get a completely different starting-point regarding the general contents 
of the inscription, if for example we assume as basis the interpretation 'pure' 
and 'whole' of these words, and now we try to find to the resulting semantic 
and objective relationships the interpretation of the other words of the inscrip-
tion partly with a combined and partly with an etymological method. Therefore 
the danger of the idem per idem demonstration exists doubtlessly even in 
Henning's remarks, seeming to be convincing, from the methodological 
point of view in as much as the reconstruction of the general relationships of 
the text is done from the meanings of the certain words chosen without any 
outward footing, thus after all arbitrarily, and at the same time only this is 
available for the checking of the meaning of words concerned. However logical 
and convincing the further conclusions of Henning are, it is obvious tha t in 
the first place we have to control the correctness of his starting-point. The ideal 
demand in this respect would be, tha t we should have some evidence regarding 
the general contents of the inscription, regarding the purpose of its preparation, 
which is outside the text of the inscription, or independent from the inscription. 
If for example the inscription would have been found immured in a well, 
then we could think with justification already in advance, that its contents 
are in some connection with the well. Unfortunately the circumstances of 
the find — or at least those data which are published about this by Maricq — 
do not give any evidence as regards the purpose of the inscription, and thus 
either regarding its contents. This circumstance, however, does not mean tha t 
on the general contents of the inscription we could make a picture for ourselves 
only from the etimologically determined meanings of certain words. 
T H E P R O B L E M O F W A T E R S U P P L Y I N T H E K L S Ä N A E M P I R E 
At any rate from the excavation data we can state, tha t the inscription 
was unearthed in the area of a sanctuary, and it originates from the Age of 
the Great Kusänas. From these facts we can draw two conclusions. One of 
them is, tha t the contents of the inscription are somehow connected with the 
sanctuary (to this refers also the word ВАГОЛАГГО occurring in it). The 
other is that for the determination of the general contents of our inscription 
we must find parallels among the inscription of the Kusäna Age. 
C
 G . M O R G E N S T I E R N E : N T S 1 2 ( 1 9 4 2 ) 2 6 2 . 
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From the area of North-Western India, from the t ime between the f i r s t 
century B. C. and the third century A. D. we known nearly one hundred 
inscriptions in Kharosthi script. We could think tha t this large number 
of inscriptions from the viewpoint of the contents show a broad diversity, 
and thus they render little chance to give evidence regarding the contents of 
the great inscription of Surkh Kotal . The investigation of the contents of 
these inscriptions, however, gives surprisingly just the opposite result. In the 
first place, every inscription (excluding the inscriptions of the sealing stones) 
is in connection with one of the Buddhist places of cult or monasteries. In this 
respect therefore they all show a great uniformity, and at least regarding their 
destination they can already be collated with the Surkh Kotal inscription. 
Now if we want to group these inscriptions from the viewpoint of their 
contents, we get the following picture. The numerically largest group of the 
inscriptions mention in a short form the donation o f t h e present (darmmukho), 
without giving a closer denomination of the gif t . These inscriptions occur 
namely frequently on the objects of donation themselves. This group of in-
scriptions. already on account of their shortness, cannot be collated 
with the long Surkh Kotal inscription. A significant group of longer inscrip-
tions perjietuate the setting of Buddha relics, and the construction of s tupas. 
From the viewpoint of their subjects these inscriptions cannot be collated 
either with the Surkh Kotal inscription, since Surkh Kotal was undoubtedly 
no Buddhist religious centre, and thus we can hardly expect there to f ind an 
inscription with such contents. The more noteworthy are the other long inscrip-
tions. I t is true t h a t these are also of Buddhist character, bu t their contents 
are suitable to give some evidence also regarding the life of other places of 
cult. These inscriptions in general report on the construction or reconstruc-
tion of some accessories of places of cult. There occur the construction of 
monasteries ( samghdrdma ), enclosures (parivára), gardens (dráma), and 
lotus ponds (puSkaritii), the sett ing of pillars (thuna = sthund), but the 
most frequent , and most typical case is the construction of equipments serv-
ing the water supply of the place of cult, viz. wells (кие = kupa), aqueducts 
(toyatnda), places for bathing or drinking (prapa = prapd). The significance 
o f t h e latter is well indicated by their great numerical major i ty as compared 
to the others. While there is 1 inscription regarding the construction of a 
monastery, 2 inscriptions regarding the construction of parivára-a, 1 regarding 
the establishment of an drama, on the other hand there are 14 inscriptions 
which report on the construction of aqueducts and drinking places. Of these 
we can quote as an example the famous Ära inscription (CII II . 1. No. 85)
 : 
1 mnharajasa rajatirajasa devaputrase kairsa7rasa 
2 Vajheskaputrasa Kaniskasa samhatèarae ekachapaPP 
3 rsaP sam XX XX Ï Jefhasa masasa di XX IV I Pse1 divasalcsunami khafde] 
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4 hupe Dasavharena Posapuriaputrana matapitarana puya[e] 
δ atmanasa sabharyarsa1 saputrasa anugraharthae sarvafsapaJna 
6 rja1tirsu~l hitae rPmo cha likhito те [Da]Tscp[vharena]Ί 
I t s translation: 
1 «The mahäräja, r ä j a t i r ä j a , devaputra, kaisara 
2 Vajheska's son, Kan i ska (under the reign of), in the forty-first year, 
3 (in the) 41. year, (on the) 25th day of the month of Jyais tha, was dug at 
the t ime of this day 
4 a well by Dasavhara, of the Posapura people, in honour of his mother 
and father, 
δ for the sake of himself, his wife, his son, all living creatures 
6 for the bliss of in tbei r births. This also was writ ten by me, Dasavhara.» 
If we omit the Buddhis t elements f rom this inscription, and complete it with 
other par ts of the other building inscriptions, we get a good basis as to how 
we can imagine the general contents of the Surkh Kota l inscription. I t is 
obvious tha t the Surkh Kota l inscription is more voluminous, than to contain 
the report only on the construction of a well. Thus concluding on the basis 
of the other building inscriptions there can occur in it in the first place the 
nearer description of t he construction of the well, as in the Kala Sang inscrip-
tion, in which a «well with paved walls» (kuo eduo, CII II . 1. No. 18) is described. 
Bu t we can count also with the construction of parts of buildings, or whole 
buildings (as the samghäräma in the Buddhis t places of cult, and the prepara-
tion of an enclosure or a protecting wall (parivära). In the inscription there 
can appear the name of the building contractor (karavaka), or the curator 
(navakarmiga), and as it is shown by one of the Mänikiäla inscriptions (CII 
IT. 1. № . 76), in the place of cult the construction and inscription could now 
and then be caused to be made also by several persons jointly. 
As we can see, the inscriptions in Kharosthi script found in the terr i tory 
of North-Western Ind ia adjacent to Bactr ia give a fairly broad possibility 
for the determination of the general contents of the Surkh Kotal inscription. 
Since about 80 per cent of the Kharosthi inscriptions to be collated with the 
la t te r from the objective point of view report on the digging of wells, we can 
suppose with at least t he same percentage of probabili ty tha t the Surkh 
Kota l inscription was carved in stone also on occasion of construction work 
connected with water supply. Thus Henning's conception, according to which 
the great inscription of Surkh Kotal substantially reports on the circumstances 
of t he construction of a well — independently of the correctness of his expla-
7
 The text of the inscr ip t ion is given on the basis of m y reading , m y complet ion, 
a n d in te rp re ta t ion . To the reasons of d i f ferences f r o m K o n o w we shall r e t u r n on ano the r 
occas ion. 
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nation regarding the word САЛО ( < Old Iranian *cdt- 'well') - objectively, 
on the basis of da ta completely outside the text of the inscription, can be defi-
nitely supported. 
At this point we also have to point out, tha t besides the mathematical 
probability also other considerations support this view. I t is namely surely 
not an accident, t h a t sucli a great number of Kharosthi inscriptions connected 
with Buddhist places of cult allude to the construction of wells, as pious deeds. 
The fai thful , who by this wanted to earn merits leading to nirvána, or the 
princes of Iranian origin, who provided for the Buddhist places of cult perhaps 
out of political reasons, obviously knew very well what these needed in the 
first place. Water supply was evidently a vital condition for these places of 
cult, and the society of the Kusäna Age clearly recognized this problem. In 
general we can hold it probable, t h a t the irrigation of the agricultural land 
made the importance of water supply self-evident in the whole terri tory of 
the Kusäna Empire. The fact, how much the state administrat ion provided 
for drinking and irrigation water, is clearly shown by the Kharoçthï documents 
of East-Turkestan, which in substance reflect the life conditions of the Kusäna 
Empire. 
In one of the documents8 which has been discussed several times, but 
whose meaning is even now obscure, we can read the followings: 
(obverse) 
1 samvatsare 3 mase 4 divase 10 4 1 isa kalammi sitgapotgeyammi bhiti vara 
gamdavo hoati 
2 pirova sarva jamna kamakare aitamti pavi prapamma bahu khaflu]sa utaga 
tena dosena ajhade 
3 jamna abhisammitamti rajadaraga mahatvana sitgapotgeyade varidama 
nivartavidama rajakicasa 
(reverse) 
1 kicasa kridena tatra ajhade jamnasa . . .9 
Translation: 
(observe) 
1 «In the 3rd year, in the 4th month , on the 15th day, a t this time, for the 
second time it was necessary to make an inquiry in the cooking ki tchen. 
8
 See T. BURROW: A t rans la t ion of the Kharoçt-hi D o c u m e n t s f r o m Chinese Tur -
kes tan . L o n d o n 1 9 4 0 . 2 1 ; H . W . B A I L E Y : B S O A S 1 3 ( 1 9 5 1 ) 9 2 4 — 9 2 5 , a n d T r P h S ( 1 9 5 4 ) 
129 —130. See also T. B u r r o w : The Language of the Kha ros th i D o c u m e n t s f rom Chinese 
T u r k e s t a n . Cambridge 1 9 3 7 . 1 0 6 . The d o c u m e n t see A. M . B O Y E R — E . J . R A P S O N — 
E . S E N A R T — P . S . N O B L E : Kharos th i I n sc r i p t i ons discovered by S I R A. S T E I N in Chinese 
T u r k e s t a n . Oxford 1 9 2 0 — 1 9 2 9 No. 1 2 0 . 
9
 To the l inguist ic explanat ion of t he d o c u m e n t we shall r e t u r n in ano the r con -
nect ion . 
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2 All workmen go to clean themselves to the fort, (therefore) the water is 
very troubled in the well. This faul t the noble-
3 men stated unanimously. The royal officials from the cooking kitchen we 
arrested, withdrew. For the carrying on 
4 of the royal cause there (the following) noblemen (are): . . .» 
This document clearly shows on the one hand how impor tant role the question 
of drinking water played in Cad'ota, one of the most impor tant centres of the 
Krora ina Kingdom, and on the other hand, how great interest was shown to 
the problem by the central Government itself. The importance of the question 
of water supply is shown even more clearly by another Kroraina document, 
which has been preseved in a f ragmentary state, but whose tex t can be recon-
s t ruc ted fairly well: 
(obverse) 
1 mahanuava maharaya lihati [cojhbo somjakasa mettra deti 
evam ca janamda bhavidavya yo lihami у tea yaJii rajaki-] 
2 casa kridena anati dita taha rajakaryami osuka avajidavo avi spasa, jivida 
paricagena anata racfíidavo yahi khema khotamna[de vartamana siyati 
ema ceva mahi maharayasa padamularrimi vimnavidavyo avi ca atra] 
3 nadi avavyagata krisivatrami udaga nasti huta anodaka huta ahuno tesa rajammi 
udaga nivartavidavya na sakya tesa e'ke dPfvasa rajammi udaga nivar-
tamnae nevi krisivatra karamnae te visarjidavya sacammi] 
4 yena jamna lihidavo pimda sada 7 . . .10 
Translation : 
1 «His Excellency the maharaya writes (as follows): [To Somjaka cojhbo he 
gives advices, and this must be noted, what I write; namely, i f i n royal] 
case I give order, 
2 then in the royal case action shall be taken with endeavour, moreover you 
shall insure the defence carefully even at the cost of your life; if [news 
comes from Khema (and) Kho tamna , so message shall be sent to my 
feet, those of the maharaya. Fur thermore there] 
3 the river has changed its course. There is no water for agriculture, shortage 
of water took place. Now the water shall be conducted back to their 
territory. If it is not possible for them in a few [days to conduct the 
water back to their territory, nor to accomplish the cultivation of the 
land, then t h e y shall be sent to Saca,] 
4 so t h a t the people shall be written off (from the records): altogether (a unit) 
containing 1 hundred . . .» 
10
 T h e d o c u m e n t s e e i n BOYER - R A P S O N — S E N A R T — N O B L E : K h a r o s t h ï I n s c r i p t -
ions. No. 368. We shal l r e t u r n a t a n o t h e r p lace t o the detai led e x p l a n a t i o n of the docu-
m e n t . 
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As we can see from this document, water supply was really a vital question 
in these Inner Asiatic territories for the population. The change of the course 
of the Niya river rendered life immediately impossible for one èadn, a consider-
ably significant uni t of the group of sett lements of Cad'ota. Hence the urgent 
and vigorous instruction of the central regime of the s ta te for the insurance 
of water supply. The urgency of the water problem is well indicated by the 
circumstance t h a t the royal instruction gives only a few days to the cojhbo 
to t ry to conduct back the course of the water. The letter is dated from the 
28th day of the Vl th month, and in case of the failure of the redirection of 
the water Somjaka cojhbo was instructed to deliver the people of the sa da 
(economic unit of one hundred) to the commander of the settlement Saca 
already by the 15th day of the V l l t h month.1 1 Thus the inhabi tants of the 
affected settlement group of Cad'ota had to leave their houses and their lands, 
and had to move to another set t lement on account of the shortage of water. 
This case gives a good parallel for the Surkh Kotal inscription, in which accord-
ing to the explanation of Henning reference is made to the circumstance, 
t h a t the sanctuary was abandoned for a t ime on account of water shortage. 
As we can see, the investigation of the KharosthI inscriptions of the 
Kusäna Age lead to the result t ha t in this era in connection with the sanctuaries 
(and settlements) the most f requent problem was the insurance of water 
supply. This is just why the majori ty of the inscriptions perpetuate the con-
struct ion of wells and aqueducts. On the basis of this reference material 
therefore from the objective point of view we can suppose with a high proba-
bility, t h a t the Surkh Kotal inscription also dealt with the question of the 
water supply of the sanctuary. At the f irst glance it can perhaps appear to 
be surprising, t ha t for the Surkh Kota l inscription we look for an objective 
starting-point in Indian, and not in I ranian territory. We must not forget, 
however, tha t Bactr ia in this period in the framework of the Kusäna Empire 
stood in close contact with India, and t h a t the spreading of the Kharoçthï 
inscriptions also from the geographical point of view is in direct connection 
with the area of Surkh Kotal. Thus the Surkh Kotal sanctuary in the Kusäna 
Age belonged in a cultural and political uni t identical with North-Western 
India , and just therefore at the solution of the great inscription we have t o 
take into consideration in the first place the conditions, and the customs and 
practice of the sett ing of inscriptions in the neighbouring Indian territories. 
The justification of such a supposition is shown on the one hand by 
the fact tha t among the setters of the KharosthI inscriptions we find a consi-
derable number of Eastern Iranian, and in the first place Bactrian persons. 
Such inscription saturated with I ranian elements is among other things the 
inscription of the Taxila silver scroll which is dated to the 136th year of the 
" T h o s e detai ls a r e conta ined in the unquo ted con t inua t ion of the d o c u m e n t . 
9 Acta Antiqua XII/3—4. 
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Saka era. This was prepared by a certain Urasaka, who appears in the t e x t 
of the inscription with the at t r ibute bahalia, t ha t is 'Bactr ian ' . Ursaka accomp-
lished the pious act of the establishing of Buddha relics among other th ings 
for the sake of the health of the maharaja rajatiraja devaputra khusana, 
or Ku ju l a Kadphises.1 2 Judging on the basis of his name, we can hold Vaga-
marega (see earlier), appearing on the Wardak vase inscription dated to t he 
51st year of the Kaniska era, similarly a Bactrian, who gives a share f rom 
the merits of his pious deed in the f i rs t place to the maharaja rajatiraja 
Huviçka.1 3 But by th is we have by far not exhausted the number of I ranians 
sett ing Kharoçthî inscriptions in North-Western India . Nearly 30 per cent 
of the persons appearing in the Kharoçthl inscriptions bear Iranian names, 
and in them, besides Sakas and Kuçânas migrating to India , we can very likely 
see first of all persons originating f rom the neighbouring Bactria. 
The consideration of the subject mat te r in respect of contents, and the 
characteristics of the Kharosthi inscriptions at the solution of the Surkh 
Kota l inscription is on the other hand justified by the fact , that the Indian 
customs and conditions influenced the Kusâna and other ruling layers more 
or less everywhere in the territory of the Kuçâna Empire . Thus the Surkh 
Kota l inscriptions in their substance reflect conditions similar to those of t h e 
Kharosthi inscriptions set in the terr i tory of North-Western India. This cir-
cumstance enables us to understand a peculiar feature of the f ragmenta ry 
Palamedes inscription. The investigators of this inscription were from the very 
beginning surprised by the fact, t ha t in this inscription written in I ranian 
language, in the last line a Greek expression appears which very likely contains 
the name of the architect . The circumstance tha t this last line was wri t ten 
in Greek, renders it unlikely tha t it would have belonged to the original d r a f t 
approved by the Ku§äna high official who caused the sanctuary to be built . 
Thus it is obvious t o th ink tha t the Greek architect a f t e r the engraving in 
stone of the approved tex t , illegally and subsequently, ordered also his own 
name to be carved a t the end of the inscription. This explanation — however 
probable it may seem — remains only a supposition as long as we have t o 
regard the act of the Greek architect to be a unique case. The isolation of th i s 
peculiar character of the Palamedes inscription, however, ceases immediately, 
if we place this inscription into the broader relationship of the Kharos th i 
inscriptions of the Kusäna age. 
The way of action similar to tha t of Palamedes can be observed on three 
of the Kharo$thï inscriptions. The f i rs t among them in the order of t ime is 
the Taxila copper pla te of Patika, on which in the 5th line subsequently the 
following text was punched with smaller characters: Rohinimitrena ya imabmi 
12
 See Corpus I n s c r i p t i o n u m I n d i c a r u m . Vol. I I . P a r t I . ST. KONOW: K h a r o s h t h i 
Insc r ip t ions with the E x c e p t i o n ol those of Asoka . Ca lcu t t a 1929. № . 27. 
13
 Konow: K h a r o s h t h i Inscr iptions. № . 86. 
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samgharame navakamika «By Rohiriimitra, who in this samghäräma is nava-
kamika (curator)».14 Par t ly the technical finishing of line 5, and part ly the 
circumstance t h a t from the viewpoint of the structure of the sentence, this 
passage is outside the context, make it doubtless t h a t in this case, just 
like in t h a t of the Palamedes inscription, the accomplisher of the construct-
ion work had his own name written on the foundation document illegally 
and subsequently. We can observe a similar case on the Mânikiâla stone 
inscription, on which subsequently the following text was engraved: sadha 
Budhilena navakarmigena «Together with curator Budhila». The Mânikiâla 
s tupa was caused to be built by Lala, dadanayago of Veápasi ksatrapa, together 
with Vespasia, Buri ta . and their whole attendance, and the structure of the 
t ex t of the inscription clearly shows also in this case, t h a t the mentioning of 
Budhila did not occur in the original d ra f t of the inscription.15 Finally the 
thi rd similar case is found on the Shâh-jï-kî Dherï shrine-inscription of Kaniska 
in the t ex t of which Agisala, the navakarmia, also inserted his own name 
subsequently.1 6 
As we can see, these Kharoçthî inscriptions give an exact parallel of the 
case of Palamedes, whose explanation given earlier in this paper receives 
a very strong support also by this. The not quite legal behaviour of Palamedes, 
according to the evidence of the quoted inscriptions, can be regarded as typical 
in the Ku^ana Age, and thus we get an interesting glimpse into the human 
behaviour of the architect, as well as in to the social conditions of the Kusäna 
Fmpire . The Kusäna ruling class, to which the patrons of the sanctuaries 
belonged, obviously did not hold it necessary to show also the names of the 
architects and overseers directly supervising the carrying out of the work 
on the inscriptions perpetuating the meri ts of its piety. The increasing social 
consciousness of the craftsmen's and merchants ' classes under the Kuçâna 
regime, however, is best shown by the fact t h a t these architects even against 
the intention of the patrons found a way to perpetuate also their own names 
on the inscriptions. 
Considering all this the objective evidence rendered by the Kharoçthï 
inscriptions can be used with full justification at the interpretation of the 
Surkh Kotal inscriptions. Thus we can suppose with a high probability on the 
basis of the objective arguments reviewed, t h a t the great inscription of Surkh 
Kotal is in some way in connection with the question of the water supply 
of the sanctuary. Henning's conception regarding the general contents of the 
inscription can therefore be supported f rom the factual point of view, and t hus 
we have to s ta r t out from this conception at the interpretat ion of the in-
scription. 
14
 Op. cit. No. 13. 
15
 Op. cit. №. 76. 
10
 Op. cit. No. 72. 
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T H E G R E A T I N S C R I P T I O N 
I 
The text of t he great inscription of Surkh Kotal is as follows: 
1 EI A OMAAIZOMOKANHPKOOANINA ОВАГОЛАГГОС1А О IB АГОР AO К 
ANHPKINAMOBAPrOKIPA О TAAIOOKEA ОФОРА АМС0МАЛ1г0ФР0 
Г IP A 0 TAA HIOMANA APOABONIC TOXO TO AC I A OMAAIZOABABr 
ОС TAA 00А ОКАЛА ОАСОЛРО YOMINANOIEIPOC TAA О TAA 01ВАГЕ 
5 АСОШОРАЛМОФРОХОРТША О ТАЛ ОАВОЛРАФООАСТША О 
ABO AN A HZOO TOMAAIZOTIIA О PIT А 0Г TP АКАЛА ONOK 
ONZOKOIKAPAAPAITO№PEIXOAA НО ГОША 0ФРЕ1СТА 
POABOPAOIBAPOnOYPOIAOIXOBOCAPOIPIZOPAPrOIA 
AOPXAAOKIA 0<PAPOOICn0ANOMOJZPOOAA OBAPPANOQ 
10 СОГАОМАГГОП1АОПОГООА OYIPCOXPONONEICANOM 
А О МАЛ О АР А А О AMOBA ГОЛАГГО TAA HIOMAAIZOnO 
РОГА TO TAA HIOEIIOCAA OK AN A 00 THIOABOOZOOACTO 
О ТНЮП1А 0АСАГГЕ10001А1РА OA TANOA ВО МАЛ I ZOT 
APOKAPANOABOMATAOHIOOA ОКАЛА ANOACOAPO 
15 YOMINANOIEIPOBOOHIO TAA AN О IBA PEACOINOP 
AAMOMATPOXOAPONAHIOOTANOMAAIZOMAniA 
OPIXCHIOO THIOACACKOMOCAA О AXP T 
PIPOKIPA OAABAPPOÜC TAA 010 О А ТОП I А 
EIN ОС А А 0П1 A EIN О AXP TP IP О YAPO YГ ОМ Ar 1 
20 IZOXOYZOnOPOOA TOOTOEIIOMOCAA 00А ОМ 
AP TOXIPrOMANOKIPA OAMOBOPZOMIYPOAMOKO 
ZrAPKinOYPOAMOACTIAOPANCEiriAMONOK 




 = uncertain, f ragmentary letters. + = monograms 
In connection with the reading of the inscription we have to note t he 
followings. In line 6 the reading of the word ГТ ]Л is uncertain. The stone is 
b roken out before, as well as af ter the A, and thus the possibility cannot be 
qui te definitely excluded, tha t even af ter the A there stood still 1 or 2 letters. 
Similarly uncertain is on the other hand, whether before the A there stood 
indeed a T letter or not. The outlines of the breaking of the stone at any 
r a t e point to a T with the highest probabili ty. We could, however, th ink 
eventual ly also of t he reading АТС0Л. The reading of line 9 seems also t o 
be problematical, in which according to the statement of Maricq no letter 
was carved between the groups of letters ANOM and 00АА0. In contrast 
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t o this, however, the photograph of the spueeze quite clearly shoes the letters 
r OZ 1 between the groups of letters in question. I t is difficult to imagine t h a t 
the breaking out of the stone would have taken such a shape accidentally, 
to show just the regular, well discernible outlines of these two letters. Thus 
a t t he interpretation of the inscription the possibility of reading ANOMrOZ1-
OOAAO must by all means be taken into consideration. In the last line, in the 
group of letters AM IY P AM A A 0 Maricq supposes the presence of haplo-
graphy, and corrects it into AM<0M>IY PAMANO. In itself, naturally, 
it is possible tha t the stone-cutter left out two letters. However, we shall see 
later on tha t from an objective point of view the supposition of Maricq is 
unlikely. Finally we have to discuss in short also tha t observation of Maricq, 
according to which in line 21 in the group of letters BOPZOMIYPO between 
the Y and the P still a smaller Y is carved. We can make a similar observation 
in line 25, where similarly in the group of letters BOPZOMIY PO between 
the Y and the P also the outlines of a smaller Y are to be observed. To these 
letters we can hardly at t r ibute an independent meaning from the viewpoint 
of t he t ex t of the inscription. As i t is shown by the unfinished Surkh Kotal 
inscription published by Curiel,1 the t ex t of the inscription before the f inal 
engraving was scratched into the stone, and they worked on the basis of this. 
On the inscriptionmentioned only the first six letters were engraved permanently, 
the rest are only scratched in. I t is likely, tha t the great inscription was also 
made this way, and the two smaller, scratched in Y letters are the remainder 
of this preparatory work, whose removal was omitted by the stone-
cut ter . 
The first problem of the linguistic interpretation of the inscription is 
the division of its t ex t into words and sentences. The division into words has 
been rendered possible partly by the knowledge of the endings of the word. 
(-0. or -I), and part ly by the known words. For the division into sentences, 
however, the knowledge of the predicates and the conjunctions was required. 
Among the predicates occurring in the great inscription on the basis of the 
material known earlier we can define first of all the verbal form KIPAO 
which occurs several times in the inscription, at the first t ime exactly in line 2, 
and thus it gives a possibility for us t o look here tentat ively for the end of 
the first sentence of the inscription. These one and a half lines ending in the 
word KIPAO contain especially many known words, so t h a t relying only 
on these this par t can be divided as follows: EIAOMAAIZOMO KANHPKO 
OANINAO ВАГОААГГО CIAO I ВАГО PAO К AN H PKI NAMOBAPrO 
KIPAO. Since, however, the group of letters MAA1ZO occurs also in other 
surroundings (e.g. line 2: <POPAAMCOMAA<PZOIPO) in the inscription, 
it is doubtless, t ha t we have to isolate also this as a separate word. 
1
 See the pho tog raph of the la tex impression of this inscr ipt ion wi th M A R I C Q : 
op. cit. P L . I I I . 
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Thus in the one and a half lines quoted above it remains doubtful only of the 
group of letters NАМОВАРГО, whether we have to regard it as one word 
or as two words. This division of the beginning of the inscription substantially 
agrees with Henning's conception, who differs from this only in as much as 
he holds the word MO an enclitic particle and writes it in one with the word 
MAAIZO. Maricq, on the other hand, divides these one and a half lines into 
three sentences in the following way: EI AO MAAIZO МО К AN HP KO 
OANINAO. ВАГОЛАГГО CIAOI ВАГО PAO KANHPKI NAMO. ВАРГО 
Kl PAO . . . This division is, however, arbitrary, and does not rely upon any 
objective reasons. 
If now we substi tute the known words into this sentence, we receive the 
following picture: «EIAO MAAIZO MO Kaniska Oanindosanctuary OIAO the 
king lord to Kaniska the N АМОВАРГО made.» In connection with the 
interpretation of this sentence the first problem is, whether it contains a 
passive or active predicative structure. This question is difficult to be decided 
in itself, because the Middle Iranian languages in this period were just in that 
transitional state, in which the former passive past participle could equally 
form active and passive structures. This is why also Henning gave two variants 
of translation on this part of the sentence: a) «which the lord, king Kaniska 
made name-bearing», b) «which was made bearing the name of the lord, king 
Kaniska». The situation is actually even more complicated. On the basis of 
the inscriptions of the Kusäna coins it could be established that the forms 
ending in -I are genitives (obliqui). On the basis of this the form KANHPKI 
can by no means be regarded as a subject belonging to an active verbal form, 
and consequently its syntactical position can be only twofold, viz. either an 
obliquus dependent from a passive verbal form, or a genitive, to which a pos-
session should belong. Thus the second part of the sentence can be translated 
in the following two ways: a) «By king lord Kaniska a N АМОВАРГО was 
made», b) «To king lord Kaniska the N АМОВАРГО was made». As regards 
the contents these two translations exactly correspond to Henning's variants 
of translation, thus the latter are in fact only the possible interpretations of 
the passive verbal structure. The syntactical structure of the Palamedes 
inscription (ZHNOBIAO . . . KIPAOM), however, clearly shows, that beside 
the predicate KIP AO an active structure is also possible. If, however, in the 
sentence discussed we regard the verbal form KIPAO as active, we cannot 
f ind a subject to i t . Thus in our sentence seemingly only the passive verbal 
s t ructure would be possible. 
The question arises, however, whether the phrase ВАГО РАО really 
belongs to the nominal form KANHPKI from the syntactical point of view. 
The expression ВАГО РАО is in nominative, and the nominal form KANHPKI 
i n obliquus. Thus this would point to the possibility that they do not belong 
together. It is doubtless, however, tha t in the Eastern Iranian languages in 
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this period we can count with group inflexion.2 Tt is imaginable therefore, 
tha t the forms ВАГО РАО К AN HP KI should belong to the same syn-
tactical structure. In this case at any rate an objective problem still remains. 
Kaniska on his coins bears the title PAONANO РАО, and in Indian inscrip-
tions Iiis full series of titles includes the titles mahäräja räjätiräja devaputra 
sähi. At the same time in our inscription only the titles ВАГО РАО are con-
nected with his name. Now the question arises, what can be the explanation 
of this. Even if it is imaginable, that on the Indian inscriptions of private 
character, on which the name and titles of the Kusäna ruler play only a secon-
dary role and appear mostly in the dating, the titles of the ruler are given 
unpunctually or in an abbreviated form, it is much less likely that in Bactria, 
in a sanctuary standing in the closest relation with the person of the Kusäna 
ruler, the Kusäna official would have omitted the title PAONANO РАО, 
the most essential element of the royal titles. Thus, since we can think neither 
that Kaniska did not bear the title PAONANO РАО. nor that the Kusäna 
official setting the Surkh Kotal inscription would have omitted just this most 
important element of the titles of the rule, appearing also on the coins, we can 
only suppose that the expression I ВАГО РАО and the nominal form 
KANHPKI in our inscription do not belong together from the syntactical 
point of view. 
In this case we can regard the expression I ВАГО PAO as the subject 
of the sentence, and can assume the presence of an active predicative structure. 
Thus the translation of this part of the sentence would be as follows: «the king 
lord made Kaniçka's NAMOBAFTO». I t can perhaps seem to be strange tha t 
the setter of the inscription does not mention the king's name, however we 
must not forget that here only a reference is made to the ruler as a known 
personality, and the inscription otherwise does not deal with his person. 
Besides this in the inscription — as we shall see it later on — reference is 
made to the ruler on two occasions, but his name does not occur even there. 
On the other hand the question can also be raised, why are the titles of Kaniska 
missing? The reason of this similarly remarkable phenomenon can be, t ha t 
Kaniska appears in the inscription not like a ruling person, hut only as a name, 
and thus the enumeration of the titles was unnecessary. 
From the intellective coherence of the translated part it is clear, tha t 
the meaning of the complete sentence can be approximately as follows: 
King Lord made the Kaniska Oanindo sanctuary to something of Kaniska. 
Thus it is very likely that the outward object belonging to the verbal form 
KIFAO is represented by the expression К AN HP КО 0 AN IN AO ВАГО-
ААГГО. Between this expression and the subject of the sentence there stands, 
however, also the word CIAO which cannot belong to the words ВАГО РАО, 
2
 See for example regarding the Sogdian I . GERSHEVITCH: A G r a m m a r of M a n i e h e a n 
Sogd ian . Oxford 1954. 236 foil. 
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since it stands before the article. Consequently this word can relate only t o 
t h e expression «Kaniska Oanindo sanctuary», and on account of its position 
regarding the order of words it can hardly be anything else, than a relative 
pronoun refering to the designation preceding it, with the meaning «which». 
The word CI AO is interpreted in the same way also by Henning, while Maricq 
holds the group of letters CIAOI the praes. med. sing. 3rd person of the verbal 
root say- which is entirely unlikely f rom the phonological point of view. 
Now the nex t question is the meaning of the expression NАМОВАРГО. 
I n connection with this several explanations arise. Maricq, who divides the 
group of letters in to the words NAMO and В АРГО, and s tar ts a new sentence 
wi th the latter, a t t r ibutes to the word NAMO the meaning 'name', and to 
В АРГО the meaning 'entrenchment, embankment ' . This interpretation which 
illustrates well the method of Maricq, is however unecceptable, part ly because 
we cannot look for the end of the f i rs t sentence before the word KIPAO, 
and part ly because, as it follows from the meaning of the sentence, the meanings 
of the two words must be in some connection with each other. Henning raises 
even two explanations which seem to be acceptable, viz.: 1. = nambarg 
'offering homage', 2. = nämbärg 'name-bearer ' , or 'bearer of name' , and of these 
wi thout any nearer motivation he gives preference to the second one. As regards 
t he meaning in fact both interpretations would be adequate. In the f irst case 
we should namely receive the translat ion «which the Lord King made the 
offer ing homage ( = place of cult) to Kaniska», and in the second the t rans-
lation «which the King Lord made the name-bearer of Kaniska». 
Several arguments are in favour of the supposition, t ha t only the second 
interpretat ion is correct. In the first place the expression nambar- ' to respect, 
t o give respect' occurs among the Middle Iranian languages only in Middle 
Persian,3 therefore it can by no means be regarded as a generally spread ele-
men t in the Middle Iranian languages. The circumstance t h a t this expression 
is unknown just to the Eastern I ranian languages adjacent to Bactr ian, 
definitely contradicts to the supposition t h a t we should assume its existence 
in Bactrian. Besides, the verb nambar- is always used in connection with 
a personal subject, so tha t even if we could count with its presence in 
Bactr ian, we could not suppose tha t i t could relate to the word ВАГОААГГО 
(«sanctuary, who is respect-giver»? !). Thus the only possibility remaining for 
us is to interpret the word NАМОВАРГО as 'name-bearer ' . Also in this 
case it has to be clarified, whether we have to regard it as one word, or as 
an expression of two parts. This question is decided by the syntactical function 
of the word N АМОВАРГО. The si tuation is namely tha t this word must 
belong on the one hand to the genitive KANHPKI as a possession, and on the 
3
 HENNING'S r e m a r k : «Parth. nmbr-, ctc.it (op. cit. 52) can ev iden t ly be on ly a n 
acc iden ta l error, because th is word does n o t occur e i ther in the P a r t h i a n t ex t s pub l i shed 
b y h im , by M. BOYCE, or published earlier , or in the P a r t h i a n inscript ions. 
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other hand to the verbal form КIPAO as a predicative complement. In the 
case of one word the expression NАМОВАРГО could satisfy the two diffe-
rent functions only if it were a substantive. In itself from the linguistic point 
of view it would not be unimaginable, that a compound *nämabaraka- 'name-
bearer' should develop into a substantive, but the objective relation clearly 
demands here an adjective (what could «the name-bearer of Kaniska» be, 
as a substantive?). Thus no other possibility remains, than to interpret the 
expression N АМОВАРГО as two separate words, of whom NAMO 'name' 
is a possession belonging to the genitive KANHPKI, and at the same time 
object o f t h e verbal noun В АРГО 'bearing', and the latter is the predicative 
complement of the verbal form KIP AO. Thus on the basis of these we can 
interpret the first sentence as follows: «PI AO MAAIZO MO (is) the Kaniska 
Oanindo sanctuary, which the King Lord made the name-bearer of Kaniçka.» 
In the first sentence thus already only the meaning of the words EI AO 
MAAIZO MO and the precise interpretation of the «Kaniska Oanindo sanc-
tuary» remain unclarified. Since in the main sentence apparently there is no 
verbal predicate, it is obvious to interpret the expression «Kaniçka Oanindo 
sanctuary» standing at the end of the sentence as a substantive predicate. 
Now it is evident tha t this predicate can relate only to a subject meaning 
'building', and the substantive predicate «Kaniska Oanindo sanctuary» con-
tains a specialized definition, it cannot be disputable either that the category 
of the subject meanrng 'building' must be broader, less specialized, than t ha t 
of the word ВАГОЛАГГО 'sanctuary'. Of the three words standing in the 
beginning of the sentence we can suppose most probably o f t h e word MAAIZO 
tha t it denotes the group of sanctuary buildings at Surkh Kotal, because as the 
subject of various predicates this occurs still in many places in the inscription. 
Since on the basis of the first sentence the more precisely defined meaning 
of the expression EI AO MAAIZO is «Kaniçka Oanindo sanctuary», and the 
word MAAIZO occurs still seven times that is on an average in every third 
line of the inscription, and since the inscription — concluding from its beginning 
— deals exactly with the sanctuary, it cannot be doubtful that the word most 
frequently occurring in the inscription must denote the sanctuary building. 
As regards the still remaining words EI AO and MO, to these we can 
hardly attribute such a meaning which would significantly modify the meaning 
of the word MAAIZO, since this is defined more closely by the substantive 
predicate «Kaniska Oanindo sanctuary». Thus it is most obvious to think 
tha t the words EI AO and MO, as a demonstrative pronoun and a demonstra-
tive particle, respectively, make the meaning o f t h e word MAAIZO only from 
the syntactical point of view more definite. In accordance with this we can 
translate the whole sentence as follows: «This building here (is) the K a n a k a 
Oanindo sanctuary which the King Lord made the bearer of the name of 
Kaniska. » 
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As regards the general meaning of the word MAAIZO Maricq and Henn-
ing arrived at a similar result, and they interpret the word EI AO also as a 
demonstrat ive pronoun (according t o the correct explanation of Maricq 
~ Avestan aëta-, Old Persian ait a- etc. ' this'). As regards the word MO, the 
more precise analysis of the word AI AAIZO, and the judgement of the struc-
tu re of the whole sentence, however, their opinions are already differing. Maricq 
closes the sentence with the word OANTNAO, and interprets it as follows: 
«Ceci est un édifice de moi, Kaniska le Victorieux». According to him the 
word AIO is the genitive of the 1st person singular of the personal pronoun, 
and the word M AAIZO is interpreted by him from the word *marza- 'house' 
supposed onthe basis of the Saka word irmlysalca-, the word marjhaka- occurring 
in the Zeda Kharosthi inscription, the Armenian dignitary names marzpet 
a n d mardpet, and the Sogdian word 'mbrz 'visit, hospitality' . Henning, on the 
o the r hand, interprets the expression К AN HI КО 0 AN IN AO ВАГОЛАГГО 
not as a substantive predicate, but only as an at t r ibute , and in accordance 
with this he holds the subordinate sentence CIAO . . . KIPAO only a paren-
thet ical subordinate sentence, af ter which the main sentence still continues. 
T h u s its translation is as follows: «This acropolis, the Kaniska-Nieator sanctu-
a ry which the lord, king Kaniska made name-bearing . . .». According to the 
opinion of Henning the word MO is an enclitic particle which is actually the 
abbrevia ted form of the conjunction AMO 'at the same time, and' , occurring 
several times in the inscription. Henning interprets the word AI AAIZO as 
a compound, and beholds in its element AIZO the Bactrian equivalent of the 
Old I ranian word *dizä ' fort ' . As regards finally the more precise interpretation 
of the expression «Kaniçka Oanindo sanctuary», the opinions of Maricq 
and Henning agree in as much as the word OANINAO should not be inter-
pre ted as the name of a goddess, but as the a t t r ibute of Kaniska, mean-
ing 'victor, victorious'. 
As we can see, the interpretation of the first sentence of the inscription 
still raises several problems. Among these the question of the word AIO can 
be solved comparatively easily. I t is namely doubtless tha t Maricq's explana-
t ion in regard to this is completely unlikely from several reasons. In the first 
place the position of the word MO with regard to the order of words excludes 
for it the possibility t o be an enclitic personal pronoun,4 and the genitive case 
of the accented personal pronoun — as this was pointed out by Henning — 
can only be *AIANO. Then even if we should suppose, t h a t in this position 
of the order of words also the enclitic personal pronoun could occur, the phone-
tic form of the word AIO even then cannot be adjus ted with the expected 
form of the genitive case of the enclitic personal pronoun (cp. Henning's 
1
 M A R I C Q ' S r e m a r k : (op. cit. 355) про e s t apposé à Kavrftxo» is en t i re ly unintel l i -
g ib le , s ince it is just t he opposi te of the l inguis t ic facts . 
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relevant convincing argumentation). Finally we can by no means a t t r ibute 
the meaning of the 1st person of the personal pronoun to the other occurrances 
of the word MO in the inscription (see e.g. E I I O МО САЛО line 20, as com-
pared with E I I O CAAO line 12). 
Thus only the interpretation arising from the coherence of the text can 
hold its own, according to which the word MO is an augmentat ive enclitic par-
ticle. Henning's explanation regarding this word is, however, also not correct. 
In the case of the derivation of the word MO from the Old I ranian *hama-
'similar, same' the disappearance of the initial ha- or a- will namely remain 
unexplained, because we have no example of this in the language of the 
inscription. Moreover the supposed development of the word *hama- into an 
enclitic particle would also s tand without a parallel in the I ranian languages. 
Finally the two parallel passages of the inscription: MAAIZO MO . . . ВАГО-
ЛАГГО (line 1) compared with the expression i l IАЛО АГААО AMO ВАГО-
ААГГО (line 11) quoted by Henning, prove by no means the identical origin 
of the two particles. In the 1st line namely the particle il 10 makes the expres-
sion EI AO MAAIZO simply more emphatic, viz.: «this building here», 
but it establishes no connection with the word ВАГОЛАГГО, this ÍH insured 
by the substantive predicative character of the expression KANHPKO 
О AN IN AO ВАГОЛАГГО. In line 11, however, the particle AMO links the 
word ВАГОЛАГГО to the preceding ones: «he came here and a t the same time 
to the sanctuary». Thus the syntactical s tructure of the quoted two passages 
and the function of the words MO and AMO in them is completely different, 
so tha t the comparison of the two passages definitely contradicts to the com-
mon origin of the two particles. 
if thus neither of the recommended explanations can be accepted, 
the recognition of the syntactical funct ion of the particle MO still makes 
possible the clarification of its origin. We can namely collate it without any 
difficulty with the Avestan enclitic particle mä which occurs frequent ly in 
the gäOä-s for the emphasis of the word preceding it. The fact t h a t the syntac-
tical funct ion of the Avestan mä is identical with the Bactr ian word MO, 
is clearly indicated by the following example: . . .aSahyä mä yavat isäi manyäi 
(Yasna X L I I I . 9) «T want to think of Asa, as long as I can». From the semantic 
point of view therefore nothing contradicts to the possibility t h a t we should 
regard the Bactrian particle MO the equivalent of the Avestan mä. From the 
phonetical point of view this explanation is also correct. As we have seen at 
the investigation of the Ku?5na coin inscriptions, the Old I ranian words 
having the root vowels -a, -ä and -i appear in Bactrian similarly with the 
ending -О (cp. e.g. OAAO < *Väta-, APAOXPO < *Ardvi vaysä, OANINAO 
< *F«nn?!/i4.5Thus we may s ta r t out f rom the Old Iranian form *md, or f rom 
5
 See Acta Or ient . H u n g . 11 (I960) 200 foil. 
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t h e Old Iranian form ma,6 in Bactrian the form MO must occur a t any 
ra te . The agreement of the Bactrian particle MO with the Avestan word mä 
is a very noteworthy linguistic feature, since this word occurs in the Avesta 
only in the gäOä-s, and from the Old Persian we do not even know it. Thus i t 
could not be generally spread even in the Old I ranian languages, and even less 
in t he Middle I ran ian languages. This particle is an archaic linguistic element 
even in the Avesta which seems to have been preserved in the poetical lan-
guage. I t s appearance in the language of the Surkh Kota l inscription we can 
pa r t l y value therefore as a sign of the sublime linguistic form of the inscrip-
t ion, and part ly as a linguistic feature which indicates the close relation of 
the Bactrian language and the language of the Avesta. 
I t does not involve any special difficulty to prove it also tha t regarding 
the syntactical s t ruc ture of the beginning of the inscription neither Maricq's 
nor Henning's conception is adequate. Maricq's opinion according to which 
the first sentence ends in the word О AN IN AO, together with his interpretation 
concerning the word MO, is dropped by itself, because otherwise we should get 
t he following absurd sentence: «this building here is the victorious Kaniska». 
Henning's supposition, on the other hand, according to which the first sentence 
in the second line continues also a f t e r the word KIPAO, is therefore unlikely, 
because in this p a r t the word MAAIZO occurs again as the subject of the pre-
dicate ФРОГ1РАО, which is completely unfounded, if here the sentence 
beginning with EI AO MAAIZO still continues. 
The explanation of the word MAAIZO and the more precise interpre-
t a t ion of the expression KANHPKO OANINAO ВАГОЛАГГО represent 
a much more complicated question, and require a more detailed investigation. 
I I 
As we have mentioned, regarding the word MAAIZO Maricq gave the 
explanation tha t this is the equivalent of an I ranian word *marza- 'house', 
while Henning wanted to find in its element AIZO the Iranian word dizä 
' fo r t ' , and left i t s element MA- wi thout an explanation. Let us investigate 
f i r s t the explanation of Maricq. In order to explain the phonemic divergence 
between the development *malza- (cp. Saka malysaka-), to be expected f rom 
the form *marza-, and the Surkh Kota l MAAIZO, Maricq raised the supposition 
t h a t in this word the group of letters -Л IZ- serves for the marking of the conso-
nan ta l compound -lz-. Since, however, he also observed tha t in the language 
of the inscription otherwise the continuation of the Old Iranian -rz- is -PZ-
(cp. e.g. BOPZO- line 21), therefore he thought t h a t the word MAAIZO 
can be an adoption f rom one of the Saka dialects. In connection with this he 
referred to the circumstance tha t in the word MAAIZO the marking of the 
6
 I n as m u c h us we can accept t he collat ion of t he word mä with the Old I n d i a n 
p a r t i c l e sma. 
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group of consonants -Iz- with the letters -AiZ- is an exact parallel of the ortho-
graphy (-lys-) of the Saka word tnalysa-. Naturally this supposition of Maricq 
t h a t the orthography of a Saka word written in the Brâhmï script could have 
been taken over into the Bactr ian writ ten with Greek letters, is completely 
unlikely, since i t is hardly t o be presumed that the Bactrian Sakas would 
have had any wri t ten documents in the Brâhmï script. Thus it is clear t h a t 
this explanation is rejected also by Henning (op. cit. 49). That , however, could 
eventually by supposed tha t the word malysa- developed into *maliza- in 
one of the Saka dialects, and this was then adopted by the Bactrian. Thus the 
whole question depends on the possibility, whether the word*malysa- 'house' 
can actually be pointed out in the Saka or not. Henning doubts this. The 
Saka word *malysa- 'house' was namely concluded by A. Maricq from the 
Saka dignitary name malysaka- which is the Saka denomination of the Old 
Indian high office grhapati- (literally 'lord of the house'). Henning, how-
ever, is of the opinion, t ha t the formative syllable -ка- cannot cause such 
a change in the meaning of the basic word, tha t the office name malysaka-
could literally have the meaning 'lord of tlie house', and thus we should pre-
sume a word *malysa- 'house' to be its basic word. 
This reasoning is by all means noteworthy, but the question of the for-
mative syllable -ka- is much more complicated, t han to be able to solve the 
question unanimously. I t is doubtless t h a t in the Middle Iranian languages 
we can most f requent ly recognize no function of the formative syllable -ka-, 
and it does not modify at all the meaning of the basic word: cp. e.g. anôë— 
arioëak, *anäp ( > Now Persian nab) — *anäpak ( > Armenian anapak) etc. 
At the same time, however, as from the Old Iranian period we can observe 
the function of the formative syllable -ka-, tha t added to one member of 
a compound it modifies the meaning of the basic word so that it will sub-
stantially take up a meaning similar to t h a t of the compound. We can observe 
such abbreviated forms developed with the formative syllable -ka- especially 
beside the compound names. Such are among other *Spädaka- ~ * Amaspâda-, 
* Aspaka- ~ * Baivaraspa-, *Farnaka- ~ *Aryafarnah-, etcA This function of 
the formative syllable -ka- can, however, be found also in the shortened forms 
of the compounds denoting professions. We can interpret this way the Old 
Persian word ârëtika- ('lancer') which is very likely a compound, eventually 
just the shortened form of the word arëtibara- ' lance-bearer'. In this case 
the formative syllable -ka- a t any rate modifies the meaning of the basic word 
*arèti- 'lance' so, tha t the newly formed word can denote a warrior belonging 
to a special branch of military service. We can very likely interpret in the 
same way also the relation to eacli other of the Old Persian office names 
*patifrasa- and *frasaka- 'police magistrate ' reconstructed by Eilers on the 
1
 See J . HARMATTA: Studies in the Language of the I r a n i a n Tr ibes in South Russ ia . 
B u d a p e s t 1952. 31, 34. 41. 
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basis of Babylonian transcriptions2: the lat ter can be regarded as the fu r the r 
development with the formative syllable -lea- of the shortened form of the 
former word. We know similar cases also in the Middle Iranian languages. 
Thus we can suppose the same relation between the Armenian words pahapan 
and pahak (both words denote 'watchman, sentinel').3 These can be traced 
back to the Middle Par thian forms *pdhrapdn and *pahrak, of which the former 
is the compound of the Old Iranian word *pd6ra- 'guarding, guard' and the 
word *pdna- 'protector ' , and the latter is the fur ther development of the word 
*pddra- with the formative syllable -ka-. In similar relation s tand with each 
other the Armenian words hambarapan 'storekeeper (actually store watcher) ' , 
ambarapet 'storekeeper, chief of the store' and hambarak 'provision distributor 
(in fact storekeeper)'.4 These can be traced back to the Middle Iranian forms 
*hambärapdn, *hambärapat, and *hambärak, of which the first two are the 
compounds of the Old Iranian word *hampdra- 'supply, store' on the one hand, 
and the word *pdna- 'protector, watcher ' and the word *pati- 'lord',respecti-
vely, on the other hand, while the thi rd is the fur ther development of the 
word *hampdra- 'store' with the formative syllable -ka-. The latter can also 
be regarded as the shortened variant of the former ones fur ther developed 
with the formative syllable -ka-. Considering all this, there is doubtlessly 
a possibility to suppose, t ha t the Saka office name malysaka- is the shortened 
form of a presumable office name *malysavatd- < Old Iranian *marzapati-, 
'grhapati', fur ther developed with the formative syllable -ka-. Thus Henning's 
reasoning does not give a sufficient basis for the denying of the existence of 
the supposed Saka word *malysa- 'house'. In order to be able to decide the 
epiestion of the existence of the Saka word *malysa- 'house' we must make 
a large scale investigation of the da ta brought in contact with it. 
The Saka word malysaka- was f irst placed into a broader relationship 
by St. Konow. In the Zeda Kharosthi inscription there occurs namely a word, 
whose phonemic form resembles very much to the Saka word. The beginning 
of this inscription in Konow 's edition5 reads as follows: 
1 sam X I Asa da sa masasa di XX U taraphagune ise ksunami 
2 khade кие murodasa marjhakasa Kaniskasa rajami 
I t s translation: 
1 «In the 11th year, on the 20th day of the month Äsädha, in Uttaraphalguna, 
a t this time 
2 a well was dug under the reign of the muroda marjhaka, Kaniska.» 
2
 W . EILERS: I ran i sche B e a m t e n n a m e n in der kei lschrif t l ichen Über l ie fe rung . I . 
A f K M X X V . 5. Leipzig 1940. 41 f f . 
3 S e e H . HÜBSCHMANN: Armenische g r a m m a t i k . I . Leipzig 1895. 217 foil. 
4
 H Ü B S C H M A N N : op. cit. 9 5 , 1 7 8 . 
5
 See KONOW: K h a r o s h t h î Inscr ip t ions . No. 75. The r ead ing as well as the in ter -
p r e t a t i o n of this in te res t ing inscr ipt ion r equ i r e correct ion a t several points . I a m going 
to pub l i sh t he new e labora t ion of the inscr ip t ion ve ry soon in a s e p a r a t e paper . 
THE «.КEAT BACTRIAN INSCRIPTION 401 
In this inscription — as we can see — there appear two such expressions 
which otherwise do not occur either in the inscriptions dating from the t ime 
of the reign of Kaniçka, nor in the earlier or later Кharosthï inscriptions. The 
first title was collated by Konow with the office name murunda- 'lord' of the 
Saka rulers, and it was supposed by him, that the form muroda stands for 
the form muromda. This explanation is very likely correct, it can perhaps be 
amended only in as much as in the word muroda the second akçara should 
not be read as ro, but as ru. At this letter namely on the photograph of the stone 
the w-mäträ is well discernible while the hole which was thougt by Konow 
to be the o-mâtrâ, is apparently only the breaking out of the stone. A similar, 
o-mäträ shaped breaking out can be observed also in the case of the next da 
ak.sara. Thus this title should he read in all probability as muruda- and this 
form in accordance with the orthography of the Kharoçthï inscriptions can stand 
in place of murumda. Thus the phonemic form of this title corresponds exactly 
to the office name murunda- occurring in the Allahabad inscription. 
In the title marjhaka Konow thought to have discovered an older form 
of the Saka word malysakaThis Saka word occurs in the Maitreya-samiti in 
the following connection: 
malysakl bämäte ce dl ssando bissa nyanä daiyi 
cä nä ni hivyäkä ttä näste rrundä pajinuvo ttuvldä1 
«(the king) has (a) malysaka-, who sees all the treasures under the earth» 
who does not take them for himself, (but) transfers them to the treasury 
of the king.» 
In this text the word malysaka- is the translation of the Sanskrit title 
grhapati- which is held by the sixth ratna of the court of a cakravartin- 'world-
ruler'. Konow tried to explain the appearance of this title in the Zeda inscrip-
tion with the supposition that it wants to characterize the Kutan a king, as a 
ruler wealthy in treasures, as in the East the Roman Emperor is sometimes also 
imagined like this. According to this opinion, Kaniska might have taken up this 
title after his victory over the Parthians. 
Later on H. W. Bailey tried even on two occasions8 to support multila-
terally and to further develop Konow's supposition regarding the connection 
of the title marjhaka- of the Zeda inscription and the Saka word malysaka-. 
Bailey referred in the first place to the circumstance, tha t the Saka malysaka-
according to the relevant phonetic law goes back to the form *marzaka- (cp. 
balysa- 'Buddha' < *barza-), and thus it is an exact equivalent of the form 
"KONOW: K h a r o s h t h i Inscr ip t ions . 143. 
7
 E . LEUMANN: Mai t reya-sami t i , d a s Zukunf t s idea l de r B u d d h i s t e n . S t r a s sburg 
1919. 67. 
8
 A d y a r L ib ra ry Bul le t in 20 229 f f . and T r P h S (1950) 108 f f . 
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marjhaka- o f t h e Zeda inscription. He interpreted the Saka word *marzaka- as a 
derivative o f t h e verbal root *marz-, keep, guard, supervise' with the formative 
syllable -aka-. Since the Old Indian grhapati- was the head of the Royal house-
hold, the major-domo of the Royal Palace, thus according to Iiis opinion the 
meaning o f the office name marjhaka- in the Zeda inscription could be 'keeper', 
or 'warden'. Besides this he points out also the possibility, tha t this word is 
eventually besides the well known tratara- another equivalent of the Greek 
t i t le acoryg, which is an exact translation of the original meaning 'one who 
maintains' of the Greek word. 
Bailey thought to have found another Iranian interpretation of the Old 
Indian office name grhapati-, and at the same time the equivalent of the Saka 
malysaka- in the Sogdian word 'nb'rzkr'k. This occurs in the Yessantara Jâtaka, 
as the denomination of the function of one o f t h e Ministers of King áibi. From 
the connection it follows clearly enough that the 'nb'rzkr'k carried on the affairs 
of the Royal household, and thus his function substantially corresponded to 
t h a t of the grhapati-. Bailey thinks that the element 'nb'rz of the office name 
'nb'rzkr'k can be traced back to the form *ham-marz-, and in this the root 
*marz- can be identical with the basic verb *marz- o f t h e Saka word malysaka-. 
From the same verb he derives also the Iranian loan-words marzpet, mardpet, 
and maian to be pointed out in the Armenian. As a starting-point he presumes a 
noun *marza- meaning 'keeping, warding', and interprets the office names 
marzpet and mardpet as the compound of this as well as the word pati- 'lord, 
official in charge'. Since in the Armenian sources the word marzpet alternates 
with the office name maypet which he traces back to an Iranian title *mdya-
pati- 'guard of women', thus its interpretation 'official of guarding (of women)' 
is automatically given. I t is also in harmony with this tha t the office name 
mardpet is interpreted by one of the Armenian sources as the 'schief of the 
eunuchs'. Of the two variants marzpet is of North-West Iranian, and mardpet 
of South-West Iranian origin. He interprets the Armenian word maian 'store-
room' also from the presumed South-West Iranian derivative *mardana- > *ma-
rana- 'keeping place' of the verbal root *marz-. Finally he also derives the 
Ossetic verb ämbäxsun, nimäxsun ' to hide' from the derivative *bars-/*mars- or 
*barys-/*marys- with -s- enlargement o f t h e base *marz-, and he thinks that the 
recognized Iranian verbal root *marz-j*barz- 'keep' is finally to be traced 
back to the Indo-European base *bhergh- 'keep'. 
Bailey's sharp-witted explanations and the vocabulary connections 
supposed by him were modified by Maricq only in as much as he derived the 
words marjhaka-, malysaka-, 'nb'rz, marzpet, mardpet not from a verbal root 
*marz- 'keep', but from a word *marza- 'house' which he supposed on the 
basis of the presumed parallel meaning of the Old Indian grhapati = Saka 
malysaka-. Besides this on the basis of Hübschmann he pointed out, that the 
existence of the Armenian form marzpet is doubtful, because it is very likely 
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only a mistake in spelling partly instead of maypet. and partly instead of 
mardpet (in the name Marzpetakan). 
As we can see, the question of the existence of the Saka word *malysa-
'house' is very divergent, and it is in close connection with the interpretation 
of a series of other Iranian words. Maricq's idea is based at any rate on an 
uncertain and by no means necessary presumption, viz. tha t the Iranian words 
used for the interpretation of the Old Indian office name grhapati- 'lord of the 
house' must have had the original meaning 'lord of the house; major-domo', and 
thus they must have contained a basic word meaning 'house'. The baselessness 
of this theoretical demand is sufficiently shown by a reference to the name and 
title Patizeithes (*Patixeithes) of the magician Gaumäta, the major-domo 
substituting Kambyses, which is very likely the Greek transliteration of an 
Old Persian office name *patixSäya6iya- 'king's deputy'9. But we can also point 
out the Sogdian word 'nb'rzkr'k which serves undoubtedly for the rendering 
of the Old Indian grhapati-. and in spite of this the basic word of 'nb'rz — even 
if we accept the meaning 'house' of the word b'rz - cannot mean 'house' at all. 
Naturally all this proves only that the Saka word *malysa- does not mean 
'house'unconditionally, but it does not exclude the possibility, that this word 
should eventually have just this meaning. Therefore we have to examine one 
by one the words brought in connection with it. 
1. marjhaka -
The identity of the phrase marjhaka- of the Zeda inscription and the Saka 
office name malysaka- seemed to be so evident from the phonemic, as well as 
from the semantic point of view that the correctness of Konow's relevant sup-
position has so far not been called in question by anybody. Although this 
identification, if we examine it more thoroughly, proves to be unlikely, and 
even entirely impossible. The definition of the meaning of the Saka office name 
malysaka- and of the function denoted by the same is namely undoubtedly 
correct. If however the Saka malysaka- is the equivalent of the Old Indian 
grhapati-, then it can by no means appear as Kanaka ' s title in the Zeda in-
scription. It is namely unimaginable that Kaniska besides his title as a ruler 
would have worn also a lower title, which was definitely tha t of a non-ruler. 
Kaniska was therefore either already a King, and wore the Royal titles due 
to a king - and there cannot be any doubt that this was the case, because 
on the Sui Vihâr inscription originating from the same year as the Zeda inscrip-
tion, already the titles maharaja rajatiraja devaputra appear after his name —, 
or he was not yet a King, and wore only the title marjhaka- 'major-domo' 
9
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under another ruler. This latter supposition, however, is an absurdity. Thus on 
the Zeda inscription the title muru(m)da of Kaniska, in which we must see 
the Kusäna or Saka denomination 'king', excludes by all means the interpreta-
tion of the word marjhaka- as 'major-domo' . Thus, although the title marjhaka-
of the Zeda inscription phonemically seems to tally exactly with the Saka office 
name malysaka-, on the basis of objective reasons we must reject the identifica-
tion of the two. 
The interpretat ion of the word marjhaka- must evidently be looked for 
in another direction. If we compare the phrase murudasa marjhakasa Kaniskasa 
with the titles maharaja rayatirayasa mahamtasa jayamtasa dharmiyasa 
sacadhamasthidasa mahanuava maharaya amkvaga devaputrasa «of the great 
King, of the King of Kings, of the Great one, the victorious, the rightful, of the 
one standing on the basis of Law, of His Majesty, the great King, Amgoka, the 
Son of God . . .» of the Kroraina ruler Amgoka,10 then it seems to be probable 
t h a t the word marjhaka- standing between the title muru(m)da 'king' and the 
name Kaniska is a praising at t r ibutein the Zeda inscription similar to the phrases 
mahamta-, jayamta-, dharmiya-, etc. Bearing this in mind, it is evident to 
th ink about the phrase müde gyastä11, misdä gyastä12 'Gracious Majesty' . I t 
seems tha t this t i t le was an organic pa r t of the titles of the Saka Kings of 
Khotan . I t occurs thus among other places in the text of the Staël-Holstein roll: 
33 si' ksgnä misdäm gyastä hvamnä rrurndä sarau visa' sambhatä «this is the reg-
nal year of the Gracious Majesty, of the King of Khotan, of the lion, of Visa' 
Sambhava».13 But this title is used also as the addressing of Buddha: mädäna 
gyasta balysa «о Gracious Buddha«.14 Since the titles of the Inner Asiatic, 
Kroraina, and Khotan Kings historically are evidently connected with those 
of the Kusäna Kings, the collation of the word marjhaka- of the Zeda inscrip-
tion with the Saka phrasa mäde, misdä, and its interpretation as 'pious, gra-
cious' are automatically given. In fact f rom an objective point of view we can 
interpret the par t of t ex t murudasa marjhakasa Kaniskasa without any diffi-
culty with the meaning «of the gracious King, Kaniska», or «of the King, the 
gracious Kaniska». I t is a question, however, whether we can imagine some 
kind of linguistic relationship between the word marjhaka- and the Saka word 
mäde. 
In the beginning of the s tudy of the Saka language E. Leumann collated 
the word mäde, mäsde with the Old Indian (Vedic) word midhvas- 'reichen Segen 
spendend, huldreich, gnädig' (Grassmann).15 Since the verbal noun mïdhvas-
1 0
 BOYER—RAPSON—SEN ART—NOBLE: K h a r o s t h i I n s c r i p t i o n s . N ° . 5 7 9 . 
11
 ST. KONOW: S a k a Studies. Oslo 1932. 97. 
1 2 M. J . DRESDEN: The J ä t a k a s t a v a o r «Praise of t he B u d d h a ' s fo rmer Bir ths». 
Ph i l ade lph i a 1955. 422. 
13
 H . W . BAILEY: AM 2 (1951) 3. 
14
 ST. KONOW: Zwölf B lä t t e r einer H a n d s c h r i f t des S u v a r n a b h ä s a s ü t r a in K h o t a n -
sak isch . S P A W Phi l . -h is t . K l . Berl in 1935. 435, 442 ff . 
15
 Zur nordar i schen Sprache und L i t e r a t u r . S t rassburg 1912. 62, 72. 
THE GREAT BACTRIAN INSCRIPTION 4 0 5 
originates from the same root as the Vedic word midha- 'Kampf, Wettkampf, 
Kampfpreis' which is the equivalent of the Avestan word mizda- 'Lohn; Gewinn 
Vorteil', therefore the Saka word mäde according to Leumann's conception 
can, as a final outcome, be traced back to a form *mizda-. In contrast to Leu-
mann later on St. Konow linked this Saka word with the Avestan word тэ-
razdika-, marzdika- 'sich erbarmend', and traced it back to the form *myzdäh.1 r> 
Konow maintained his above interpretation up to the end of his life.17 Konow's 
conception was adopted also by M. J . Dresden, who supposed the form *myzdâ-
na- as an antecedent of the derivative midäna of the word müde,18 while H. W. 
Bailey recently linked the Saka word to the Avestan word mizda- 'Lohn', and 
by this substantially he returned to Leumann's explanation.19 
The situation is also complicated by the circumstance, that from the 
Saka we know also another word which can be in relationship with the group 
of words discussed. This is the word mulysdä 'Milde, Mitleid, Teilnahme', 
which was already by E. Leumann traced back to a form *myzdi-, t ha t is 
essentially it was held by him identical with the basic word *myzdi- of the 
Avestan noun marzdika- 'Barmherzigkeit, Verzeihung, Gnade'.20 This explana-
tion of Leumann was accepted also by St. Konow, with him however we can 
observe a peculiar contradiction in the discussion of the history of this word. 
On the one hand he collates namely the word mulysdä with the Avestan verb 
тэгэЫй- 'verzeihen'21, from the base of which also the word marzdika- origi-
nates, while on the other hand at the discussion of its phonemic develop-
ment he traces it back to the forms *myysatä and *myzatyäh, respectively.22 
As we can see, the question of the origin and relationship to each other 
of the Saka words mäde, mäsde and mulysdä which can eventually be brought in 
connection with the word marjhaka-, can not at all be regarded as settled. If we 
want to clarify this problem, then we must first of all examine more closely 
the explanations of the word mäde. The root syllable of this word appears in the 
Saka in the forms mäsd- (= *misd~) and mied-, respectively. I t is doubtless 
that this form can without any difficulty be traced back to an Old Iranian form 
*mizd-, because on the basis of the analogies of the phonemic developments 
Saka bras fa- < Old Iranian *frasta-, and Saka äysda < Old Iranian *azdä we 
must assume tha t the phonemic continuation of the Old Iranian consonant 
group -Ы- was in the Saka -sd- ( = -zd-). We can, however, not exclude the 
possibility either that the Saka mäsd-\misd- goes back to an Old Iranian form 
*mrzd-. H. W. Bailey has drawn the attention to two Saka etymologies, in which 
16
 Saka S tud ies . 42. 156. 
" P r i m e r of Kho tanese Saka . Oslo 1949. 37, 119. 
18
 The J ä t a k a s t a v a or «Praise of t he B u d d h a s former Births». 483. 
19
 H a n d b u c h der Oriental is t ik . I . A b t . TV. Bd. 1. Absehn. 137. 
20
 Zur nordar i sehen Sprache und L i t e r a t u r . 72 and Das nordar ische (sakische) 
Lehrgedich t des Buddh i smus . 3. Leipzig 1936. 485. 
21
 Saka Studies . 157 and P r i m e r of Kho tanese Saka. 120. 
22
 Saka Studies . 62 and P r imer of Kho tanese Saka. 31. 
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we can eventually also count with the disappearance of the r in the sound group 
-fzd-. One of these is the word vuda-/uda- 'covered with', which he derives from 
the participle *brzda- of the root *barz- 'cover' , and the other is the word üda-
'grown up, old', which he traces back to t he verbal noun *brzda- of the verb 
*barz- 'increase, grow up' .2 3 
Both etymologies would render a good parallel for the development 
-rzd- > -sd- > -d- t o b e supposed in the word mäsd-, but there is a difficulty 
which renders this explanation of the above words uncertain. Bailey very 
likely thought tha t in the passive past participle of these words on the basis of 
Bartholomae's Law f rom both roots barz- the form *brzda- can he assumed. To 
th is assumption, however, contradicts the circumstance, t h a t the traces of the 
aspirate law of Bar tholomae can hardly be pointed out in the formation of the 
passi ve past participle already in the Old Iranian languages, and from the Saka 
we do not know any defini te example for it so far. The relevant examples in the 
Old Persian, viz. duruxta-, basta-, gasta-, show already the elimination of the 
effect of the aspirate law.24 In the Avestan we can still observe the traces 
of the effect of the aspirate law, but these are limited mainly to such cases, in 
which the passive past participles either in meaning or in phonemic form have 
diverged so much from their basic verbs, t h a t they have completely been sepa-
ra ted from the derivat ion system of the latter. The Avestan examples are as 
follows : 
1. ddrwba- 'Muskelbündel' < *drbh-ta-, cp. Old Indian dpbdha-. 
2. vdrdzda- passive past participle to the root vard-, < *vfdh-ta-, cp. Old 
Indian rrddha-. 
3. bazda- 'sick' passive past participle of the verb band-, < *bndh-ta-, a t 
t he same time, however, the passive past participle of the verb band- 'bind' 
(< *bandh-) is already basta- < *bndh-ta-. 
4. uruzda- passive past participle to the root rood- 'grow', < *rudh-ta-. 
cp. Old Indian rúdba-. Besides this, however, we find already also the form 
urusta-. 
5. uruzda- passive past participle to t he root raod- 'hold back', < *rudh-
ta-, cp. Old Indian ruddha-. Besides this, however, we find already also the form 
urusta-. 
As it is shown by these examples, the process of elimination of the effect 
of the aspirate law is in a very advanced state also in the language of the 
Avesta, and in the case of the passive past participle is already almost complet-
ed. In the case of the verbal roots ending in -g'li- we can no longer point out the 
effect of the aspirate law in the formation of the passive past participle. The 
relevant examples are as follows: 
23
 J R A S 1954. 29 foi l . 
24
 See R . G. KENT: Old Persian G r a m m a r Text Lexicon. New H a v e n 1953. 78. 
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diéta- passive past participle to the root daêz- < *dig'h-ta-, ср. Old Indian 
digdha-, 
vaèta- passive past participle to the root vaz < *vag'h-ta-, cp. Old Indian 
üdha-. 
These examples permit the conclusion, tha t in the case of the verbal 
roots belonging to this group the effect o f t h e aspirate law has already comple-
tely been eliminated. 
The data from the Saka language also show a similar picture, and this 
is af ter all natural, since if the effect o f t h e aspirate law had been eliminated to 
a great extent already in the Old Iranian languages, we can trace it even less 
in the Middle Iranian period. From the Saka we can quote the following 
examples: 
1. rrästa- passive past participle to the root *rrlys- 'lick' (cp. Avestan 
raêz-), < Hig'h-ta-, ср. Old Indian Udha-. 
2. ayista- 'unwalled' < *a-dista-, passive past participle of the root 
*diys- 'accumulate, build a wall' (cp. Avestan daêz-), < *dig,h-ta-, ср. Old 
Indian digdha-. 
3. basta- passive past participle to the root bays- ' to move, to bring' (cp. 
Avestan vaz-), < *vag'h-ta-, cp. Old Indian üdha-, 
4. birasta- and harasta- are passive past participles to the verbs birays-
' to spread' and harays- stretch, how' (*vi-raz- and *fra-raz-), respectively. 
The root *raz- appearing in these can be collated with t he Old Indian verb rah-
' separate ' . Since the Saka verbs are used in the medial, the semantic develop-
ment could be as follows: 'separate' -> 'spread, stretch' . Thus the verbal noun 
-raefa- goes back to a form *rag'h-ta~, or as a new formation arisen in an analo-
gous way it replaced the regular Old Iranian or Proto-Iranian continu-
ation *razda- of the latter. 
5. pajdsta- is the passive past participle of the verb pajäys- 'asks, begs, 
gets' . This verb can be traced back to the form *pati-fdz-, and can be collat-
ed with the Old Indian verb gäh- 'go in, penetrate, be submerged' . The meaning 
of the Saka word could develop from its use in the sense 'go in (somewhcie as a 
beggar)'. Thus the verbal noun -jdsta- also in this case supplanted the original 
continuation *jdzda- of a form *g'dg'h-ta- (ср. Old Indian gddha-). 
6. ddrsfa- ' s trengthened' passive past participle from the verb *dramjs-
' s trengthen' (cp. Avestan drang- 'firmare') < *drng'h-ta-, cp. Old Indian 
drdha-. From the verbal noun därsfa- we must distinguish the word därsda-
' f i rm' (Leumann), in which the consonant group -sd-, according to the testi-
mony of the d arose in a secondary way. Thus the direct antecedent of this 
form could be *drasada- or *drassada- which in turn can be traced back to t he 
form *draySata-. We can regard this as the derivative with the formative sylla-
ble -ata- o f t h e form with the enlargement -s- o f t h e root drang- (< *drng'h-s-), 
it may be, therefore, such a formation, as yazata-, surunvata-. 
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7. rrusta- passive past participle to the root rrud- 'grow' (cp. Avestan 
raod-), < *rudh-ta-, cp. Old Indian rûdha- and Avestan uruzda-, urusta-. 
8. rrusta- passive past participle to the verbal root rrud- 'hold back', cp. 
Aves tan raod- ; < *rudh-ta~, cp. Old Indian ruddha-, Avestan uruzda-, urusta-. 
9. trusta- passive past participle of the verb tträy- (*ati-rdd-) ( 'protect, 
rescue ' , cp. Avestan räd- '(sich) bereit machen', Old Indian rädh- 'gelingen, 
vollenden, gewinnen'), < *rädh-ta-, cp. Old Indian räddha-, Avestan râsta-. 
10. uysgusta- passive past participle to the root uysgun- ' to open' (*uz-
gund-, cp. Man. Sogdian "ywnd- ' to cover'); < *gundh-ta-, cp. Old Indian guh-
' spread, cover', passive past participle gudha-. 
11. justa- passive past participle of the verb juv- ' to f ight ' ; < *yvdh-ta-, 
cp. Old Indian yudh ' to fight ' , passive past participle yuddha-. 
12. ttuvästa- passive past participle to the root ttuväy- ' to carry across', 
*vadh-ta~. 
13. husta- passive past participle of the root bud- ' to understand' , 
< *budh-ta-, cp. Old Indian buddha-. 
14. basta- passive past participle to the root ban- ' to bind' < *bndh-ta-, 
cp. Avestan basta-. while Old Indian has baddha-. 
15. harasta- passive past participle to the verbal root haran- 'to throw, 
t o d rop ' . This can be traced back to a form *fra-rand-, and can be collated with 
t h e Old Indian verb radh-, randh- 'unterliegen, unterwerfen' . Thus harasta-
< *rndli-ta-, cp. Old Indian raddha-. 
As we can see, the Saka examples show a perfectly uniform picture, and 
also t he passive past participles of the verbal roots ending in -bh- and -in-
organically fit into it. Thus according to the uniform test imony of a fairly high 
n u m b e r of linguistic da ta in Saka the effect of the aspirate law was already 
ent i re ly eliminated in formation of the passive past participle. We know 
only one word which seemingly preserved the traces of the aspirate law. This is 
t h e word basdad- 'sin', which was traced back by E. Leumann to an Aryan 
f o r m *bazdhyakâ-, and by Konow to an Old Iranian form *bazdayakd-, thus it 
was brought in connection by them with the Avestan word bazda 'sick' 
( < * bndh-ta-) P In this case we could assume tha t this verbal noun bazda-
has di verged so much from the basic verb band-, tha t beside the new passive past 
par t ic ip le *basta- arisen as a result of analogy, it survived also later on as an 
independent word. In connection with this word the main difficulty is, however, 
j u s t t h e circumstance, tha t the semantic development 'sick' —> 'sinner; sin' is 
no t a t all evident, bu t quite unlikely. This semantic development supposes 
name ly such an aspect, according to which every sickness is the consequence 
of some kind of sin, t h a t is every sick man is — a sinner. Natural ly, we find also 
wi th t he Indo-Iranians the idea, t h a t the punishment of sin can also be some 
25
 E . LEUMANN: Das no rda r i s che (sakische) Lehrged ich t des Buddh i smus . 471; 
ST. KONOW: Saka S tud ies . 123. 
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kind of sickness.26 That, however, cannot be pointed out either with the Indians, 
or with the Iranians that they would have always supposed some kind of sin 
as the cause of the sicknesses, or that the sick man according to their imagina-
tion would have been in general a sinner. 
Thus it is very likely more correct to link the Saka word basdaä- 'sin' to 
the Middle Persian word bazay (bck) 'sin', and the Man. Parthian word bazay 
(bzg) 'sinner; sin'. In this case we can trace back the form basdaä to an antece-
dent *bazyatakä-, from which in turn, through the intermediate form *bazaöayä-, 
the form *bazdaä-, in Saka orthography basdaä-, developed. We can observe 
the exact parallel of this phonemic development also in the case of the word 
dasde which is the development of the Old Iranian form *dajyataiP 
Thus the Saka word basdaä- does not mean an exception either from the 
statement, tha t in the Saka the effect of the aspirate law has already been 
completely eliminated in the formation of the passive past participle. Naturally 
the possibility continues to exist that the passive past participle of some verb, 
which has become an independent noun, has preserved the aspirate law in 
some form. But at any rate, according to the Avestan data, we can suppose 
only the passive past participle form *brsta- of both roots *barz- also in Old 
Iranian, whose development in Saka could he in turn only *bulsta-, or even-
tually *bälsta-. Consequently the tracing back of the words uda- 'covered' and 
uda- 'grown up, old' to the form *byzda- falls off, and we cannot refer to 
the phonemic development of these words as a parallel at the explanation of 
the word mäsde 'pious'. 
In the case of the word uda- 'covered' it seems to he most reasonable to 
return to the original interpretation of Bailey,28 according to which this form can 
be traced hack to the passive past participle *vrta- (cp. Old Indian vrta-) of the 
verb var- 'cover, protect'. From the form *vrta- could develop in Saka the 
form *vurta-, and from this vûda- > uda-. For the sake of the explanation of 
the length of the й it is not necessary for us to presume the form *ava-vrta-, 
because, as it is shown by the parallel of the phonemic development of the 
word päda- 'full' < *prta-, the lengthening of the vowel could take place also 
without this. 
As regards now the word uda- 'grown up, old', in connection with this we 
can think eventually about the passive past participle *vyzda- 'grown up' (cp. 
Avestan varazda-) of the verb *vard- 'increase, bring up'. In this case we ought 
to suppose that this derivative of the verb vard- very soon, already before the 
complete elimination of the effect of the aspirate law, developed into an inde-
26
 See for example I i . OEDENBERG: Die Religion des Veda . 3 - 4 S t u t t g a r t — B e r l i n 
1923. 297. Ср., however , 291. 
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 See ST. KONOW: P r i m e r of K h o t a n e s e S a k a . Oslo 1949. 18. 
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 J R A S 1942. 27. — The cha rac te r of t h e reference of M. J . DRESDEN: T h e J ä t a -
k a s t a v a or «Praise of t he B u d d h a s former Bir ths». 470, pe rmi t s t he conclusion t h a t he 
also holds Ba i ley ' s earlier exp lana t ion correct . 
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pendent word with the meaning 'grown up, old', and lost its connection with 
the other derivatives of the verb, and thus it survived also beside the newly-
formed passive past participle *vfsta-. The real possibility of this supposition is 
shown on the one hand by the fact t h a t this old passive jtast participle form 
of the verb vard- is found even in the Avesta, and as it is shown by our quoted 
examples, the elimination of the effect of the aspirate law was completed in 
the case of the verbal roots ending in -dli- much later, than in the case of the 
verbal roots ending in -g'h-. On the other hand, to the development into an 
independent word of the verbal noun *vrzda- an excellent parallel is rendered by 
its Old Indian equivalent, in whose case this process also took place, viz.: 
vrddha- m. and vrddhci- f. 'Greis, Greisin; älterer Nachkomme'. 
In Saka f rom the form *vyzda- a form *vurzda- could develop, from which 
the r disappeared on account of the cerebralization of the z (cp. the development 
-rz- > -2- for example in Sangleci-Iskasmi29). Thus from the Old Iranian verbal 
noun *vrzda- in Saka *vuzda- (in Saka orthography *vusda-) could develop, 
f rom which the development of the form *vüda- > ûda- can already easily be 
explained on the basis of the parallel of the word mäsde > made. 
Thus as a parallel of the development *mrzd- > mi]- we can refer with a 
high probability to the word *vrzda- > ûda- 'grown up, old'. The disappear-
ance of -r- can also be observed in the word spätaka- 'flower' which through the 
intermediate stages *spitaka- < *spiytakai- < *spirytaka- goes back to the 
form *sprytaka~. A fur ther example for the disappearance of the -r- is rendered 
by the verb pûsa- ' to read' which according to the evidently correct explana-
tion of Konow originates from an Old Iranian form *pati-prsya- (cp. Old Persian 
pati-parsa- = pati-prsa- 'to read'). From the form *pati-prsya- the arising of the 
Saka pûsa- can be reconstructed as follows: *pati-prsya- > *pabißursya- > 
*pavusya- > *pvusa- > pûsa-. Judging on the basis of these examples the 
word misd- can be derived not only f rom the form *mizd-, but with the same 
justification we can trace it back also to the root *mrzd-. For the decision which 
of the two equally possible explanations is still more correct, further evidence is 
needed. For this purpose the examination of the root formation of the word 
offers itself automatically. The nominative form misde s tands rather isolated 
in the Saka declension, and on the basis of the nominative urmaysde to be 
traced back to the form *ahuramazdäh, Konow undoubtedly correctly recon-
structed its original root in the form *mrzdäh.M) This form is the derivative of a 
root *mrzdd- supplemented with the formative syllable -ah- which represents a 
rather unfrequent type in both the Old Iranian and the Old Indian word-for-
mation. As parallels we can quote from the Avesta the words dah- (*dä-ah-) 
'gif t ' and yah- (*yä-ah-) 'crisis, turning point ' , and from the Old Indian the 
29
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words jiids- (*jnd-as-) 'relative', bhds- (*bhd-as-) 'light', das- (*dd-as-) 'gift ' .3 1 
Naturally as an antecedent of the word mäsde from the view-point of phonolo-
gical development we can also suppose a form *mizddh-, so tha t the word-
formation alone does not yet decide the problem, from which root the Saka form 
should be derived. On the other hand the root form of the basic word is of 
decisive importance. In the derivatives of this type namely, as we have seen, 
the formative syllable -ah- ( < *-as-) is added to a basic word having a root -a-. 
Tf we presume *mfzddh- as the antecedent of the word misde, we can also point 
out sucli a basic word in the Old I ranian in the form of the Avestan verb 
тэгэЫа- 'verzeihen'. On the other hand, in the case of an antecedent *mizddh-
the existence of a basic word *mizdd- can by no means be verified, because on 
the basis of the Avestan mïzda-, and the Old Indian midhvas- we can only 
suppose *mizd- or *mizda- as basic form. Thus as long as we cannot make 
plausible the existence of a form *mizdd- in Old Iranian, it is more correct to 
regard the Saka word mäsde as the development of the derivative *mrzddh -
'forgiving, pious, gracious' of the verb *mrzdd- 'to forgive'. 
Now it is a question, in what relationship the word mäsde is with the noun 
mulysdd which was brought by Leumann, and partly also by Konow, in con-
nection similarly with the root *mrzd-. If we consider, t h a t according to this 
explanation we ought to suppose in the Saka at the same time two develop-
ments of the root *mfzd-, viz. *mi%d- and *mulzd-, we shall a t once understand 
the peculiar indecision of Konow in the explanation of the word mulysdd. 
Par t ly he very likely saw namely t h a t from the semantic point of view this 
Saka word can most easily be brought in relationship with the root *mfzd- ' to 
forgive', but on the other hand he must have hardly missed to observe tha t the 
form mulysdd cannot be collated with the development *mrzd- > mäsd,-. He 
tried to solve this difficulty by regarding the sound-group -lysd- in the word 
mulysdd as secondary. Since in Saka the development of the Old Iranian 
-rz- is -lys- and this in secondary contact with the consonant of the subsequent 
syllable remains unchanged (cp. for example Saka mulysga- < *mrzuka- and 
Saka därysde < *drajalai), therefore he traced back the form mulysdd first to 
an antecedent *mrzatd, and then, when he noticed, t ha t f rom this the genitive 
mulsde of the word cannot be explained, then he explained it first with the 
effect of the -ti- roots, and finally he supposed an old -i- root, and derived the 
genitive from the form *mfzatydh. Naturally, this way a contradiction arose 
between the phonological reconstruction of the word and the supposition of 
connection with the Avestan root msrdzdd-. Today we are no longer in a posi-
tion to clarify, how Konow imagined the solution of this contradiction, we can 
only state the fact t h a t this duality accompanied his conception regarding the 
word mulysdd from 1932, the appearance of the Saka Studies, till his death in 
31
 See H . REICHELT: Awestisehes E l emen ta rbuch . Heidelberg 1909. 151. J . WAK-
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1948 (until his work entitled «Primer of Khotanese Saka» which appeared 
in 1949). 
Konow was undoubtedly right in as much as he did not regard the sound-
g roup -lysd- in the Saka as the development of the Old Iranian -rid-, because — 
as we have seen — the development of the latter is very likely -sd-. The sound-
g roup -lysd- occurs seldom in the Saka. Besides the word mulysdä we also f ind 
i t in the adjective kälysdä 'being present, being at hand' . In this the sound-
group -lys -points to an original -rz-, thus as a basic word we can .suppose a 
root *harz-, which we can collate with the Avestan verb ham- 'release, convey', 
a n d the Old Indian verb sarj- 'convey, hand over, acquire'.32 The equivalent of 
th i s for the time being could not be pointed out in Saka (the root halj- appearing 
in various verbs, like ahalj-, nihalj-, prahalj-, according to the sound form of the 
passive past participles, cannot be the continuation of the Old Iranian *harz-), 
t h e root *harz- is, however, so generally spread in the Indo-Iranian languages, 
t h a t its presence in Saka can definitely be assumed also in spite of this. Thus the 
word hälysdä can be traced back to the derivative *harz-ala- ' to be offered, 
acquirable, being a t hand' of the verb *harz-, which represents a well known 
t y p e of word-formation in the Old Iranian languages (cp. Avestan yaz-ata-, 
surunv-ata-, etc.). F rom the Old Iranian form *harzata- according to the pho-
net ic law there developed *halzaöa-, and then *halzda-, *hilzda-, *hilzda-, in the 
Saka orthography hälysda-. 
Judging on the basis of the parallel of the phonemic development of 
t h e word hälysdä, Konow has correctly reconstructed the antecedent of the 
word mulysdä in the forms *mrzatä and *mrzatyäh, respectively. If, however, 
we accept this explanation, we must count also with two fur ther consequences, 
viz. : 1. we separate the word mulysdä f rom the form mäsde, to which it is 
closely connected in regard to meaning, and 2. we must suppose, that in Saka 
besides the root *mrzd- ' to be gracious, to forgive' also a root *mrz- existed with 
t h e same or similar meaning. The idea was raised already long ago, that the 
ve rb *mrzd- is in fac t the derivative of a root mrz- supplemented with -d-, and 
t h a t the latter is identical with the verb marz- 'touch, caress', and that in cer-
ta in Iranian languages, thus in the New Persian in the verb amorzidän 'to for-
give ' ( < Middle Persian ämurzldan) it survives beside the root *mrzd- also 
independently.3 3 As regards the first par t of this conception, the possibility 
undoubtedly exists, t h a t the verb *mrzd- is the derivative of the root *mrz-, 
a n d tha t the latter should be identified with the verb marz- 'touch, caress'. 
32
 E. LEUMANN: Das nordar i sche (sakische) Lehrgedieht des Buddhismus . 525, 
co l l a t ed the word hälysdä on t he basis of h is o the r va r i an t häysdä w i t h the Old I n d i a n 
w o r d eiddha-. In th i s case we o u g h t to s t a r t o u t f r o m the Old I r a n i a n form *hizda-. 
H o w e v e r , the d i f f e ren t v a r i a n t s halysd'i- and hi'ysda-, as well as i ts der iva t ives hälysdam-
jsici-, hälysdwmjsua- p o i n t to t he probabi l i ty , t h a t t h e form conta in ing -I- is more original . 
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 See for e x a m p l e CHR. BARTHOLOMAE: Alt i ranisches W ö r t e r b u c h . S t rassburg 
1 9 0 4 . 1 1 7 5 . 
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To the presumption, however, according to which besides the root *mfid-
' to forgive' parallely another verb mrz- with the same meaning also existed, 
definitely contradicts the circumstance tha t these two forms cannot be pointed 
out side by side either in the Old Indian, or in the Iranian languages. This 
assumption is unlikely also on account of the fact, that the enlargement of the 
root *mrz- with -d-, according to the testimony of the Old Indian verb mrd-, 
took place still in the Old Iranian period, and there is no evidence to the effect 
tha t the development of the meaning 'to forgive' would have taken place also in 
the case of the basic verb *mfz-. 
Finally Henning was undoubtedly right when he traced back the Man. 
Middle Persian verb mwrz- (passive present tense mwrzyh-, passive past partici-
ple mwrzyd, 'mwrzyd, cp. also 'n'mwrzy 'merciless', 'nmwrzygyh 'merciless-
ness') to the Old Iranian form *mrzd-,3i and not to *mrz~, as it was thought by 
Chr. Bartholomae. I t is evident namely that the Middle Persian root murz-, 
New Persian root morz- only seemingly support the assumption of an Old 
Iranian verb *mrz- ' take pity on'. The continuation of the Old Iranian form 
*mfz- would be namely in Old Persian *mard- and *mrd-, respectively, and in 
Middle Persian *mul-. To this development a good parallel is rendered by the 
continuation in Middle Persian of the Old Iranian verb *marz- 'touch, caress', 
where we find the form mal- (malisn 'caressing'), and in New Persian, where we 
find the form malidän ( < *mälidan). Thus the form murz- in Middle Persian 
could represent the development of the Old Iranian *mrz- only if we should 
presume, that it is not an original Persian form, but a loan-word from North-
VVestern Iranian (Parthian), in which the Old Iranian consonant group -rz-
survived in an unchanged form. This possibility is, however, excluded by the 
circumstance tha t the presumed verb *mrz- 'take pity on' cannot be traced 
even in Parthian, but only the continuation of the form *mrzd- can be 
pointed out in the noun 'mwjd 'pity' , and the used meaning ' take pity on' of the 
verbal periphrase 'mw)d kyrdn formed from this and the verb kyrdn 'to do. to 
make'.35 The Parthian form in the compound word hw'mwzd as a loan-word 
penetrated also into Man. Middle Persian.36 On the basis of all this we can 
derive the Middle Persian form murz- only from the Old Iranian base *mrzd-. In 
the form *трЫ~, more precisely *mrzd- or *mrid-, d became very likely, pala-
talized under the effect of the preceding z (i), and then it became an 
affricate, and finally it amalgamated with it. Thus we can imagine the develop-
ment as follows: *mrzd- > *mrzd- > *murzdz- > *murzz- > *murz-. 
Consequently the Saka word mulysdä — however plausible it would be 
from the view-point of the phonemic development — cannot be traced back 
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 W . HENNING: ZI I 9 (1932) 168 foil. 
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 W . L E N T Z : Z I I 4 ( 1 9 2 6 ) 2 6 2 ; F . C . A N D R E A S — W . H E N N I N G : M i t t e l i r a n i s c h e 
Manicha i ca aus Chinesisch-Turkestan. S P A Y V 1 9 3 4 . 8 8 0 . 
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to the forms *mrzald/*mrzalydh, because we have no evidence whatever to the 
effect t ha t in the Indo-Iranian languages a root *mrz- with the meaning ' to 
forgive' would have existed. Thus evidently there will not remain any other 
possibility for the interpretat ion of the word mulysdä, t h a n the one which had 
already been raised by E . Leumann,37 and which was recently represented 
also by H. W. Bailey,39 viz.: the derivation from the root *myzd- 'to forgive'. 
The only question is, how the two entirely different developments of this sound 
group can be explained in the Saka. The decisive factor of the phonemic de-
velopment *mrzddh > *mäsde was the cerebralizing effect of the r. The same 
occurrence can be observed also in other cases, thus for example in the sound 
groups -rzd- and -rsy-, and it appears in accordance with the phonetic law also 
in the consonant group -rt-, whose continuation is -d~. This cerebralizing effect 
o f t h e r is, however, not observed in other sound groups. Those cases which are 
important from the view-point of the explanation o f t h e word mulysdä can bel 
surveyed as follows: 
*-rs- > -Is-, cp. puis- 'to ask' < *prs-
*-rs- > ?, we have no reliable example for it39 
*-rz- > -lys-, ср. mulysga- ' short ' < *mrzuka-
*-rj- > -Ijs-, cp. buljsad- 'eminent quality, merit ' < *brf-
*-rst- > -Ist-, cp. patälsta-, passive past participle of the verb patäd-
'cut' < *pati-krsta-
*-rst- > -1st-, cp. nimalsta-, passive past participle of the verb nimalys-
' rub' < *ni-marsta-i0 
3J
 Zur nordar i schen Sprache und L i t e r a t u r . 72; Das no rda r i s che (sakische) Lehrge-
dicht des Buddh i smus . 485. 
38
 T P h S 1956. 1 14. 
39
 F o r the S a k a con t inua t ion of t h e Old I r an ian sound connect ion -rs- t w o 
words can be t aken i n t o considerat ion. One of t h e m is t he word dirräva- b r a v e r y ' 
which is undoub ted ly t h e der iva t ive of t he Old I r an ian root *dars- ' t o be brave ' . K O N O W 
( F r imer of Kho tanese S a k a . 36), however, v e r y likely t races back th i s word correctly to t h e 
Old I r a n i a n form *drSnava- (cp. Old I n d i a n dhr nu- 'b rave, bold ' ) . T h e other is the word 
hâmura- 'oblivion' , wh ich , in cont ras t t o E . L E U M A N N ' S exp l ana t i on (Das nordar ische 
(sakische) Lehrgedicht des Buddhismus . 5 2 3 : *a-smara-), H . W . B A I L E Y convincingly 
t r aced back to the roo t *jrâmarë- ' to forge t ' (BSOS 9 [ 1 9 3 7 ] 7 8 a n d H a n d b u c h der Orien-
ta l i s t ik . I . Abt . IV. Bd . 1. Abschn . 141). I t is a ques t ion, however , f r o m which der iva t ive 
of th is t he Saka fo rm hâmura- arose. I t is less probable , t h a t i t s an t eceden t would h a v e 
been a fo rm * f râmarsa - , we could r a t h e r t h i n k a b o u t the de r iva t ive *främarsna-, corre-
spond ing to the t y p e of fo rma t ion yasna-, tarsna-, t o which in Saka , according to t h e 
phone t i c law, *hämurra- , hämura- can cor respond . 
40
 Thus those e tymolog ies which p r e s u m e for t he sound g r o u p -rst- some o the r 
con t inua t ion , m u s t be he ld suspicious a l r eady in advance . Such is the explana t ion of 
t h e S a k a word püniüda 'worn out , wi the red ' . Th i s word was t raced back by H . W . B A I L E Y 
to t h e fo rm * pali-mri-ta- (BSOS 9 [ 1 9 3 7 ] 7 7 ) , and by S T . K O N O W to t he form *palimrsta-
( P r imer of Kho tanese S a k a . 22). This word , is however, very likely connected wi th t he 
I n d o - I r a n i a n root *mrä-/*mur- ' to wi the r ' (cp. Old Indian mläyati 'wi ther ' , passive p a s t 
par t ic ip le mläta- and murna-, Aves tan mrata- 'weich gemach t , gegerbt ' ) , and can be 
t r aced hack to the f o r m *pati-mürta-, e v e n t u a l l y to the fo rm *pnti-mrta-, which arose 
analogical ly. We m u s t s imi lar ly judge also t h e word vamüda- ' e scaped ' , which similarly b y 
B A I L E Y was t raced back (lor. cit.) to the fo rm *-mrz-tu-. Also in connect ion with this i t is 
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*-rzd- > -sd-, cp. ûda- 'grown up, old' < *vrzda-il 
*-rzd- > -sd-, cp. mäsde 'pious' < *mxzdäh-
As we can see from this list, the continuations of the -r- in Saka in the 
sound groups in question show a definite system. In the first group which com-
prises the consonant junctions r -f- dental spirant or affricate, the r uniformly 
developed into I. In the second group, however, we can observe an interesting 
duality. In the consonant junction -rst-j-rst- the r also became I, and the st 
coincided with the si. In the consonant junction -rzd-j-rzd-, on the other hand, 
after the cerebralization of the -zd-/-zd- the r disappeared, and these two con-
sonant groups developed into -id-. Since in those consonant junctions, in which 
r developed into I, we can observe the shifting of the concomitant sounds in the 
direction of dental formation (s > s, ] > js), while in those cases, where the 
r disappeared, the remaining consonant group became cerebral, the assumption 
is plausible, that in Saka in accordance with the phonetic situation two 
variants of the /г/ phoneme developed. Before the dental .s-, z, dz, st very likely a 
frontally formed, palatal [r] phoneme variant came to existence, from which 
— as it is shown by the similar consonant shiftings of other languages — a den-
tal I could easily develop. On the other hand, before -zd-/-zd the cacuminal or 
spirantized variant of the /г/ phoneme, riz. [ r ]or [ f jcould develop, which on 
account of its phonetic peculiarities could easily assimilate entirely to the 
subsequent z. This whole process can he visualized as follows: 
plaus ib le to th ink a b o u t the root *mräj*mur-, whose verbal c o m p o u n d pari-mlä- in 
Old I n d i a n has the m e a n i n g ' to vanish ' . T h u s the Saka word vamüda- ' e scaped ' can m o s t 
p r o b a b l y be expla ined f r o m the Old I r an i an f o r m *ava-murta-, or even tua l ly *ava-mrta-
' van ished , escaped ' . 
41
 A phonological deve lopment d i f fe r r ing f rom this would be shown by t he Saka 
word aysdau ' young ' , which was linked b y H . W . B A I L E Y (BSOS 9 (1937) 75), and S T . 
K O N O W (P r imer of Kho tanese Saka. 20) to t he word alysänaa- ' y o u t h ' , and was t raced 
back by t h e m to the fo rm *arzdâvan-, I t is no t clear, however , how t h e y imagine the 
re la t ionship of the two words , if the word alysänaa-, as it is t h o u g h t b y K O N O W u n d o u b t -
edly correct ly , goes back to the Old I r a n i a n fo rm *nrzänaka-. Since t he form alysänaa-
can by no means be expla ined from *arzdänaka-, and on the o t h e r hand t h e word *arzdä-
van- c a n n o t be divided to the elements *arz + *dävan- ei ther, for the t i m e being we mus t 
hold the re la t ionship of t he two words u n p r o v e d , and even unlikely. If we wan t to der ive 
the word aysd'iu f rom the form *arzdävan-, t h e n we could m o s t l ikely th ink about t h e 
Old I ran ian root *ard- (op. Aves tan arad- 'gedeihen lassen'), t h e I n d o - I r a n i a n root *ardh-
(cp. Old Ind ian rdli-, rdhnoti 'gedeihen, fö rdern ' ) , to whose original pass ive past part ici-
ple *rdh-t<I-, Old I r an i an *rzda-, or *arzda-, a r isen on the analogy of t he present root , (cp. 
Old Ind ian rddha- 'wea l thy , well to do') t he fo rma t ive Syllable -van- was added ( t y p e : 
Old Indian rta-/ rtä-van-). I t is not likely, however , that f r om the sound g roup rzd the r 
could h a v e d isappeared w i t h o u t any t race. Therefore , it is ev iden t ly m o r e correct to t r a c e 
back the word aysd'iu to t he Old I ran ian f o r m *azdävan-, This can also be regarded as t he 
de r iva t ive of a basic word *azd i- with the f o r m a t i v e syllable -van- (*azdä-van-), a n d t h e 
basic word *azda- can be l inked to the Aves t an azdya- 'wohlgenähr t , fet t ' (according to t h e 
I ' ah lav i t rans la t ion = anizär ' s t rong ' and fraßih ' fa t ' ) , and to t he Old I n d i a n word edhate 
' to develop, to increase ' (cp. M. MAYRHOFER: Kurzgefass tes e tymologisches W ö r t e r b u c h 
des Alt indischen. I . Heidelberg 1956. 128 a n d 560, B E R B E R ' S exp l ana t i on is no t likely, t h e 
Armen ian word azdu is p robab ly an I r a n i a n loan-word). T h u s the mean ing of the word 
*azdävan- could he 'well developed, s t rong (young) ' . 
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, >/ Г1' I + z' st > / '/ + s< z> dz, st 
l r l \ [ f ] + zd, zd > id 
In this connection it becomes clear at once tha t in the word mulysdä the 
change of the phoneme r into I, and the change of the alveolar z into dental z 
are in close connection with each other. We can namely imagine the develop-
ment *mulzd- instead of the expected *miid- from the form *mrzd- only so, 
t h a t in this case, on account of some reason, the phoneme / r / did not develop 
into aspirant or cacuminal [r]/[f], hut into a palatal [r '], tha t is the form *mrzd-
did not develop into *mdfzd- > *mdfzd-, but into *тэг'Ы-. > *тэг'Ы-. Thus we 
must find now only that factor, which brought about the palatal variant [ r ' ] 
of the /г/. Since in Saka the Old Iranian -i- and -y- palatalize the closing con-
sonant of the preceding syllable, or in the case of a sound junction consisting 
of several consonants, the first consonant or consonants, and if the closing 
consonant of the syllable has no palatal variant, then the vowel preceding i t 
(cp. for example Old Iranian *asti > Saka astä, Old Iranian *arsti- 'dear' > 
Saka *halsti- > hälstä. Old Iranian *skamhayatai 'accumulate' > Saka skimäte, 
etc.), it seems to be doubtless tha t also in the case of the word mulysdä the -i-
or -y- following af ter the original sound group -rzd- prevented the changing of 
the r into a spirant or a cacuminal sound and the cerebralization of the -Ы-, and 
brought about in place of this the arising of the palatal variant [r' ] of the / r /. 
According to this we must trace the word mulysdä back to the form 
*mrzdi-,42 and its development from this can be imagined as follows: *mrzdi- > 
*тэгzdi- > *malzdi- > mulysdä. The declension of this word has, however, a 
peculiarity, which cannot he explained entirely from its being an original -i-
root. The declension of the word mulysdä in the oldest Saka texts shows 
namely the following piccture:43 
nom. mulysdä. mulysdi 
acc. mulsdu 
instr.-gen. mulsde 
As we can see, in accusative and instrumental-genitive, as compared with the 
nominative, a fur ther palatalization can be observed. If we collate this with the 




instr. *mrzdyä or *mrzdi, 
42
 This was t h e concept ion of E . LEUMANN: Das nordar i sche (sakische) Lehrged ich t 
d e s Buddh i smus . 486, a n d a l ready ear l ier : Zur nordar i schen Sprache u n d L i t e ra tu r . 72. 
43
 The discussion of t he short and' l ong -i- roots in K O N O W ' S works (Saka Studies. 43 
foi l . , and P r imer of K h o t a n e s e Saka. .37 foil.) is complete ly confused and no t a t all satis-
f a c t o r y . 
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we can immediately state, tha t such different appearance of the palatalization 
on the basis of this is not at all justified, because in accusative and genitive no 
such linguistic factor can be observed, which in these cases could have caused 
a higher degree of palatalization, than the one which took place in the nomina-
tive. The phonological jhcture will, however, be quite different, if instead of t he 
form *mrzdi- we star t out from the form *mrzdi- and also from the w H - t y p e 
declension of the long -I- roots. Thus the presumable Old Iranian declension 




instr. * rnrzdyä 
loc. *mrzdyä 
In this declension all other cases as a uni ty can be collated with the nominative 
in the respect tha t their last syllable contains a -y- sound, whose palatalizing 
effect could evidently be stronger t h a n tha t of the -Î-. Thus the phonemic 
difference of the Old Iranian *mridi ~ *mrzdy- is clearly reflected in the colla-
tion of the Saka nominative mulysdä and the mulsd- root of the other cases. The 
assumption of the Old Iranian antecedent *mrzdl of the Saka word mulysdä is 
also supported by the fact, tha t the basic word of the Old Indian word mrdika-
'mercy, grace' was the same form, thus on the basis of the testimony of this t he 
word *mrzdl 'mercy, compassion' goes back as far as the Indo-Iranian period. 
Similar to the declension of the word mulysdä is in Saka also the declen-
sion of the other words with -i- root: in these we can also observe the occurrence 
of palatalization in the oblique cases. Since this division of palatalization in t he 
declension could develop only in the case of the original long -I- roots, we must 
assume t h a t in Saka af ter the coincidence of the short and long -i- roots t he 
declension of the long -г- roots became dominant and it completely supplanted 
the declension of the short -i- roots f rom the usage. The general assertion of the 
declension of the long -I- roots is well indicated by the circumstance tha t the 
owerhelming majori ty of the Indian loan-words adopted by the Saka also fol-
lows this, whether their roots contain short or long -г-. After this the question 
is raised whether there remained any trace of the short -г- roots in the Saka.43 
If we compare in the Saka the declension of the short and long -г- roots to be 
assumed for the Old Iranian period: 
Saka bä'yä ' ray' < *bäti- f. Saka mulysdä 'compassion' < *mrzdi- f . 
nom. *bätiS nom. *mrzdï 
ace. *bâtim асе. *mrzdyam 
gen. * bâtais gen. *mrzdyäh 
instr. *bäli or *bätyä instr. * rnrzdyä 
loc. *bätä loc. * rnrzdyä 
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we can observe, tha t the development of the case endings lead substantially 
to the same result in the case of both declensions: 
nom. -isj-i > -i > -ä 
acc. -imj-am > -dm > -um 
gen. -aisj-äh > -e 
instr. -i, -ä\-ä > -i/-a 
loc. -äj-ä > -a 
A great difference developed, however, in respect of the roots to be derived from 
the certain cases. While in the case of *bäti- for the linguistic instinct in each 
case the root *bät- or *bäb- could be derived (also in the instrumental the case 
ending -i is more likely than -yä), in the case of the word *mrzdi- with the 
root form *mrzd-, and later mulzd-, to be derived from the nominative, in the 
other cases *mrzdy-, and later *midzd~, was confronted. From this it is clear 
t ha t in the oldest relics of the Saka we can look for the traces of the declension 
of the short -i- roots in those words, in which in the oblique eases no pala-
talization can be observed. Such words — although not in a high number — can 
really be found in the older Saka texts. Such are among others the words dajä or 
dajsä 'flame', dumä 'smoke', and ysurrä 'anger'. The circumstance that this 
trace of the declension of the old -i- roots in the Saka was still a living linguistic 
factor in the period of the older texts, is shown by the fact that some of the 
Indian loan-words, as for example ksandä ( <ksänti-), drstä ( < drsti-), 
bhümä ( < bhumi- or bhumi-), hastä ( < hastin-, on the basis of the nomina-
tive hasti), follow this type of declension. Later on, when in the case of the old 
-ï- roots by way of analogy the palatalization spread also over the nominative 
(and thus for example the form mulysdä became mu'sdâ), every difference 
between the two declensions faded. 
Thus in final conclusion the Saka words mäsde 'gracious', and mulysdä 
'grace, compassion' go back to the same Indo-Iranian root *mrzd-, but their 
differring root forms, viz. *mrzdäh- and *mrzdi- resulted in different phonemic-
development. Since the root *mrzd- was generally spread in the Indo-Iranian 
language area, and is the par excellence expression for the concentration of 
'graciousness', it is plausible to derive from this also the title marjhaka- of the 
Zeda inscription, and to link it to the Saka words discussed. The title muru(m)-
da- and together with it the title marjhaka- in the Zeda inscription are very 
likely of Saka origin. Since, however, we known for the time being the languages 
of the Indian Sakas and the Kusänas very little to he able to reliably separate 
their elements occurring in the Indian Kharo.sthI and Brähml inscriptions, we 
cannot exclude the possibility either tha t this title originates eventually from 
the language of the Kusänas. Whichever of these possibilities is accepted by 
us. wg can bv no means expect that the sound form of the root *mrzd- develop-
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ed in the languages of the Indian Sakas and the Kusänas in the same way as in 
Khotanese Saka. We cannot therefore be surprised by the divergence of the 
sound forms of the Saka word mëw tie and the title marjhaka-. 
In connection with the word marjhaka- the first problem is represented by 
the phonemic value of the Kharoçthî sign jha. Already H. W. Bailey referred 
to the circumstance, t ha t in the North-Western Prakr i t inscriptions and in the 
Kroraina documents this character is used for the rendering of the sound z:44  
With regard to the Kroraina Prakrit this supposition is undoubtedly correct, 
because this sign alternates there with the aksara sa (= za), and on the basis 
of this its phonemic value was defined as za already by E. J . Rapson and P. S. 
Noble.45 I t is a question, however, whether the phonemic value of the character 
was the same also in the Kharosthi inscriptions of North - Western India, which are 
by 100 to 150 years earlier than the Kroraina documents. In the inscription of 
the Taxila copper ring the jha denotes t he development of the sound junction 
-dhy- (Mahajhana- < * Mahädhyäna ; and Jhanapriya- < * Dhyänapriya-) .4{i 
I t can hardly be doubted, t ha t in this case the sound group -dhy- developed a t 
first into -dih- or -dzh-, and even if this developed later on into -dzh-, then 
into -dz- and -zz-, and finally into -z-, we cannot exlude the possibility for the 
t ime being, tha t in the Zeda inscription this character represents one of the 
stages of this series of development which is, however, earlier than the stage 
-z-. The circumstance t h a t in the Iranian loan-words for the rendering of z the 
aksara jha was used, does not give any nearer evidence as to the definition of 
its phonemic value. In Old Indian there was namely no z phoneme, and thus 
for its rendering one could choose at the most among the spirants s, s, s or the 
affricates j, jh. And of these sounds — as it is shown by its later development 
into z — the jh was the most suitable for the rendering of the z on account of 
its phonetic characteristics ( t h e j developed later on into í or z). Thus a t the 
interpretation of the word marjhaka- we can equally count with the forms 
*mardzaka-, *mardzaka-, and *marzzaka-, *marzaka-. 
« A d y a r L i b r a r y Bul le t in , Vol. X X . 229 — 230, T Ph S 1956. 108 109. 
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Should we s tar t out from any of these froms, in the word marjhaka- we 
mus t assume by all means the palatalization of the d of the root *mrzd~. As we 
seen, this took place in Middle Persian, where the form *mrzd- developed into 
murz-, but it can be pointed out also in Saka itself, in which later on from the 
form mulysdä, mulèdi ( = *muïzdi) then mu'sdä, mvai'sdi (=muizdi), and finally 
mva'sja', mvaisja (= *muizdza* developed.47 This palatalization is characteristie 
in the first place of the latest stage of development of Saka, but the palatali-
zation of the -d- in proper phonemic situation in the case of one of the deriva-
tives of the word mulysdä appears already in the oldest Saka texts. This is t h e 
word mulysgyasse 'compassionate' ( = *mulzdzasse) which apparently has to 
be held the continuation of the word *mrzdi- 'grace, compassion', and thus 
we have to trace it back to the form *?nrzdya- (-(- formative syllable). 
I t is not surprizing, therefore, if the d of the root *mrzd- in similar pho-
netic position was palatalized already early also in the languages of the Indian 
Sakas and the Kusânas. We can namely regard most probably the noun 
*mrzdl- 'grace, compassion' as the basic word of the title marjhaka-, and the 
Avestan word marazdika- 'sich erbarmen' (*mrzdïka-) is also the derivative of 
this. The possibility to derive this title directly from the verbal root *mrzdä-, 
or on the basis of the Old Indian mrda- 'gracious, merciful' eventually from an 
adjective *mrzda-, can less be taken into consideration, because in this case it 
would be more difficult to explain the palatalization of the -d-. 
In the Middle Persian, Parthian, and Saka developments of the Old 
Iranian form *mrzd- we find uniformly а и sound (in Saka и and i). On the 
basis of this we could expect this in the first place also in the title marjhaka 
We know, however, also such forms which have been formed from the root 
*mrzd- by vrddhi (cp. Old Indian märdika-), and on the basis of this we can 
presume also the form *marzdya-ka- as a derivative formed by vrddhi from the 
word *mrzdi- 'grace'.48 From this form the phonetic form of the title marjhaka. 
can be explained without any difficulty, viz. : *märzdyaka- > *marzdzaka- > 
*mardzaka- or *marzzaka- and eventually *marzaka-. 
Thus the title marjhaka- of the Zeda inscription is closely connected with 
the Saka title ynisdä gyastä, and it can be traced back, together with the Saka 
words ynisdä and mulysdä, to the Old Iranian root *mrzd- ' to forgive'. Thus in 
these three words three different old derivatives, viz. *mrzdäh- 'forgiving, 
gracious', *mrzdi- 'grace', and *mUrzdyaka- 'gracious, merciful', have been 
preserved. 
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2. malysaka-
At the explanation of the Saka office name malysaka- 'grhapati-' two 
factors have to be taken into consideration. One of them is the function of the 
office name denominated by the word, with which the meaning of the word 
can apparently be connected in some way, and the other is the fact t ha t in the 
Iranian languages we cannot otherwise point out either a word *marza- 'house' 
or a verb *marz- 'keep, supervise'. Taking this into consideration it would be 
plausible to t ry the explanation of t he word malysaka- from the Saka verb 
malys- ' rub' , as this was done by E. Leumann and St. Konow. We can, however, 
hardly think tha t the word malysaka- would mean ' rubber ' , or the 'cleaner', 
'polisher' of the treasures, because this could by no means belong to the function 
of the highest dignitary, second after t he King. 
To the definition of the original meaning of the word malysaka - a valuable 
evidence is rendered by those passages of the Vessantara Jä t aka which describe 
the function and relationship to the King of the Sogdian dignitary 'nb'rzkr'k, 
equivalent of the Old Indian grhapati-. One of the passages (lines 253 to 255) is as 
follows: 
. . . rty nickr 
'gw pncmyk mgdby 'wyn sb'y gwt'w 
pnt ZY pry wm't ZY pr s'ykn 'nb'rz 
kr'k . . . 
«. . . And now 
the f i f th Minister (who was) to King Sibi 
near and was his favourite and in the palace 'nb'rz 
kr'k . . .« 
And the other passage is as follows (lines 1336 — 1340): 
. . . rty ZK sb'y 
gwt'w 'nb'rzkr'y mgdbw zyg'yr 'kyty ZKn 
swd"sn ZKw 'zw'nh d'br rty sy KZNH 
pr'm'y tgw ZY 'wy mn' s'ykny c'm'kh 
dybty gwt'w bwy . . . 
«. . . And Sibi 
King caused to call the 'nb'rzkr'y-Minister, who 
saked the life of Sudâsan, and to him thus 
spoke: «Thou in my palace a f t e r me 
couldst be second King . . .« 
sA it is shown by the passages quoted, t he characteristic feature of the position 
of the Sogdian dignitary corresponding to the malysaka- is, t h a t he is n e a r 
to the King, f o l l o w s immediately a f t e r the King, is s e c o n d to the 
King, so to say a S e c o n d K i n g . In this relationship a new possibility is 
opened for the derivation of the title malysaka- from the root malys- ' rub, touch' . 
10* 
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The meanings of the derivatives of this root are namely not only within t he 
category of ' rub' . The meaning of the verb ni-malys- is 'rub' and 'closely 
follow', and tha t of the adverb yiimalsa is 'behind, prsthatas'. Thus the meaning 
of the word malysaka- can be not only 'rubber', but also 'following immediately 
af ter (the King)'. And this excellently corresponds to the sphere of functions, 
and position, of which according to the evidence of the quoted Sogdian passages 
the grhapati- disposed. 
Thus the Saka dignitary name malysaka- denotes the grhapati- as the 
dignitary 'following immediately (after the King)', as the 'deputy (of the 
King)', and from the semantic point of view is a near parallel of the Man. 
Middle Persian dignitary name ps'gryw 'following after himself ( = Man!)', 
and the Parthian dignitary name *pc'gryw '(the King's) deputy' , pointed out by 
I . Gersheviteh.49 
3. may pet 
Of the other office names the easiest is the explanation of the Armenian 
maypet. The first par t of this was undoubtedly correctly collated by H. W. 
Bailey with the Man. Middle Persian word myg (*mäyay) 'female'. In connec-
tion with this the question is, whether on the basis of the word m'yg we can 
presume a Middle Persian word *rnay 'woman', or an Old Iranian word *mdya-
'woman', and whether the dignitary name maypet can have the meaning 
'guardian of women'. 
There is 110 trace to the effect tha t in Old Iranian or in Indo-
Iranian a word *mäya- 'woman' would have existed. From the Avesta we know 
only the word mayah- 'Begattung, Beischlaf', and that this goes back to the 
Indo-Iranian period, is proved by its Old Indian equivalent mayas- 'enjoyment ' . 
From this Old Iranian word *mayah- by vrddhi and the formative syllable 
-ka- the word *mäyaka- 'giver of enjoyment, woman' was formed, and from this 
noun the adjective mdyay 'female' developed in the same way, as from the 
word nar 'man' the adjective nar 'male'. 
From all this it is evident tha t the Armenian word maypet cannot be 
the adoption of an Iranian dignitary name *mdya-pati- 'guardian of women', 
bu t its Iranian original can be reconstructed only in the form and meaning 
*maya-pati- 'overseer of sexual intercourse (of the woman)'. This denomination 
was connected with one of the most important functions of the eunuchs. As it is 
known from contemporary descriptions the ladies of the harem were escorted 
b y the hand by the eunuchs to the bedroom of the ruler and back to their 
apartments. 
49
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4. mardpet 
While the word maypet is the title of a Persian dignitary in the Armenian 
sources, the mardpet is a specially Armenian dignitary name denoting a very 
high office.50 In spite of this it is apparently regarded by Bailey correctly as an 
Iranian loan-word, and it is convincingly traced back by him to a South-Western 
Iranian development *marda-pati- of an Old Iranian *marza-pati-. I t is, how-
ever, not at all necessary to the explanation of this word to presume an other-
wise entirely unknown word *marza- 'keeping'. The Armenian sources inter-
pret the office mardpet as the 'chief of the eunuchs' thus his function was 
identical with that of the maypet.lt is therefore plausible to derive the element 
*marda- < *marza- of this title from the Middle Iranian marz- ' to copulate'.51 
Thus as the first part of the dignitary name the noun *marza- 'sexual inter-
course' can be presumed, and the meaning of the compound *marza-pati- can be 
'overseer of sexual intercourse,' just as in the case of the title maypet. 
5. marzpet 
The existence of this Armenian dignitary name is doubtful, because in 
the sources it stands once in place of the form maypet which occurs in the paral-
lel places also several times, and therefore is definitely correct, and once in 
place of the form mardpet (in the name Marzpetakan). But even if the conclusion 
is absolutely correct from the viewpoint of the criticism of the texts, tha t the 
form of name composed of the dignitary name mardpet can only be *Mardpeta-
kan, and that if a writer calls the same person on three places maypet, then this 
word must have stood also at the fourth place, still we can hold at the most the 
form Marzpetakan a simple mistake in spelling from the paléographie point of 
view, because in the Old Armenian writing the cursive forms of the d and the z 
stood considerably near to each other. The form marzpet, on the other hand, 
can by no means be regarded as a mistake in spelling of this character in the 
place of maypet. It is possible that in the archetype of the manuscript of the 
source really maypet stood also on this place, if however this was by some 
copier «corrected» to marzpet, this is imaginable only so that he knew a digni-
tary name marzpet, whose meaning was identical with that of the title maypet. 
Thus if we do not hold the form marzpet authentic from the viewpoint of the 
criticism of the text, its appearance in place of the dignitary name maypet still 
points to the possibility that in the Armenian once also this form existed. This 
is supported also by the Georgian word mazrapeti quoted by Maricq. 
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The Armenian marzpet, as a form agreeing with the Par thian development 
of the dignitary n a m e *marza-pati- 'oversever of sexual intercourse', is older 
t h a n maypet and mardpet. I t could be an adoption f rom the Arsacid period 
which was later on supplanted from usage by the two latter loan-words f rom the 
Sassanian period. 
6. malbed 
The series of dignitary names discussed can be supplemented also witli the 
Syrian form malbed | unserved in the Vita of Mâr Abâ, whose existence has avoided 
the attention of Bailey and Maricq. P . Peeters and K. Czeglédy52 correctly 
recognized on the basis of the context, t h a t the word malbed denotes the same 
office, as the Armenian mardpet. According to the narrat ive of the text Mär 
Abâ, when he fled f rom the magicians to the Royal Court, he was entrusted to 
t he care of the malbed, and was put in the prison of the Court. They interpreted, 
however, the f irst par t of this title incorrectly, in as much as they tried to 
ident i fy it with the Middle Persian word mard 'man' , and according to Peeters 
t he form malbed reflects the Syrian colloquial pronunciation of the Middle 
Persian *mardbaô. In fact, however, *malbaô or *malbed is exactly the 
continuation according to the phonetic law in Middle Persian of the 
South-Western I ranian dignitary name *marda-pati- originating from the Old 
I ranian form *marza-pati. The precise transliteration of this in Syrian is malbed. 
7. 'nb'rzkr'k 
The meaning of the basic word of the Sogdian dignitary name 'nb'rzkr'k 
can be defined par t ly on the basis of the function of this dignitary, and par t ly 
on the basis of the other usage of this word itself. The relevant data on this 
have been collected already by H. W. Bailey and A. Maricq, and on the basis 
of these we can get the following picture. The word 'nb'rz is used in two com-
p o u n d words, viz.: I . with the derivative of the verb kar-'do. make' in the digni-
t a r y name 'nb'rzkr'k, and 2. with the verb bar- 'bring, carry, wear' in the Chr. 
Sogdian phrase 'mbrz br- 'visit', and in the Man. Sogdian phrase 'nbrz br-
'receive (a guest)'. In point 1 an evidence regarding the meaning of the word is 
rendered at the most by the circumstance, tha t the 'nb'rzkr'k upon the instruct-
ions of the King entertains a Brâhmana. Thus here the meaning of the word 
'nb'rz could be 'feast , reception'. This would well fit also into the Man. Sogdian 
phrase 'nbrz br- 'receive a guest', bu t it can by no means be f i t ted into the Chr. 
Sogdian phrase 'mb'rz br- 'visit'. Maricq solves this problem, by at tr ibuting to 
t h e Sogdian word 'nb'rz the meaning 'visite, hospitalité'. The problem is, 
52
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however, exactly tha t «visit» and «entertainment» are conceptions contrasting 
to each other, and to unite the two under one category of conceptions would 
mean the same as if we should identify the guest with the host. 
It is evident, tha t at the definition of the meaning of the word 'nb'rz nei-
ther Maricq's word *marza- 'house', nor Bailey's verbal root *marz- 'to keep' 
renders an adequate starting point. The contrasting meanings of the Chr. 
Sogdian and Man. Sogdian phrase 'nbrz br- undoubtedly point to the fact, tha t 
the sphere of meaning of the word 'nb'rz was so general or broad, that both 
conceptions, 'visit' and'entertainment ' , found room in it. The common motive 
of these two actions is the coming into existence of «meeting», «relationship» of 
people, and really this conception fitted into all the three phrases gives a 
satisfactory meaning, viz.: 'nb'rzkr'k ' that who establishes relationship, brings 
about meeting', 'nbrz br- 'maintain relationship' = 'visit' and 'receive guest'. 
Thus we can interpret also the Man. Sogdian phrase syr'q 'nbrz br- simply as 
'maintain good relations'. 
It is now a question, how to explain the word 'nb'rz. The 'nb'rz is appar-
ently a verbal noun derived from the verbal root *ham-barza-, eventually 
*ham-brzn-. The basic word of the verb *ham-barz- the root *barz-, can be 
collated with the Avestan verb baraz- which occurs only in the compound us-
baraz- 'in die Höhe gehen, aufwachsen'. According to these the meaning of the 
verb *ham-barz- could be 'to grow together, to be linked'. Its exact equivalent 
can be found in Old Indian, where the meaning of the verb sam-barh- is 
'adjust , join, connect'. 
Thus on the basis of all these the bearer of the Sogdian office name 
'nb'rzkr'k meaning ' that who brings about relationship' could really be a 
Minister nearest to the person of the King, a Minister around the person of the 
King, who brought about and regulated the relations, the meetings with the 
King, announced the guests to the Ruler, and provided for them. 
8. mar an 
The Armenian word matan 'store-room', after all this, can alone hardly 
justify the assumption of an Iranian verb *marz- 'to keep' or an Iranian word 
*marza- 'house'. The r sound itself in it alone does not render it necessary tha t 
we should derive it from a form *mardan, because among the Iranian loan-
words of the Armenian there is a fair number of such words, in wliich the f 
does not go back to an Iranian -rcl- (axor, agur, Xoream, etc.). Thus, if this 
word is really an Iranian loan-word, which is not quite sure, we can hold it 
the adoption of an Iranian from *mdran, and this can be traced back to the 
presumable derivative *mdrana- 'observed, guarded place' (eventually account-
ant 's place, in the stores there was always also a hamärkar 'accountant') of the 
Old Iranian root mar- 'observe, count'. 
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9. MAAIZO 
As we have seen, the whole group of words which served as a basis for 
the presumption of the Saka word *malysa- 'house', together witli its whole 
sphere of problems, belongs to a different relationship and opens quite differ-
ent perspectives f rom those previously supposed. Thus this non-existing word 
must be excluded from the sphere of interpretation of the word MAAIZO, and 
instead of this Henning's conception has to be examined more closely. Knowing 
the fact that in Bactrian the Old Iranian d between two vowels became I, 
we can reconstruct the antecedent of MAAIZO mechanically in the form 
*müdiz-, I t is also possible to see in the element -diz- of the form *mädiz the 
equivalent of the Old Iranian word *dizä 'fort, stronghold' (cp. Old Persian 
didä-). The only problem is, how to explain the element mä- preceding it . 
Henning thought t ha t from the form *mädiz- in the course of its earlier phone-
mic development several sounds could disappear. This assumption must 
however, be very likely rejected, because our observations made so far show 
tha t in Bactrian the Old Iranian phonemes were still in a great deal preserved, 
and the disappearance of certain unaccented vowels, or in the consonant 
groups the disappearance of certain consonants took place only infrequently. 
In the form *mädiz-, however, at the most one initial i- could disappear, while 
in the immediate vicinity of d we cannot prove the disappearance of any 
consonant. 
Thus at the explanation of the word MAAIZO we can start out only from 
the Old Iranian form *mädiz-, eventually *imûdiz-. Since the sanctuary was 
surrounded by strong walls, it is plausible to see in the element -diz- of the form 
*mädiz-, as Henning did, the Old Iranian word *dizä 'stronghold', or some other 
derivative of the root diz-/daiz-. We find the continuation of the Old Iranian 
*dizä in the Eastern Iranian languages which are nearest to the language of 
the inscription, in Yidya-Munji in the phonemic form lizo entirely identical with 
the element -AIZO ,53 The element MA of the nord M AAIZO can only be 
regarded as such a verbal prefix, noun or adjective the meaning of which is 
compatible with the element -AIZO. We cannot think of the words hama- and 
mat- on account of reasons of phonemic development (in this case we ought 
namely to expect the forms * AM A. [IZO and *MAAAIZO, respectively). Thus in 
connection with the element ma- can hardly anything else be taken into consider-
ation, than the Old Iranian verb *mä(y)- 'to measure', whose meaning 'to build' 
also developed very early. Thus in Avestan one of the main meanings of the ba-
sic verb is 'messen, bilden, bauen', and that this is not an accidentally occurring 
local meaning, is convincingly shown by the Ossetic verb amajyn, amajun 'to 
erect a wall, to build', etc.,5i which has preserved only this meaning of the 
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Old Iranian verb *ä-mäy-. The circumstance that in this case we have to deal 
with a very old meaning of the verb *md(y)~, is shown also by the fact tha t 
its Old Indian equivalent, the verb ma-, is also used with the meanings 'prepare, 
make, build'. 
In the Avesta we know a noun derivative of the root mä(y)-, viz. 
mä(y)- 'Mass' (in the phrase avi.mam), which has also an exact Old Indian 
equivalent, viz. Old Indian met- 'measure'. Even if we cannot point out t he 
meaning 'building' in the texts left to us, still it can hardly he doubted, tha t in 
accordance with the meaning 'erect a wall, build' of the basic verb, the *mct-
derived from it besides 'measure' also had the meaning 'structure, building'. 
This Old Iranian word *mä- 'measure; building' explains very well the element 
MA- of the word MAA1ZO. According to these the word MAAIZO can be 
traced back to an Old Iranian compound word *mädizä-, whose meaning — if 
we understand it as an explicative compound — could be 'building-stronghold'. 
In this case, however, its meaning would hardly differ from that of the simple 
word AIZO < *dizä 'stronghold', although the circumstance, that the dra f te r 
of the inscription did not use this, but the compound MAAIZO, points to the 
fact that he did not want to call the Surkh Kotal sanctuary simply a 'strong-
hold', an 'acropolis', but he definitely wanted to distinguish it from the lat ter . 
We must therefore presume some more special meaning for the word MAAIZO, 
instead of 'buildings-tronghold' or 'fortified building'. 
In the Avesta the verb daëz- occurs also with the meanings 'build a wall ; 
surround with wall' (in the figurae etymologicae uzdaëza uzdista and pairi. 
daëzqn pairi.daëzayqn). On the basis of this we can suppose, the original 
meaning of the verbal noun *diza- was 'fortified with wall, surrounded witli 
wall', and from this developed later on the noun dizä-'stronghold, fort'. Now we 
could think, that the Old Iranian *mä-dizä- is an attributive compound, and 
in it the element -dizä- is the verbal noun meaning 'fortified with wall, sur-
rounded with wall'. Thus the meaning of this compound, whose type in the 
Avesta is represented among others by the word hvara-xsaëta- 'der leuchtende 
Sonnenball, Sonne',55 could he 'a building surrounded by walls'. Since the Surkh 
Kotal sanctuary was surrounded with a specious court-yard and with strong 
walls, the denomination MAAIZO 'building surrounded by walls' rendered 
precisely the architectural characteristic of the building. 
H I 
The identity of the word 0AN1NA О occurring in the phrase KAN H PRO 
О AN IN Л О ВАГОААГГО with the legend 0AN IN AO of the Kusäna coins 
hearing the figure of Nike was recognized already by II. Schlumberger, and on 
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the basis of this lie thought , tha t the Surkh Kotal sanctuary was the sanctuary 
of the goddess Nike. Maricq endeavoured to deny this opinion with detailed 
argumentat ion, and in place of this he recommended the interpretation 
'Kaniska le Victorieux' of the phrase KANIIPKO OANINAO. Henning also 
joined the explanation of Maricq, bu t dividing the t ex t more correctly, he 
added to this phrase also the word ВАГОЛАГГО, and interpreted the whole 
as 'Kaniska-Nicator sanctuary ' . The assumption of this glorifying a t t r ibute of 
Kaniska was supported by Henning with Maricq's conception, according to 
which the Surkh Kotal dynastic sanc tuary was established by the Kusänas 
a f t e r the pat tern of the the ruler-cult of the Seleucids. On this basis Henning 
supposed tha t Kaniska took up the a t t r ibu te OANINAO imitating Seleucus 
Nicator. 
Against these conceptions we must point out first of all tha t from the 
historical point of view the supposition of the Seleucid influence is quite unli-
kely. In the Age of Kaniska the Seleucid Emjnre belonged already to t he 
pas t for two centuries, and even if there remained some trace of it in t h e 
historical consciousness of the Eastern Iranians, it could by no means be 
an actual historical agent inspiring for imitation. I t is even less likely t h a t 
Kaniska would have taken up some t i t le as an imitation of Seleucus Nicator, 
who lived four centuries earlier t han he, since even t h a t is very doubtful , 
whether in the Age of Kaniska t he name and person of Seleucus Nicator was 
known in the ter r i tory of the Kusäna Empire . 
But let us take Maricq's arguments one by one which were as folllows: 
1. according to Schlumberger's opinion the Surkh Kotal temple would he a 
«sanctuaire de la Victoire», but «au nom du dieu, du roi Kaniska»; 2. if Kaniska 
consacrated this big temple to Oanindo, how can we explain t h a t this deity does 
not appear on t h e reverse of his coins?; 3. it is possible, tha t Oanindo is 
not an original Kusäna god, hut the adoption of the Graeeo-Roman Nike-
Victoria, since the type of its delineation imitates the Victoria of the Alexan-
drian coins o f t h e t ime o f t h e reign of Antoninus Pius. 
From Maricq's arguments the first is based on the incorrect interpretation 
o f t h e beginning o f t h e inscription, and t h u s it is automatically discarded. The 
second argument is based on an erroneous presupposition, viz. the inscription 
does not sav anywhere tha t the sanctuary was caused to he built by Kaniska. 
As regards finally the thi rd argument, the fact , tha t the delineation of Oanindo 
imitates the Victoria o f t h e Roman coins of Alexandria, alone does not mean a t 
all t h a t this deity would have been t aken over by the Kusänas from the Ro-
mans. On this basis namely we ought to suppose also, t h a t they borrowed also 
the goddess Ardo^so from the Romans, because the delineation of this also 
imitates the Tyche-Fortuna o f t h e Alexandr ian coins.56 But let us suppose t h a t 
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the Kusänas still got acquainted with the figure of Oanindo through Roman 
merchants and took it over from them. Rut also in this case was there any 
obstacle to building a sanctuary for i t? The cult and sanctuaries of deities taken 
over from other religions belong to the most banal commonplaces of religious 
history. 
As we can see, Maricq's argumentation is so inopportune tha t it unvolun-
tarily arouses rather confidence towards Schlumberger's peculiar supposition, 
instead of refuting it. Really, a series of arguments point to the opinion that 
the word OANINAO of the inscription should he identified with the goddess of 
the Kusänas Oanindo = Nike. 
I t is doubtless in the first place that we know only one sure meaning 
of the word OANINAO, and this is according to the testimony of the coin 
legend 'Nike'. It is not likely tha t in the Bactrian language the same word 
would have been used for the denomination of the goddess of victory and as a 
glorifying attribute of the Kings. This would be as i f in Greek Seleucus Nicator 
would have been called «Seleucus Nike». 
Since the name OANINAO goes back to the Old Iranian form * Vanantï-, 
it is a question, what was the continuation of the masculine variant-. Tt is 
possible that it was *OANANAO. In the inscription, however, the form 
OANINAO occurs. For the expression of the glorifying a t t r ibute 'victorious' 
the equivalent Bactrian word was eventually OANO < Old Iranian *vana-, 
in case we accept Duchesne-Guillemin's ingenious explanation, and interpret 
the coin legend MOZ AO OANO as 'victorious Mazda'. For the expression of the 
title 'victorious' the Old Iranian word *vanana- can also be taken into consider-
ation which is frequently found in the sources also as the name of Parthian 
Rulers (Vonones).It is likely, tha t if the Kusäna kings really wore the title 
'victorious', they could borrow it most easily exactly from the Parthians. 
But most clearly the text of the inscription itself excludes the possibility 
to interpret the phrase in question as «Kaniska-Nicator sanctuary». The 
translation of the first sentence of the inscription goes namely as follows: 
«This building surrounded with walls here is the "Kaniska" Oanindo-sanctuary 
which the King Lord made the bearer of the name "Kaniska".» The supposition 
t ha t this is the only correct interpretation of the phrase KAN H PRO OANINAO 
ВАГОААГГО, is proved by the following considerations. If the sanctuary 
had been the «temple of the victorious Kaniska», then why ought it to have 
been still named separately after Kaniska. I t is evident tha t in this case the 
subordinate sentence can be regarded at least as superflouous. But let us 
suppose that the author of the rather laconic inscription for some reason or the 
other wanted to stress that the sanctuary bears the name of the «victorious 
Kaniska», and therefore he underlined this fact once more. This in itself is 
imaginable, but the text contradicts also in this case the interpretation «vic-
torious Kaniska». If namely the sanctuary had really been the temple of the 
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«victorious Kaniska», then the phrase KANHPKO OANINAO ought to s tand 
also in the subordinate sentence, and not the name KANHPKO alone. 
Thus it seems to be doubtless t h a t at the t ime of t he setting up of the in-
scription the Surkh Kota l temple was the sanctuary of the Goddess of Victory 
which was named by a certain «Lord King» after Kaniska. The circumstance t h a t 
a building or sanc tuary serving the purposes of a certain cult bears the name of 
a ruler or a distinguished person, is not a t all a curious occurrence. Even if we 
disregard the modern examples (cp. in Budapest the denomination of t he 
Matthias Church a f t e r King Matthias), this practives can be proved also with 
examples taken f rom the Kusâna period. Several Chinese Buddhist pilgrims 
describe that in the capital of Gandhära, at the late residence of the Kusâna 
Kings, there was a temple named af ter Kaniska. Thus among other things in 
the description of voyage of Huei-ch'ao we can read the folio wings: «Die 
Haupts tad t hier (Ruskalâvatï) ist oben am nördlichen Ufer des grossen Flusses 
Indus errichtet. Von dieser Stadt westlich drei Tagereisen weit ist ein grosser 
Tempel, wo die Bodhisa t tva Vasubandhu und Asanga gewohnt haben. Dieser 
Tempel heisst Kaniska. Dort ist auch ein grosser Stupa, welcher beständig Glanz 
ausstrahlt . Dieses Kloster und der S tüpas ind in alter Zeit vom König Kaniska. 
erbaut worden, und nach dem König ha t man das Kloster benannt.»57 This 
report renders an exact parallel of the occurrence to be observed in Surkh Kotal , 
and at the same t ime it also proves, t h a t this was a general practice in those 
times. From the Kusâna period itself we can quote the following example. On 
the Wardak inscription, which originates from the 51st year of the Kaniska era, 
and thus it is quite near to the Surkh Kota l inscription also in respect of t ime, 
we can read the folio wings: (line 1) . . . Vagramaregra . . . Vagramarigraviha-
ramri thu[ba]mri bhagravada Sakyamune sarira parithaveti «Vagramaregra . . . 
in the "Vagramarigra"-monastery in a s tupa establishes the relic of Lord 
àâkyamuni».58 As we can see, also in this case the monastery was named a f t e r 
its patron Vagramaregra, «Vagramarigra»-monastery. Since, concluding on t h e 
basis of the name of Vagramaregra, as we had referred to this earlier,59 he was a 
Bactrian person, his inscription proves this custom indirectly also with regard 
to Bactria. 
The data reviewed show tha t the custom was ra ther generally spread to 
name the places of cult af ter a Ruler or a patron. We can observe this also in 
Surkh Kotal. Now the only question is, in what relationship the name «Kaniska» 
a n d the denomination «King Lord» are to each other in the inscription. We have 
referred to it already above, tha t the name KANHPKO and the phrase ВАГО 
PAO do not belong together, and t h a t Kaniska appears only as a name in the 
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inscription, but at the same time the Ruler is not mentioned by name either in 
this place or later on, because the inscription only refers to him. I t is clear that 
these noteworthy occurrences are closely connected with the historical back-
ground of the inscription. In two other places of the inscription, where there is 
also a reference to the Ruler, the phrases PAO 1 ВЛГОПОУРО and ХОАЛНО 
occur. According to Maricq's correct explanation the title ВЛГОПОУРО is the 
compound of the Old Iranian words *baga- 'God' and *puOra- 'boy', and cor-
responds to the Indian title devaputra-, while the title XOAAHO is the conti-
nuation of the Old Iranian word *yva-tävya- 'autocrator, ruler'. Thus the 
inscription refers to the un-mentioned Ruler once by the title ВАГО РАО, 
once by the title РАО ВЛГОПОУРО, and once by the title XOAAHO. Since 
the titles РАО and XOAAHO do not occur together, and since —- as we have 
referred to this above — the title PAO canot be of Bactrian origin, it is evi-
dent to see in the title XOAAHO the Bactrian equivalent of the word PAO. 
Thus the Ruler in question bore in fact the titles ВАГО РАО (or XOAAHO) 
and ВЛГОПОУРО. Since ВАГО is similarly a specially Bactrian phrase, we 
must also disregard it, if we want to compare these titles with the Indian titles 
of the Kusäna Kings. 
To the titles РАО BAPOHOYPO in the Indian inscriptions from the 
Kusäna period mahäräja devaputra correspond. The Surkh Kotal inscription 
contains a date which was interpreted already by Maricq and Henning cor-
rectly. This is the 31st year, which during the reign of the Great Kusänas 
cannot be related to anything else but the Kaniska era. As it has been convinc-
ingly pointed out already by Henning, the reconstruction of the Surkh Kotal 
sanctuary started in this year. Now if we examine the titles in the Indian 
inscriptions belonging to this time, we get the following picture. The earliest 
inscription which mentions Huviska, dates from the 28th year of the Kaniska 
era. On this the title of Huviska is devaputra sähi which exactly corresponds to 
the Bactrian title РАО ВЛГОПОУРО, and can be regarded as its variant 
partly translated into Indian. In the later inscriptions mentioning Huviska, up 
to the 40th year, we f ind the completely Indianized variant mahäräja devaputra 
of these titles. We know, however, tha t at the same time, tha t is from the 
28th year of the Kaniska era, the Kusäna Chief King was Kaniska П,60 who 
ruled at least up to the 41st year, and according to the testimony of the Ära 
inscription originating from this year he bore the titles maharaja rajatiraja, 
devaputra kaimra/'1 
Thus the historical situation at the time of the establishment of the in-
scription is as follows. The Chief King of the Kusäna Empire is Kaniska II, 
whose Bactrian titles by all means contained also the title PAONANO PAO. 
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At the same time, up to the 40th year Huviska was only the Viceroy of t h e 
eastern provinces, and bore only the Indian titles mahäräja devaputra cor-
responding to the Bactrian titles РАО ВАГОПОУРО. If we collate this picture 
with the meanings observed in the inscription, we must necessarily arrive at the 
conclusion tha t the Ruler, who appears in the inscription with the titles ВАГО 
PAO and РАО ВАГОПОУРО or ХОЛЛ HO, cannot be anybody else t h a n 
Huviçka. This conclusion renders a t the same time evidence also as to the t ime 
of the origin of the inscription. I t is clear namely, t h a t the inscription could 
originate only f rom the period between the years 31 and 40, because after 40 the 
t i t le PAONANO PAO ought to have occurred also in the references made on 
Huviska. 
This result raises further impor tan t questions. If Huviska was the Viceroy 
of the Eastern provinces of the Kusäna Empire, why then did he order t he 
reconstruction of t he Surkh Kota l sanctuary which undoubtedly belonged 
under the jurisdiction of the Chief King, Kaniska II . This question plays t he 
role of the key in t he clarification of the historical background of the inscrip-
tion. In connection with this in this relationship for the t ime being I should 
like only to point out , tha t on 2»art of Huviska the establishment of an Oanindo 
— Nike sanctuary, and its nomination after the name of Kaniska, the Chief 
King, could be a significant internal poUtical step. Since the erection of a 
Nike temple is generally connected with some important military success, it is 
plausible to think t h a t Kaniska II in the beginning of his reign, in the years 
28 — 31, in a victorious warfare achieved a great success, and for this Huviska 
established the Surkh Kotal Oanindo-sanctuary to express his homage and 
loyalty, and named it after Kaniska. Thus the «Kaniska» Oanindo-sanctuary 
in all probability has nothing to do witli Kaniska I, and it was established not 
even by Kaniska II , bu t by Huviska in honour of a great victory of Kaniska II . 
Thus we get automatically a reply on Maricq's question, how Kaniska could 
have built an Oanindo-sanctuary, although this goddess did not occur on his 
coins. The sanctuary is the establishment of tha t Huviska, on whose coins we 
actually find the delineation of Oanindo — Nike. 
After these t he problem still remained, why Huviska established this 
Oanindo-sanctuary exactly in Surkh Kotal , in a terr i tory which was under t h e 
direct jurisdiction of Kaniska II, and why not in India, where his own residence 
was. I t ry to give a reply on this question in the chapter of this s tudy dealing 
with the historical background of t he Surkh Kotal inscription. 
IV 
The division of the next sentence is a comparatively easy task, viz. : 
ТААЮО КЕЛО ФОРЛАМСО MAAIZO ФРОГ1РАО. The end of the sentence 
is marked by the predicate ФРОГ1РАО, in which it is not difficult to recognize 
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the continuation o f t h e Old Iranian *fra-kpta-, since in fact its element Г1РАО 
differs from КlPAO occurring in the preceding sentence only in as much as the 
initial consonant in intervocalic position became voiced. The word MAAIZO 
standing before this insures the division o f t h e last three words, and the word 
KEAO, since within the body of a word the sound к is not likely, insures at 
least the division o f t h e first two words. Since it is hardly possible that a word 
begins with PA, thus the separation of the words KEAO and ФОРААМСО 
can be regarded as almost sure. 
The fact that the word ФРОГ1РАО is the continuation of the Old 
Iranian * f ra-krta-, was observed already by Maricq, and he defined also its 
meaning correctly ('terminé'). The corresponding Avestan verb is jra-^kar-
' perficere . Thus the meaning of the end of the sentence is as follows: «the 
building has been completed». In the beginning o f the sentence we could expect 
a conjunction and most probably some adverb which defines the meaning of 
the predicate more precisely. The word ФОРААМСО was by Maricq and 
Henning in all probability correctly collated with the Old and Middle Persian 
continuations of the Old Iranian word *fratama- 'first ' , the only difference 
between their opinions was, that Maricq interpreted it as an adverb of place 
(«en avant»), and Henning as an adverb of time («at first»). Since — as we shall 
see the sentence begins with a conjunction of time, we can interpret also 
the word ФОРААМСО only as an adverb of time. Besides the general meaning 
'first ' on the basis of the Old Indian adverb prathamam 'first, at once, imme-
diately, just' we can think also here of some special meaning. A certain diffi-
culty is caused in the case of this word by the ending -CO which was collated 
by Henning with the Sogdian formative syllable -cy alternating with -сук. 
The difficulty of this conception is, tha t the Sogdian -cyl-cyk is apparently a 
comparatively late formative syllable which arose very likely as a result of 
secondary palatalization. Thus it is questionable, whether in Bactrian, whose 
phonemic position is much more archaic, than the Sogdian, we can presume it, 
especially when this would be the only example for it . For this reason it is 
worth while to consider also the possibility according to which the element 
-CO is an emphatic particle, the equivalent of the Avestan ca. The lat ter 
is also used in such emphatic meaning 'sogar, selbst'. Since, as we shall see, 
before the emphatic particles of this character the final vowel o f t h e words has 
disappeared, from the viewpoint of the phonemic development this explana-
tion has no obstacle, if we accept this explanation, then we must automati-
cally attribute to the word ФОРААМСО the emphatic meaning 'first ' or 
'immediately, soon, just ' . We shall discuss the problem connected with the 
rendering o f t h e с sound with С in the part dealing with the phonemic history 
of the Bactrian language. 
I t was recognized already by Henning that the words TAAIOO KEAO 
must be some kinds of conjunctions, and mainly with the help of the system 
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of the Sogdian conjunctions be defined correctly the meanings of several 
conjunctions in t he inscrijition. Even if Henning was perhaps governed at the 
collation with the Sogdian conjunctions in the first place by the similarity of the 
phonemic forms, we must stress t h a t the system of conjunctions can be 
deducted from the inscription also without this. The most easily recognizable 
linguistic elements of the inscription are the verbal forms. The correctness of 
th i s supposition is proved by the fact t ha t Maricq, who had an entirely er-
roneous conception regarding the syntactical division of t he inscription and 
could not identify the majori ty of the conjunctions either, recognized almost 
al l verbal forms. We can now observe tha t the sentences are as a rule ending 
in the predicate. If we examine the words following af ter t he verbal forms, (we 
can recognize the verbal forms from the endings -AO, -TO, -INAO, -HIO), we 
can see that they form a clearly recognizable system, and par t ly on the basis 
of their synthetical position and par t ly on the basis of tlieir similarity to the 
conjunctions of the Old Iranian and Middle Iranian languages, they can by all 
means be defined as conjunctions. This is clearly shown b y the following list: 
verbal form conjunction(s) 
line 2 KIP AO . , ТАЛ 100 КЕАО 
line 3 ФРОГ1РА 0 . . ТАЛ НЮ 
line 4 СТАЛО . . ОАО К АЛЛО 
line 4 СТАЛО . ТАЛО 
line 5 ФРОХОРТША О . ТАЛО 
line 6 ni АО PI Г АО . . ТА КАЛ АО 
line 12 ПО РОГАТО . . ТАЛ НЮ 
line 12 KAN АО . ОТ НЮ 
lines ; 12/13 ОZOOАСТО . , ОТ НЮ 
line 13 Ol AI РАО . ATANO 
line 14 Г АО НЮ . , ОАО К АЛAAN0 
line 15 ВООНЮ . ТАЛ AN О 
line 16 ФРОХОЛРОМЛ НЮ . О TAN О 
line 17 П1А OPIXCHIO . ОТ НЮ 
line 18 СТАЛО . 100 АТО 
line 20 ПОРООАТО . ОТО 
I n contrast to this list, in each item of which a close connection can be observ-
ed between the ending of the sentence = verbal form, and the beginning 
of t he sentence = conjunction, the word ОТО which on the basis of the 
above data can be defined as a conjunction, occurs only twice not after a 
verbal form (line 6 ANAHZO ОТО, line 24 TPOMANO ОТО). Besides this we 
have to mention the word KIAO which occurs twice a f te r nouns and on the 
basis of its phonemic form can be ranged here, as well as the word AMO 
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which occurs af ter two verbal forms, but otherwise appears always between 
nouns. Finally the word ОАО occurs once for the connection of two nouns 
(numerals), while the word 100 can he observed on one occasion before a verb 
s tanding at the end of the sentence, when the next sentence begins with 
AT AN О (see line 13). 
It is evident, t h a t if we define the meanings of the enumerated verbal 
forms and conjunctions of the inscription and fi t them into the text, we can 
already have a survey over the structure of contents of the whole inscription 
before knowing the exact meaning of the certain words. Let us therefore 
examine the conjunctions one by one. From our above list the following sys-
t e m of conjunctions can be derived: 
ТА AO КАЛ AO AT О ОТО 
TAAANO К AAAANО ATANО ОТ AN О 
ТА АНЮ ОТ НЮ 
ТАА/ОО 
As regards their forms the conjunctions AMO, 100, ОАО, and ТА are standing 
alone. As we can see, in the case of part of the conjunctions the simple form 
ending in -0 is confronted with two longer forms ending in -ANO and -НЮ. 
respectively. Since the genitive plural also ends in ANO (this could he establish-
ed already from the title PAON ANO РАО), Maricq thought , tha t in these 
words we are dealing with the inflected forms of pronouns and nouns. The 
circumstance, however, t h a t these words almost without a n y exception occur 
a f t e r verbal forms, tha t is in the beginning of sentences or subordinate sen-
tences, renders the supposition unlikely tha t they would be nouns or pronouns, 
since this would mean tha t in the inscription consisting of 25 lines there is no 
sentence beginning with a conjunction. If, however, on the basis of our earlier 
a rgumenta t ion we suppose tha t the enumerated forms are conjunctions, it is 
plausible to think about the phenomenon of the Middle I ranian languages 
which can he well observed in Middle Persian, Parthian, and Sogdian, viz. 
t h a t to the conjunctions enclitic pronouns can he added. Let us see the fol-
lowing examples: 
Pahlavi Parthian Sogdian 
'P 'and' 'wd 'and' 'ty 'and' 
sg. 3rd person 'Ps 'ivS 'tyëw 
pi. 3rd person 'Psn 'wë'n 'tyën 
As we can see, these examples agree so much with the system of the Bactrian 
conjunctions, tha t the forms ending in -ANO and -НЮ can with a high pro-
babil i ty be regarded as conjunctions supplied with enclitic pronouns. It seems 
1 2 Acta Antiqua XI Г/3—4. 
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also to be doubtless, tha t these endings can represent only the 3rd person of t h e 
enclitic personal pronoun, because in the case of the 1st person and 2nd person 
of the enclitic personal pronoun the sounds -m- and -t-, respectively ought to 
occur in the endings (cp. for example Par thian 'wm, 'wt, 'wt'n). Thus we must 
hold Pfenning's conception correct, by whom the ending -HIO was collated 
with the sg. 3rd person personal pronouns Avestan hay-, Pas tô ë, Kh warezmian 
(h)l, and the ending -ANO with the pi. 3rd person personal pronouns Sogdian 
-Sn, and Khwarezmian -na-. The f o r m - A N O < *han- is very likely the same 
analogous formation to the singular *hë, as the form -sän of the other Middle 
Iranian languages to the singular -s. I t is noteworthy t h a t in the generaliza-
tion of the initial h- the Bactrian agrees also in this case with the Avestan. 
The relation to each other of the forms of the conjunctions KAAAO 
TAAO reminds of the comparison of the Avestan kaba 'wann ' and taba 'damals, 
da ; dann, alsdann' . Since the conjunction KAAAO is always followed by 
TAAO in the next sentence (line 4: KAAAO . . . CTAAO, TAAO . . . ФРОХОР-
TINAO, lines 6 and 11: КЛАЛО . . . АГААО . . ., TAAHIO . . . ПОРОГATO 
lines 14/15: К AAA ANO . . . ROOHIO, TAAANO . . . TPOXOAPONAHJO), it 
seems to be doubtless tha t we have to deal here with pairs of relative and 
demonstrative conjunction forms, whose meanings can correspond to those of 
the Avestan conjunctions kaba — taba 'when' — ' then ' . From the viewpoint 
of phonemic development, however, we can identify only the element 
КАЛ- of the word KAAAO with the Avestan conjunction kaôa, while the word 
TAAO in spite of the exact phonemic congruence cannot be collated with t h e 
Avestan taba, because in Bactrian * ТАЛ О would correspond to it. This was 
recognized already by Henning, and he also saw tha t in these conjunctions 
there is also an enclitic element, thus in the word KAAAO the -AO, and for this 
reason he compared the forms KAAAO and TAAO with the Sogdian conjunc-
tions kdwty 'whereafter ' and ti rty ' thereafter ' . 
The s t ructure of the Sogdian conjunctions is really similar to tha t of t h e 
Bactrian conjunctions, they can still not be directly identified with the same. 
In the Sogdian conjunctions kdwty and twty the enclitic element is -wty, and 
according to the presumable explanation of Gershevitch this is identical with 
the conjunction 'ty 'and', in which according to his opinion the Old Iranian 
conjunctions *uta 'and' , and *uti ' thus, tha t way, therefore, the same way ' 
coincided.1 If now we t rv to identify the element -AO of the Bactrian con-
junctions with the Sogdian -wty, then in the case of the word KAAAO, we can 
still imagine, t h a t it arose through the development *kaba-uti > *kala-ubi > 
*kaluôo. We can, however, explain the form TAAO by no means from a com-
pound *ta-uti- > *tubi, since the continuation of this would be by all means 
*TOAO in Bactr ian. We are confronted with similar difficulties also in t he 
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case of the conjunction ЛТО. According to Henning's conception the basic 
word of this would be the equivalent of the Avestan conjunction at 'da, dann, 
darauf ; aber; denn; und', thus we ought to explain it from the basic form 
*at-uti. In Bactrian, however, the form *ab-ubi > *abubo > *AAO would have 
developed from this, and not ATO. Thus we can hold it doubtless t h a t the 
enclitic element of the Bactrian conjunctions is not identical with t h a t of 
the Sogdian conjunctions, and the latter can be collated with the Bactrian 
conjunctions at the most from the viewpoint of their structure. 
From our above analysis it is clear tha t the enclitic element of the con-
junction ЛТО could be only such a particle which began with /- and not with a 
vowel, since the non-appearance of voicing in this word can he explained only 
by the circumstance, tha t the f inal t or eventually already d was followed by the 
sound t, and this either prevented the voicing, or i f i t had already taken place, 
assimilated the d. Thus the word ATO can he traced back to a form * at-t or 
*ad-t-. There is only one such enclitic particle which begins with t-, and 
which can be taken into consideration, viz. the Old Iranian *tu, whose role a n d 
use are well-known from Avestan and Old Indian. This stands as a rule af ter t he 
first word of the sentence, and serves for its stressing or underlining. Thus its 
syntactic role made it suitable t o melt with the conjunctions standing in the 
beginning of the sentence. 
According to these the conjunction ATO can be traced back to the Old 
Iranian for m *at-tu. The same enclitic element can be presumed without any 
difficulty also in the word К АЛЛО which can easily be explained from the 
Iranian form *kaba-tu. The problem of the conjunction ТАЛ О is slightly more 
complicated. I t is evident namely, t h a t this cannot be derived from the con-
junction *taba which seems to be most plausible (cji. Avestan taba 1. 'dann, 
alsdann' , 2. 'damals, da'), because the continuation of the form *taba-tu would 
he * TAA AO. But it cannot he explained from the compound of the conjunction 
*tat (cj). Avestan tat 3. 'damals, da ' , 4. 'dann, alsdann') which can be t aken 
into consideration in the second place, and the particle tu either, because f rom 
the form *tat-tu in the Bactrian *7VITO would have developed. Therefore, if 
in the element -AO of the conjunction ТАЛ О we pre.su me the same enclitic 
particle, as in the words К АЛА О and ATO, then it can he traced back only to 
the form *ta-tu. In this case the basic word *td could eventually he collated with 
the Avestan conjunction tä, whose meaning is among other things 'dann, als-
dann' . It is doubtless, however, the sphere of meaning and usage of the 
Avestan tâ as a whole stands so fa r f rom tha t of the conjunctions taba and tat, 
t ha t the Bactrian ТАЛО 'then' can hardly he brought in direct connection with 
it. Thus it is most plausible to th ink tha t the conjunction ТАЛО does not 
contain any enclitic element, hut it is the direct continuation of the Old I ranian 
*tat ' then' , in which the final t became voiced according to the phonetic law, 
and the form * TAA arisen in this way was analogically completed with the 
12* 
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final -О which became general in Bactr ian. We can observe a similar case in 
connection with the Old Iranian particle *uz which in the inscription occurs in 
t he form 0Z0 (line 12 OZOOACTO). 
Now it is a question, how the conjunctions TAAIOO and KEAO occurring 
in line 2 relate to t he explained forms TAAO, TAAHIO, КАЛАО, etc. We 
cannot have any doub t about the general meaning of these two conjunctions. 
Af ter the phrase ФОРААМСО MAAIZO ФРОГ1РАО «the building has just 
been completed» the conjunction TAAHIO «then o f t h a t » follows. The circum-
stance tha t this is linked to the preceding sentence, and not to the sentence 
beginning with the word KAAAO 'when' to be read in line 4 (what in itself 
would be possible), is rendered doubtless by the fact t ha t we find in lines 
4 and 5, and lines 11 and 12, respectively the two conjunctions TAAO and 
TAAHIO corresponding to this as well as КАЛА О following in line 6, and here-
af te r already a quite different structure of sentence follows (ОТНЮ). Thus t he 
syntactical s tructure of the first 12 lines renders it sure, t h a t the conjunction 
TAAHIO 'then of t h a t ' to be read in line 3 is the equivalent of a conjunction 
meaning 'when' of t he preceding sentence. Since of the words TAAIOO KEAO 
the element TAA- of the former word is apparently identical with the conjunc-
tion TAAO ' then' , t hus the general meaning of the TAAIOO must also be 
' then ' . From all this necessarily follows, t h a t we can look for the word meaning 
'when' demanded by the word TAAHIO ' then . . .' occurring in line 3, only in 
the form KEAO. 
Thus the second sentence of the inscription can he translated as follows: 
«Then, when the building was hardly completed, then o f t h a t . . .» Now it is a 
question, how the conjunctions TAAIOO and KEAO can be interpreted. From 
the syntactic s t ructure it is clear («then, when . . ., then . . .») tha t a special 
emphasis falls on the conjunction TAAIOO as compared with the conjunction 
TAAHIO which essentially repeats the meaning of the former. If this were not 
so, then the author of the inscription would apparently have started the 
sentence simply with the conjunction KEAO 'when'. Thus we must a t t r ibute 
to the word TAAIOO the emphatic meaning ' then' , ' just then ' , or ' then just ' , 
' then immediately' . In this ease, however, in the element - 1 0 0 of the form 
TAAIOO which we can interpret as -ivo, it is plausible to see an emphatic 
particle. In Old I ranian we cannot point out an emphatic particle *iva 
with a phonemic fo rm completely identical with this, but from the Avesta we 
know the particle aèvâ, whose meaning in the beginning of the sentence is 'so, 
i ta ' , and at the second place of the sentence it is used with an emphatic function. 
Since the equivalent of the Avestan aevä in the form eva, evä is also found 
in Old Indian, and t h e use of this as an emphatic particle can also he observed, 
an emphatic particle *aiva can he presumed already for the Old Iranian peri-
od. As a continuation of the Old Iranian *aiva we would expect in Bactrian a 
form Ivo, whose rendering in writing would he *EIOO (cp. *aita > EI AO). Tt 
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can be presumed, however, tha t the unaccented syllable ai- (*aivá, ср. Old 
Indian era) in the compound became shorter, and thus the course of the 
development was as follows: *tat-aiva > * tabl va > tabivo. 
Thus the precise translation of the second sentence of the inscription will 
he as follows: «Then immediately, when the building was hardly completed, 
then of it . . .» As we see, in the case of the word KEAO nothing indicates t h a t 
its meaning would be other, than simply 'when'. We must, however, presume 
the same meaning also in the case of the word КАЛА О. Now it is a question, 
whether there is still not a certain difference of meaning between the two words, 
which would just ify the use of both, and fur ther , what is the origin of the form 
KEAO. I t is possible tha t between the two conjunctions there was some shade 
of difference in the meaning. In the form KAAAO namely there is an emphat ic 
element, which originally had perhaps also a shade of meaning expressing even 
contrast (cp. Old Indian tu 'aber, doch, nun') . Thus the exact meaning of the 
form К AAA О can be 'when just, and when' . As we shall see, this meaning will 
f i t in at all places of its occurrence in the inscription. KEAO, on the other 
hand, very likely served for the rendering of the unstressed 'when', and thus 
its antecedent must very likely be looked for in a form without an enclitic 
particle. Most plausible would be to see the antecedent of the word KEAO in 
the Old I ranian *kat 'when' conjunction to be presumed on the basis of the 
Avestan word kat 'wann'. As a continuation of this, however, in the Bactrian on 
the basis of the correspondence *tat > ТАЛО we should expect the form 
*KAAO. In the inscription the character E besides the group of characters 
EI ( = ï ) occurs only at the end of words as a sign of the nominativ plural. In 
this position it evidently indicates the continuation of the Old Iranian ending 
-all. Eventually we could think therefore, t ha t the conjunction KEAO goes 
back to the form *kah-tu. Since, however, from the pronominal root ka- we 
cannot point out the use as an adverb of t ime of such a form, it is more likely 
to explain the peculiar vocalism of the form KEAO with the equalization 
between the roots ka-jkay-, which, as we shall see, can be observed also in the 
case of the relative pronoun. 
For the definition of the end and contents of the sentence beginning with 
TAAHIO in the lines 3/4 the phrase MAAIZO АВАВГО СТАЛО renders an 
evidence. The form СТАЛО in the Bactr ian is the continuation of the Old 
Iranian *stäta-, t ha t is the passive past participle of the verb *stä- ' to s tand, to 
exist permanently, to become', as this was recognized also by Maricq and 
Henning. Thus the expression MAAIZO . . . СТАЛО can be t ranslated as 
follows: «the bui lding. . . became (something, some kind of)». From the 
syntactical coherence it can be seen, t h a t the word АВАВГО must be a com-
plement of predicate. The form АВАВГО can be traced back to Old Ira-
nian *ä päpaka-, and it is most plausible to analyse it as a compound *apa-
äpa-ka- 'waterless', as it was done by Maricq and Henning (we do not know 
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t he formation *apap- or äpäp- of the verbal roots *ap- and dp-). We know the 
continuation of the word *apäpaka- f rom Pastô, as we have mentioned, 
in the form bob and with the meaning 'pure, unmixed' . Although this is 
t he only known New Iranian continuation of the word in question, it would 
still not be reasonable to reflect its meaning into the Middle Iranian. The 
meaning 'pure' of the Pasto word bob developed apparent ly from the usage 
connected with the wine or some other beverage, in relation to which the 
a t t r ibute 'waterless' could really mean 'pure, unmixed' . On the other hand in 
connection with a building the a t t r ibute 'waterless' can already hardly be 
interpreted as 'pure ' . I t is also considerably difficult to a t t r ibute to this word 
the maning 'dry ' , as it was done by Maricq. For the concept of 'dry' there is 
namely in the Iranian languages a generally spread expression, which is t he 
derivative of the root *haus- ' to dry out ' , and it would be difficult to presume, 
t h a t this expression, which is living also in New Iranian languages, would 
have been subst i tuted in Bactrian by the periphrase 'waterless'. Thus it is 
most correct to subst i tute into the text the original meaning 'waterless' of the 
word *apdpaka-. 
We did not deal accidentally in such a detail with the jiroblem of the 
meaning of the word АВАВГО. As we have pointed out earlier, this is one of 
t he keywords of the interpretation of the inscription which considerably facili-
t a t es the penetrat ion into the textual relationships of the inscription. I f 
namely we subst i tu te the meaning 'waterless' into the coherence of the tex t , 
we can make the following impor tant observation. The end of the sentence: 
«the building became waterless» does by no means fi t into the beginning of t he 
sentence: «then to tha t . . . ». The subject of the previous sentence was also 
the word M AAIZO 'building', thus in the form ТААНЮ the oblique of t h e 
enclitic personal pronoun 3rd person can only relate to the building. Conse-
quently the word MAAIZO cannot be the subject of the same sentence, bu t 
apparent ly we have to do with two sentences. If we make a survey of t he 
tex tua l coherence, viz. «then immediately, when the building was hardly 
completed, then of tha t . . . the building became waterless», we can imme-
diately state, t h a t the sentence beginning with the word TAAI1IO must have 
contained the antecedent, and reason of the sentence «the building became 
waterless», and since the water supply of the building is discussed, t he 
grammatical possession of the enclitic pronoun of the conjunction TAAHIO was 
apparent ly some expression meaning 'water ' . Thus the coherence of the contents 
can be reconstructed as follows: no sooner was the building completed, t han 
i ts water (well, water supply) went bad, and therefore the building became 
without water. 
This recognition renders the division and interpretation of the series of 
characters MANAAPOABONICTOXOTOACIAO. It is namely evident, 
t h a t in this series of characters most plausible to he separated as a word 
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meaning 'water' is the group of characters ABO which can be traced back to the 
Old Iranian word *äpa- 'water' without any difficulty. The separation of t he 
word ABO renders possible the division of this part into the elements MANAA-
PO ABO NIC TOXO TO AC! A 0. But before the part beginning with the word 
MAAIZO the textual coherence also requires a conjunction meaning 'whereby, as 
a consequence of which', etc. The undivided series of characters ends in the 
characters С IAO, and this word as a relative pronoun is already known to us 
f rom the 1st line. Since, however, we do not expect here a simple relative pro-
noun, and the preceding word, which must be the predicate, cannot end in 
-OA, therefore in all probability we mus t separate a form AC IAO as a conjunc-
t ion. O f t h e two sentences thus received in the first sentence in the word MAB-
AAPO standing before the word ABO apparently we must see an a t t r ibute , 
and in the word N1CTOXOTO following it we have to recognize the predicate 
of the sentence. 
To the word MANAAPO, which can he interpreted as the at tr ibute o f t h e 
word ABO, the meaning 'drinking, drinkable, palatable' can be a t t r ibuted 
with the highest probability. Thus it is evident to see in it the Bactrian equiva-
lent o f t h e Old Indian word mandra- 'agreeable, enjoyable', in which the sound 
connection dr was absolved into -dar-, or the formative syllable -ra- was not 
added to the verbal root *mand-, hu t to the verbal noun *manda-. The root 
*mand- is less known in Iranian, bu t t he fact, tha t it was undoubtedly present 
also in Iranian languages, is proved by the name o f t h e Median princess Mandane 
(Mavöávrj, Herodotus I 107) which is the exact Greek transliteration of an 
Iranian form *Mandanä. The name *AIandanâ is the Iranian equivalent of the 
Gld Indian word mandana- 'giving joy, enjoyment ' similarly formed from the 
root mand-. 
At the first glance we should be inclined to identify the element N1- in the 
predicate N1CTOXOTO with the verbal prefix ni-. However, the continuation 
of this in Bactrian, according to the evidence o f t h e word NOPAAMO which was 
convincingly interpreted by Henning f rom the Old Iranian form *nisadman-, is 
not NI-, hut NO-. If on the other hand the word NICTOXOTO does not begin 
with a verbal prefix, it can by no means he held о n e verbal form, because a 
verbal root *NICTOXO- cannot he presumed. Thus it seems to be doubtless, 
t ha t the form NICTOXOTO must he interpreted not as one, hut as two verbal 
forms, and on the basis o f t h e -TO endings it is most reasonable to divide it 
in to the forms NIG TO and XOTO. 
For the verbal forms NICTO and XOTO, on the basis o f t h e context, we 
can presume the meanings 'spoiled, disappeared, exhausted, being wanted ' . 
Taken this into consideration, we can regard the form NICTO as the past parti-
ciple of the Old Iranian verb *nas- ' to disappear, to perish' (cp. Avestan nas-
'verschwinden, abgehen, verloren gehen', etc.). In theAves ta the past par t i -
ciple of the root ?ias- is nasta- and nâxSta-, and tha t of the corresponding Old 
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Indian verb nas- is nasta-. Since in Bactrian there was a separate letter (P) 
for the rendering of s, it is doubtless, tha t in the form N1CT0 the cerebraliza-
tion did not take place. In Old Indian the sound group -st- developed into -st-, 
and the same cerebralization can be observed also in the Saka. The other 
Middle Iranian languages, however, with the exception of the Bactrian, did 
not have a sepatare sign for the rendering of the cerebral s, and thus it is 
questionable, whether this sound existed in them as a separate phoneme. 
Among the New Iranian languages in Yidya-Munji living in the territory of 
ancient Bactria the sound group -St- was even palatalized into -sc- and -skv-, 
respectively. This latter fact is the more noteworthy, as in Yidya-Munji the 
cerebral s also exist, just like in Bactrian. On the basis of all these we presume 
tha t the Proto-Iranian sound group -st was cerebralized only in certain Iranian 
languages, and in the majority of the cases was continued as palatal -st-.2 
Thus the Ancient Iranian *nasta- could have survived also in Bactrian with 
palatal s, and this could palatalize the a sound preceding it, of which thus i 
developed. According to this we can interpret the form NIC 10 as nisto-, and 
we can hold it the Bactrian equivalent of the Avestan nasta- 'disappeared'. 
Consequently the words MANAAPO ABO NICTO can be translated as 
follows: «the drinkable water disappeared». Since the word А'ОТО is linked 
without a conjunction to NICTO preceding it, is must be in all probability 
regarded as a phrase synonymous with the same. The phonemic form of this 
word is very peculiar, because in Bactrian the intervocalic -t- developed 
into -d- (-à-). Now if in this word we find a -t-, the survival or appearance 
of it can only be imagined so, that it originates not from a simple t, but from 
the connection of the t with some other sound. In principle we could think of 
many different possibilities (st, st, dt, nt, ft, yt, rt), if however we examine the 
question more closely, it turns out, tha t in the Bactrian the t between two vo-
wels could arise only from the sound group rt. The Old Iranian st, st survive in 
Bactrian ( = CT), similarly also the st ( = PT), while the nt, yt continue in 
the form of nd, yd (= NA, ГА). Although, as we have seen, the development of 
the dt is in Bactrian t, but this sound connection does not occur in the 
passive past participle of the verbs, since it has developed into st. For the ft 
we have no example, but concluded on the basis of the development yt > yd 
its continuation could be *ßd ( — BA). Thus the T of the form XOTO can be 
traced back only to an Old Iranian sound group rt. Since in the beginning of the 
word the y spirant could arise only before consonant, and since of the two 
sound groups to be taken into consideration, viz. ys- and yv-, in Bactrian, 
2
 ( J. MORGENSTIERNE: Indo- I ran ian F r o n t i e r Languages . I I . 73 th inks t h a t in t h e 
Y i d y a - M u n j i t he ét f i r s t developed in to -f(-, a n d th i s was t h e n pa la ta l i zed into -sc-. T h i s 
suppos i t ion is, however , no t necessary, and c a n n o t be proved e i ther , because the c h a n g e 
-ét- > - í j - c a n be p o i n t e d ou t only in Saka , t h u s i t is no t l ikely t h a t i t would h a v e been 
g e n e r a l in Old I r a n i a n or in Middle I r an i an . 
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according to the evidence of the word XPONO, the ys- remained unchanged, 
the word XОТО can in all probability he traced back to the Old Iranian form 
*yvarta~. 
The word XOTO < *%varta- renders two interesting lessons for us. One of 
these is tha t in the Bactrian the continuat ion of the consonant -f rt differs 
from the development of the -rt- between two vowels [KIPAO -XOTO). On 
the other hand it is worth while to point out , t h a t in the Yidya-Munji the conti-
nuation of the secondarily arisen -rt- is similarly t, just like in the Bactrian 
(cp. for example zit 'yellow' < *zirt- < *zarita- or yut 'eat ' < *yvart- < *yva-
rati).3 If we look for the meaning of the word XOTO, in the first place the 
question of its relationship with the Old Iranian root *yvar- 'to eat ' arises. 
Although from the viewpoint of the phonemic form this collation would he con-
venient, it seems still not to he acceptable, since the meaning 'to eat ' does not 
fit a t all into the textual coherence. As it was, however, convincingly shown 
by H. W. Bailey, in Saka there is a root hvar-, whose meaning is 'to desire' 
(for example nähvarrde 'strongly desire').4 I t is easily possible t h a t the verb 
yvar- ' to eat ' — as it is supposed hv Bailey — is the variant of this, separated 
in a special meaning. Now for us at any ra te the main thing is, t ha t in the 
Iranian languages a verbal root p a r - ' to desire' can also he pointed out. The 
Saka nähvarrde is a derivative of this with the formative syllable -na- (*ni-
yvarna-), and the Saka buhurs- 'desire' can be traced hack to a root *aßi-
yvars- with the enlargement -s-. On the o ther hand the Bactrian XOTO is the 
passive past participle of the basic verb yvar-. Since the 'desire' and 'feel the 
want of something' are the different hut closely connected aspects of the same 
manifestation of life, the verbs meaning 'to desire' in general serve also for the 
expression of the feeling of want. Thus among other things the meaning of the 
Latin verb desiderare is not only ' to long, to desire', but also 'to feel the want 
of something, to miss something', and in the passive voice 'to be lost, to be 
missing'. These meanings can very likely be presumed also in the case of the 
verb yvar- 'to desire', and thus to the verbal noun XOTO the meaning 'was 
missing, was not ' can be attributed. 
As we have seen, on the basis of the context, for the conjunction ACIAO 
we can conclude the meaning 'whereby, in consequence of which'. Henning 
interpreted this word from the compound of the relative pronoun CIAO 'which, 
what ' and the preposition ACO ' f rom' ( < *hacä) occurring in line 5. Compounds 
with similar s t ructure can really be pointed out (cp. Sogdian ckn'c 'unde' < 
*hacä-kn'c, Yidya-Munji cpäc 'behind' < *hacä-paScä), bu t still even two 
considerations contradict to this explanation. One of them is, tha t just for the 
relative pronoun such prepositional compound cannot be pointed out even in 
3
 MORGENSTIERNE: I ndo-Iranian F r o n t i e r Languages . 41, 101. 
4
 H . W . BAILEY: Zoroastr ian P r o b l e m s in t he N in th -Cen tu ry Books. Oxford 
1943. 71 f f . 
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the Sogdian, where this phenomenon can be most frequently observed among 
the Middle I ranian languages. Besides this, a similar explanation of the form 
AC1AO would presume the shortening of a supposed form *ACOCIAO and the 
complete amalgamation of the preposition ACO with the basic word. This pre-
sumption, however, on the basis of the da ta available, cannot be proved, and 
the word AC AC KO MO (line 17) even definitely contradicts to it. According 
to the probable explanation of Henning this can be traced back to the form 
*hacä-skamba-. In this, however, the preposition ACO was preserved in an 
unchanged form, and besides this it apparent ly preserved also its final vowel -ä. 
For this reason it is more likely to think tha t the word ACIAO goes 
back to the Old Iranian form *(h)acit~. For this two explanations are possible. 
This can he identified, in the first place, with the locative *hacitä of the 
Old Iranian *hacitay- to he presumed on the basis of the Avestan word hcicitay-
'Zusammensein mit —, Begleitung' (ср. Avestan hacitä) which developed 
into an adverb, and whose meaning could be 'in the suite (of this), together 
(with this), a t the same time' . The other possibility would be, t ha t it could be 
regarded as the Old Iranian equivalent *haci of the Old Indian adverb sari 'a t 
the same t ime' , to which the emphatic particle tu was added: *haci-tu > *hacidu 
ACIAO. We may accept any of the two explanations, the supposed meaning 
of the word ACIAO would be in each case ' together with this, withal, a t the 
same time', and the whole sentence can be translated as follows: «Then imme-
diately, when the building was hardly completed, then its drinkable water 
disappeared, was missing, at the same t ime the building became waterless». 
V 
The next sentence starts with the conjunctions ОАО КАЛАО, to which 
in lines 4 and 5 one TAAO ' then' each corresponds. The conjunction ОАО, 
without any doubt correctly, was held by Maricq and Henning the equivalent 
of the Old I ran ian *uta 'and' . The supposition tha t the meaning of this word 
is rea l ly 'and ' , is definitely proved by another passage of the inscription, where 
before the word XPONO 'regnal year, year of era' it appears in the phrase 
ЮГО ОАО YIPCO. Since before the word XBONO a numeral must s tand, it 
cannot be disputed, t ha t the word ОАО links here two numerals together, 
which are preceded still by the article I (line 10). Henning regards the word 
ОАО identical with the conjunction ОТО which is hold by Maricq a relative 
pronoun. The fact tha t the word ОТО cannot be a relative pronoun, is par t ly 
rendered doubtless by our above list, according to which the word ОТО, and i ts 
compound forms containing the enclitic pronoun -HIO, -ANO, with regard to 
their forms completely f i t into the system of the conjunctions, and on the other 
hand by the circumstance tha t it never occurs as an introductory word of a 
relative subordinate sentence. 
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But we cannot accept the supposition either tha t the conjunction ОТО is 
identical with the word ОАО. To this clearly contradicts namely on the one 
hand the difference of the phonemic forms of the two words, and on the other 
hand the divergence between their syntactic functions. In Bactrian the con-
tinuation of the Old Iranian *uta can only be ОАО. We have no example to the 
effect tha t in an intervocalic position the Old Iranian -t- would have been 
preserved in an unchanged form. As regards the syntactic functions of the 
conjunctions ОАО and ОТО, these can be defined as follows: 
1. The conjunction ОАО links always identical parts of the sentence, as 
for example ЮГО ОАО Y1PCO. As a conjunction introducing a sentence i t 
can be used only together with another conjunction, and in this case it serves 
for the introduction of it, for example ОАО КАЛА О 'and when' ОАО КЛАЛА-
NO 'and when of them' . Since alone it never introduces a sentence, it is never 
linked with an enclitic pronoun. 
2. On the other hand the conjunction ОТО never links par t s of the sen-
tence, it always serves for the introduction of sentences, it stands always 
alone in the beginning of the sentences, and it is frequently connected with 
forms of enclitic personal pronouns. 
On the basis of all these it seems to be doubtless tha t ОАО and ОТО 
are separate conjunctions with completely different origin which at the most 
agree in as much as both are used in a linking function. The more precise 
definition of the conjunction ОТО is rendered possible by the observation t h a t 
— as we shall see — it does not always introduce such a sentence which with 
regard to its contents closely joins the previous one. Thus its supposed 
meaning should be not 'and', hut ra ther ' further , thereafter ' . In this way this 
conjunction can be collated regarding its function with the Old Persian con-
junction pasäva ' thereafter ' , Middle Persian pas = 'HR ' thereafter, fur ther ' , 
Sogdian 'rty ' then, fur ther ' , which are the characteristic sentence introducing 
words of the narrat ive style. 
In Bactrian the sound -T- between two vowels, as we have already 
pointed out, arose f rom the sound connections -dl- or -rt-. The word ОТО can, 
however, not be t raced back to the Old Iranian forms *udla- or *utta-, because 
such a form cannot even be presumed in Old Iranian. Thus we can trace 
back the word ОТО only to the Old Iranian forms *urta-, *arta-, or *yta-. 
Of the three forms the latter two are more likely, because on the one hand an 
Old Iranian form *urta- can hardly hee explained, while on the other hand from 
the forms *arta- or *rta- the Sogdian conjunction 'rty can also be derived. 
Since from the form *arta- in the Bactrian we should rather expect the develop-
ment *Л TO, it is more correct to presume the antecedent *rta- for the Bactrian 
ОТО, as well as for the Sogdian 'rty. This can he regarded as the passive pas t 
participle of a root *ar-, and the verbal root itself can be collated with t h e 
Avestan verb 4ar- '(sich) in Bewegung setzen, hingelangen, hinkommen zu —, 
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bringen über —, eír.' (passive past participle ,)ráta-). To the verbal noun *rta-
we can most probably at t r ibute the meaning 'gone along, gone fur ther ' , and 
the meaning 'further, then ' of the conjunction formed from it developed from 
this. I n Bactrian the form *rta- very likely developed into *drta, and its 
continuation *dto is rendered by the characters ОТО. We can suppose a similar 
development *rta- > *drti in Sogdian. Besides the root *ar- ' to go away, to go 
on' we can eventually think also of t he root *ar- ' to fi t together' , f rom which 
the conjunction ОТО ' further, then ' can semantically he also very well explain-
ed (cp. Turkish taq- 'link, f i t ' taqy still, also, and'). This explanation of the word 
ОТО involves the supposition, t h a t in Bactrian in initial position the continua-
tion of the sound group *rt- was different than after a consonant, for exam pic 
in the sound connection *krt- (rt- > ОТ-, while hi- > KIP A). The phenomenon, 
t ha t the r in different sound connections appears in different continuations, is a 
ra ther general occurrence in Middle I ranian languages, and it can be observ-
ed especially well in Sogdian, where the continuations of the Old Iranian forms 
*krt-, *?nrt-. and *yt- are ht-, mwrt-, and 'rt-, respectively. 
The compound sentence beginning with ОАО, with the help of the known 
words, the verbal forms, the article, and the conjunctions can be divided as 
follows: ОАО KAAAO ACOAPOYOMINANOIEIPO CTAAO TAAO l ВАГЕ 
ACOINOPAAMO ФРОХОРТШАО TAAO АВОАРАФО О ACT IN AO ABO AN-
HZO. A fur ther possibility for division is rendered by the observation t h a t the 
group of characters ACO occurs also twice and as a selfstanding word must 
very likely be separated from the group of characters ACOINOPAAMO, 
because neither a word asuin-, nor a word acvin- or acuin -is likely f rom the 
viewpoint of the phonemic development. Similarly, a sound group -OIE1-
cannot be presumed either, and therefore this must apparent ly be divided into 
— О I EI, and the I can be identified with the article. We can see the article also 
in the beginning of the group of characters INOPAAMO. Finally the double 
occurrence of the character group ABO also makes the supposition likely, t ha t 
in this we must also see a separate word. 
Of the occurring words ВАГЕ is undoubtedly the nominative plural of 
the word BAEO 'God, Lord' , because it is followed by predicates of 3rd person 
plural ( Ф Р О Х О Р Т Ш А О , OACTINAO-, thus correctly already Maricq). The 
verbal forms are evidently compound perfect tenses, which consist of the pas-
sive pas t participle forms ФРО-ХОРТ- and О ACT- and the form of 3rd person 
plural of the verb ' to be' ( - INAO) . For the interpretation of the form OACT-
there are various possibilities, as the rendering of the writing can be inter-
preted as *vast- and also as *vast- (cp. the explanations in connection with the 
form NICTO). Thus the following roots can be taken into consideration: vaz-
' to go, to travel ' (Maricq thought of this), vad- 'to lead' (Henning derived i t 
f rom this), vad- ' to beat ' , vah- ' to illuminate' , vah- ' to stay' , rah- ' to dress'. 
Of these possibilities № s 3,4, and 6 f rom the viewpoint of the subject are likely 
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to be discarded, and in t lie case of N"s 5 and 6 even morphological difficulties 
arise (on the basis of the Old Indian we can presume the form *usta-). Thus 
substantially only the roots vad- and raz- can he taken into consideration. YVe 
m a y chose any of them, this will not change the meaning of the sentence: 
ТАЛО . . . OACTINAO «then (the gods) . . . went (or: were led)». Still of the two 
possibilities the derivation from the root vad- seems to be more likely. On the 
basis of the development *nasta- > NICTO we must namely count with the 
possibility that the palatalizing effect of the s asserted itself also in the form 
*vaèta-, and thus f rom this *vista- could develop, which in Bactrian ortho-
graphy ought to appear in the form *OICTO. 
On the basis of the aforesaid the intelligible par ts of the sentence can be 
t ranslated ad follows: «And when . . . the . . . became, then the gods . . ., then 
(the gods) were led away . . .» From the translat ion given on the basis 
of the words to be interpreted with surety the following further evidence 
is offered: 
1. The phrase the «gods were led away» demands, t ha t the parallel phra-
ses ABO ЛРАФО and ABO ANAHZO should be interpreted as adverbs of place, 
which mark tha t place, where the gods were t ransported. 
2. The identical subjest (ВАГЕ) and parallelism of the two sentences 
beginnings with TAAO point to the circumstance, t h a t they describe different, 
bu t related moments of the same event, t ha t is the contents of the first sentence 
introduced by TAAO must be near to those of the second sentence beginning 
with TAAO. 
3. From the context it is clear tha t the sentence with adverb of t ime, 
beginning with ОАО КАЛЛО, from the viewpoint of the subject must be linked 
to t he preceding sentence «the building remained without water», in such a way, 
t h a t either it repeats t he contents of the former with slightly different words, or 
underlines other moments of the same event. 
On the basis of these we can imagine the contents of the whole part of the 
text as follows: « . . . t he building was left without water. And when the drink-
ing water supply ceased, then the gods left the building, then (the gods) were 
led away to ЛРАФО.« For the supposition of this style, which always repeats 
half of the preceding sentence, the Old Persian inscriptions render a firm basis, 
in which classical examples of these sentence structures can bo observed. Such is 
among others the following part of tex t of the Bistun inscription: pasava: 
Kabüjiya : avam : Bardiyam : aväja : yaOä : Kabüjiya : Bardiyam : aväja : 
kärahya : naiy : azdä : abava : . . . «Then Kabüj iya caused this Bardiya to 
he killed. When K a b ü j i y a caused Bardiya to be killed, before the military 
people was not known . . .» (DB I 30—32). As we can see, such an exact parallel 
of the sentence construction and the line of thought of the Surkh Kotal inscript-
ion stands here before us, that the reconstruction of the contents of this t ex t 
given above, in general can very likely be held correct. 
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Let us see f i rs t the sentence beginning with ОАО KAAAO. We must see 
t he subject of the predicate CTAAO 'became' in the word EIPO, whose cha-
racterist ic as a noun is indicated clearly by the article preceding it. To the 
predicate CTAAO, however, also a predicative complement must belong, and 
this can be looked for only in the word preceding the I EIPO. Since, however, 
this phrase is preceded by the word ACO which also occurs in line 5 before the 
phrase INOPAAMO, and apparent ly fulfils the role of a preposition, the group 
of characters APOYOMINANO mus t be divided into two words, viz.: the 
government of the preposition ACO, and the predicative complement. Since ACO 
s tands in line 5 before the form ending in -O, it seems to be most probable the 
division APOYO MINANO (although in advance the division Л PO YO MIN ANO 
cannot be excluded either). 
According to our above argumentat ion in the subject of the sentence, in 
the word EIPO, we must see some phrase which means 'water ' or is connected 
with water. On the basis of the similarity of the phonemic form, Maricq 
collated this word with the Avestan word Ira- 'Anlauf, Angriff; Energie, Tat-
k r a f t ' . A word with such a meaning, does not f i t in the context in 
any case. From the semantic jioint of view, however, excellently suitable is 
t h e presumable Iranian equivalent of the Vedic ira- 'Nass, Wasser, Trunk, 
Erfrischung; etc.' (Geldner), 'Labe t runk; Saft und Kra f t ' (Grassmann). The Old 
Ind ian word stands so far without explanation.5 Earlier it was derived from the 
word idd- 'refreshing drink', however the unlikeliness of this was clearly shown 
by H. Lüders.6 Since the physiological effect of the 'refreshing drink' is closely 
connected with the feeling of s t rength, it is plausible to think, t h a t the Old 
Ind ian word inï- 'refreshing drink' belongs to the rich word family of the root 
ar- 'move, bring in movement' (cjr. example irin- 'violent', irya- 'active, 
agile', etc.). Thus the original meaning of the word ira- could be 'motive power, 
refreshing power', and from this developed its special meaning 'refreshing 
dr ink ' . If this explanation is correct, a close relationship exists between the 
Avestan word Ira- 'energy, active s trength ' , and the Old Indian word ira-
' refreshing drink'. The Avestan word is namely also a derivative of the root ar-
'move, bring in movement ' , but it is not formed from its root ir-, as the Old 
Ind ian ira-, but f rom a root form ir-, which in the Vedic language was also used 
for t he expression of the quick movement of water. Thus it can be presumed, 
t h a t in the Avesta this word preserved only its basic meaning, but at the same 
t ime in Bactrian its special meaning 'refreshing drink' was also present. 
The phrase 1 EIPO CTAAO can therefore be translated as follows: «the 
refreshing drink became». According to the context the meaning of the 
predicative complement belonging to the word CTAAO. similarly to tha t of the 
•'See M. MAYRHOFER: K u r z g e f a s s t e s e tymologisches W ö r t e r b u c h des A l t i n d i s c h e n . 
I. 91. 
6
 Н. LÜDERS: L'hilologica I n d i c a . G ö t t i n g e n 1940. 552. 
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words NICTO and XOTO must be about 'disappeared, missing'. The word 
MINANO completely fulfils this requirement. This can namely be interpreted 
as the passive past participle of the root may-/min(d )- 'diminish, hide; he 
exhausted, disappear' formed witli the formative syllable -va-, the equivalent of 
the Old Indian form minäna-, and thus we can presume its meaning 'exhausted' 
or 'disappeared'. The equivalent of the Old Indian root may- in Iranian terri-
tory could so far be pointed out only from the Avesta in the form of the verb 
may- 'zu Grunde richten', which however stands in the Iranian completely 
isolated. Now its equivalent was found also in Bactrian, and by this the number 
of the agreements between Avestan and Bactrian rendering an interesting 
perspective has again increased by one item. Knowing the exact grammatical 
category of the word MINANO, now we can more precisely define also its 
relationship to the word СТАЛО. We have to do here with a compound plu-
perfect tense consisting of a passive past participle, and the participle of the 
verb stä-, tha t is with such a type of a verbal form, which can be pointed out in 
the Middle Iranian languages in a wide circle. 
The context «and when . . . the refreshing drink disappeared» demands an 
adverb o f t h e place which marks from where the water disappeared. Thus in the 
phrase ACO APOYO we must see an adverb of place, and the textual coherence-
renders also doubtless, that the word ACO must he a preposition with the 
meaning 'from'. Thus the function of this word can he defined also independent 
from the similarity of its phonemic form to the phonemic form o f the Old Iranian 
preposition *hacd ' from', and since this function agrees with that of *hacd, we 
must regard it doubtlessly identical with it. Henning interpreted the word 
APOYO, as Iruu", and regarded it as the development of the Old Iranian 
*druva- 'healthy'. After the above explanations it does not need further proof, 
that this interpretation is incorrect. But we cannot accept that conception of 
Henning either, according to which the Greek OFlet ter connection in this word 
denotes uu diphthong. It is evident namely, that the Greek alphabet for the 
writing of the Bactrian language was not taken over on the basis of an abstract 
alphabet, hut on the basis of the local and contemporary practice o f t h e Greek 
orthography. Thus it is natural, that the Greek diphthongs EI, OY, etc. were 
used bv them in the phonetic value which was current in Hellenistic Greek 
orthography. Thus we must suppose, that the phonetic value of these letter 
connections was I and й. We could think about the interpretation o f t h e letter 
connection ОУав uu only if the phonetic value u/v o f t h e Y could be pointed out 
also in itself, that is if for example the initial va- would he rendered in writing 
by Y A. This, however, does not occur. 
Thus the word APOYO must be read as *lrüo, and this can he traced 
back to an Old Iranian form *drava-. This developed in Bactrian into 
*1гй, which later on was analogically completed with the final -o. The word 
*drava- can be regarded as the derivation of the Old Iranian root *drav- ' to 
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run, to hurry' (cp. Avestan drav- 'laufen'), whose Middle Iranian derivatives 
were used also for the expression of the flowing of water (cp. Kwarezmian 
'ßzrw- 'to bubble forth ' , 'ßzr'wy- ' to make flow' < Old Iranian *abi-drava- and 
*(tbi-drävaya-~). The meaning of the corresponding Old Indian word drava- is 
also 'running, liquid, flowing away', while as a noun it has the meanings 
' run, flight, liquid, juice'. According to these the verb drav- and its derivative 
drava- can he held the exact semantic parallel of the Old Iranian verb tak- 'to 
run, to flow', and of its derivative tayman- meaning 'stream' (cp. Avestan tak-
' laufen (von Menschen); fliessen (vom Wasser usw.)', and taxman -'Lauf 
(fliessenden Wassers)'). On the basis of all these for the Bactrian word ЛPOYO 
the meaning 'stream, brook, canal' can he presumed, and the whole sentence 
can he translated as follows: «and when from the canal (or brook) the refresh-
ing drink disappeared«. It is very likely that this sentence does not reveal a 
new moment of the water shortage of the sanctuary, but it simply describes 
more precisely the cause of the water shortage mentioned already in general 
in the previous sentence. In this case we can think, tha t the water for the Surkh 
Kotal sanctuary was originally supplied by some canal or brook which, however, 
soon after the completion of the walls dried out, and as a result of this the 
sanctuary was left without water. 
As we have seen, according to the second sentence beginning with TAAO 
on account of the water shortage the gods were carried away. It is evident 
t ha t the first sentence beginning with TAAO must contain some intermediate 
moment of this procedure. Therefore Henning, on the basis of the textual coher-
ence, [»resumed for the verbal form ФРОХОРТШАО the meaning 'withdraw', 
without being able to interpret the word itself. If, however, the gods «have 
already gone» from the sanctuary, then why does the next sentence say, that 
they were led somewhere? It is clear, that here there is a certain contradiction 
between the two sentences. For this reason it is not likely, that the form 
ФРОХОРТШАО has the exact meaning 'they went away, the departed', 
because this event took place only when the gods were taken away from the 
sanctuary. We can rather think, tha t this verbal form expresses only the 
intention or desire of the gods to leave, which then was fulfilled hv the people 
(priests) so, that they carried away the gods (images of gods) somewhere else. 
If now we want to analyse the form ФРОХОРТШАО, after the separa-
tion of the verbal prefix ФРО- < ü ld Iranian *fra- and the verbal form 
-INAO, on the basis of the phonemic form of the remaining passive past parti-
ciple -X'OPT- the peculiar phenomenon occurs immediately, that the sound 
connection -PT- appears in it. Since according to the evidence of the form 
XOTO in the Bactrian the Old Iranian -rt- between two vowels became -t-, 
it is doubtless, tha t the word -XOPT is not the continuation of the Old Iranian 
' See W. B. HENNING: H a n d b u c h de r Oriental is t ik . T. Abt.. IV . Bd . 1. Abselin. 113. 
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*%varta-. If in this word we find the sound group -rt-, this is possible only so, 
t ha t this sound connection developed in it secondarily, and originally there was 
either a vowel, or a consonant between the r and the t. Of these two possibilities 
the first we can immediately exclude, because in t h a t case the -t- would have 
become voiced, and thus not -rt-, bu t -rd- would have developed. Thus between 
the r and the t there must have been some consonant. 
In getting over this point, we are supported by the lucky chance, t h a t 
also the imperfect of the form ФРОХОРТШАО occurs in the inscription. I t 
was notice already by Maricq tha t the passage beginning with ОАО 
КАЛАО in line 4 with a slight difference is repeated in lines 14 to 17. The 
relationship of the two parts of text to each other can be visualized by t h e 
following comparison: 
lines 4 - 6 : ОАО КАЛАО ACO APOYO M1NANO I E1PO СТАЛО 
lines 1 4 - 1 7 : ОАО KAAAANO ACO APOYO MINANO I EIPO BOOII/O 
lines 4 - 6 : ТАЛО I ВАГЕ ACO 1 NOPAAMO 
lines 1 4 - 1 7 : TAAANO I ВАГЕ ACO I NOPAAMO MA 
lines 4 - 6 : I ФРОХОРТШАО . . . ОТО 
lines 1 4 - 1 7 : ФРОХОАРОХАНЮ OTANO 
lines 4 - 6 : M AAIZO Til А О PI Г А О 
lines 1 4 - 1 7 : M AAIZO MA IIIAOPIXCHIO 
As we can see, the two passages differ from each other in the first place in 
two phenomena, viz.: 1. the perfective verbal forms in variant I are confronted 
with verbal forms ending in -HIO in variant II, in which it is plausible to see, 
together with Henning, optatives, — 2. in the main sentences before the predi-
cates the particle MA stands, which apparently changes the meaning of t he 
verbal form into the opposite, thus it is seemingly identical with the Old I ran ian 
prohibitive particle *md 'not ' (cp. Avestan ma, Par th ian m', etc.), as i t is 
thought by Henning. The parallelism of the verbal forms in the two var iants 
renders it doubtless, tha t the predicates ФРОХОРТШАО and ФРОХОЛРОХ-
AIIIO are formed f rom an identical verbal root. In the form ФРОХОAPON-
AIIIO according to Henning's conception - ON A - is the suffix of the plural 
3rd person, and -HIO the sign of the optative. Even if we can think of another 
origin in connection with the element -ONA-, it is a t any rate doubtless t h a t the 
imperfect root of the verb is XOAP-. The undoubted belonging together of t he 
forms XOAP- and XOPT- renders the presumption inevitable, t ha t t h e y 
originate from a common root. In this case, however, the form XOAP- demands, 
t h a t the form XOPT- should be derived from the original root *XOPP-, a n d 
a t the same time the form XOPT- presumes, t ha t in the imperfect root origi-
13 Acta Antiqua XII/3—4. 
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nally there was a P sound before the I>. According to these the root AЮАР-
must be traced back to Old Iranian *yvars-, and the participle XOPT- to the 
Old I ranian form *yvars-ta-. Thus in Bactr ian the Old Iranian sound group 
-rs- developed into -P-, and the Old I ranian sound group -rst- developed into 
-PT-. To these sound changes to a certain extent a parallel is rendered by the 
Bact r ian continuation -T- of the Old I ranian sound group -rt-, and by the 
Bact r ian continuation -XT- of the Old Iranian sound group -yst (Old Iranian 
*ni-piysta- > Bactrian NOBIXTO, line 25). The continuation of the Old 
I ran ian sound group -rs- is -s- also in Yidya-Munji.8 
As regards now the verb yvars-, it is plausible to regard this as an old 
derivat ive with the enlargement -s- of t he verb *yvar- ' to desire', mentioned 
above.9 According to these at least three derivatives of the base yvar- lived in 
Middle Iranian languages, viz.: *yvarna- > Saka nähvarr-, the inchoative 
* y var sa- > Saka buhurs- and * yvars- > Bactrian XOAP-. For the verb */ra-
yvars- combined with the verbal prefix /га- 'forward, away ' the meanings 
'wish t o be off, long to depart , want to go away' can be presumed, and this f i ts 
exact ly in the textual coherence. 
The predicate ФРОХОРТШАО ' they longed to depart , they wanted to 
go away ' requires in the sentence an adverb of place replying to the question 
«from where ?». Thus in the phrase ACO INOPAAMO we must see the indication 
of t h a t place, from where the gods wanted to depart. This was apparent ly the 
sanctuary . But if the text does not use for this purpose the special phrases 
ВАГОААГГО or MAAIZO, then we must see in the word NOPAAMO a more 
general definition of place, that is a word meaning 'place, residence, dwelling-
place'. Since the Bactrian /lgoes back to Old Iranian d, and since in the Bactrian 
the prepositions and verbal prefixes ending in -i change their final vowel for 
-o (cp. NOBIXTO > *ni-piysta-), the word NOPAAMO can be traced back 
to Old Iranian *ni-sadm-. This is apparent ly the derivative with the formative 
syllable -man- of the verb *ni-sad- ' to sit down, to settle down' (cp. Middle 
Persian nisastan ' to sit down, to settle down', Old Indian nisad-, nisadana-
' s i t t ing down, stay'). Thus the interpretat ion of Henning, who at t r ibuted to 
it the meaning 'seat', and traced back this word to the form *nisadman-, can 
he held quite convincing, the more so, since the Middle Persian equivalent of 
this word exactly with the meaning 'seat (of the gods)' occurs in the inscription 
of Ki rdër on the Ka'be-yi Zardust (line 10 yzd'n g'sy Wnsdmy 'seat and dwell-
ing place of the gods'10) On the other hand Henning's conception seems to be 
unacceptable according to which the О of the verbal prefix NO- did not denote 
8
 G . MORGENSTIERNE: Jndo-I ran ian F r o n t i e r Languages. I I . 49. 
9
 See for this f o r m a t i v e syllable and for t h e group of verbs fo rmed wi th the same 
H . R E I C H E L T : A west isches E l e m e n t a r b u c h Heide lberg 1 9 0 9 . 1 0 0 foil.; I . G E R S H E V I T C H : 
A G r a m m a r of Maniehean Sogdian. 87. 
10
 T h e correct i n t e rp r e t a t i on of this p a r t of t he t ex t was given by HENNING: H a n d -
buch d e r Oriental is t ik . I . A b t . IV. Bd. 1. A b s e h n . 102. 
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a real sound, and thus the rendering NOPAAMO should be interpreted as 
*nsalm. The Saka nu- and the Yidya-Munji no- clearly prove, t ha t in the 
Eastern Iranian terri tory the development *ni- > no-, nu- really took place, 
and therefore we must count with it also in Bactrian. 
The connection of the contents of the two sentences beginning with TAAO 
(«then the gods longed to depart from their residence, then (the gods) . . . 
were carried away . . .») makes it doubtless, t h a t in the phrases ABO АРАФО 
and ABO ANAHZO we must see an adverb of place replying to the question 
«where?«, with the opposite direction to the adverb A CO 1 NOPAAMO. From 
this it is also clear, t ha t in the word ABO occurring in the two phrases we have 
to do with a preposition meaning 'in, to ' , which can be regarded as the Bactrian 
continuation of the Old Iranian word *abi (cp. Avestan aibl, aiwi, Old Persian 
abiy). We can observe an interesting relationship between the phrases AC О I 
NOPAAMO and the ABO ЛРАФО I ABO ANAHZO, viz.: before the word 
NOPAAMO there is an article, while before the words ЛРАФО and ANAHZO 
there is none. Considering the close connection of the phrases, this can be 
explained only with the supposition, tha t these two words either contain some 
quite general definition of place, or they are place-names. The first possibility 
is excluded by the fact, t ha t the author of the inscription uses even two expres-
sions to indicate where the gods were taken, therefore apparently he wanted to 
give a precise definition of the place. Thus in the words ANAHZO and ЛРАФО 
we must see in all probability place-names. As regards the order of words the 
position of the phrase ABO ANAHZO (it follows after the predicate) points 
to the possibility, t h a t it appears as an a t t r ibute or complement of the f irst 
indication of place («then (the gods) were taken to ЛРАФО, ( that is) to 
ANAHZO»). Thus we can hold it likely already in advance t h a t both names 
relate to the same place. 
In the word ЛРАФО, immediately a t t rac ts the at tention the Ф = / 
sound between two vowels which in Bactrian cannot be the continuation 
of an Old Iranian -p-, because the latter developed into -B-. Thus the / of the 
word ЛРАФО can be explained either only from an Indo-Iranian -ph- or from 
such a sound connection, in which from the p an / developed. Since we do not 
know an Indo-Iranian root *draph-, the second explanation is more likely, and 
consequently the name ЛРАФО can be traced back to the Old Iranian form 
*draf -f- consonant. This consonant could not be an explosive or an r, because 
the disappearance of an explosive in Bactrian can be pointed out only at the 
concurrence of two identical explosives, while the r according to the evidence 
of numerous examples was preserved after / . Thus we can only think of a sound 
connection / + spirant/nasal, and therefore we can count with the forms 
*drafSa - / *drafna-. 
If we t ry to identify this place-name, our attention is a t t racted first of all 
by the place-name Drapis occurring in the Epitome Mettensis (c. 32), which 
13* 
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was the resting place for the troops of Alexander the Great penetrating into 
Bact r ia from the South, before they marched on in the direction of Aornos and 
Bactra . If the place-name Drapis is not a corrupt form, then it can be regarded 
as the rendering of the direct antecedent Arafo of the Bactrian Lrafo. At any 
r a t e we know also the earlier and more authentic forms of this place-name. I t 
occurs with Arrianos (III 29,1) in the form Agátpaxa, with Strabo in the forms 
Aágayia (XI 11, 2), and "Aôgaxpa (XV 2, 10), and on the basis of these da ta we 
can reconstruct the Iranian original in the form *Drafsa- ~ *l)rafmka-. This 
fo rm exactly coincides with one of t he possible antecedents of the Bactrian 
ЛРЛФО derived above. The place mentioned under the name Drapsaka was 
identified earlier in general with Indarab. 1 1 This, however, can hardly be cor-
rect, because according to the report of Strabo (XV 2, 10) Alexander the Great 
f r o m Alexandria founded by him in the Caucasus (Käpisa—Begram), which 
was his winter camp, reached to Adrapsa in 15 days. Now if according to the 
Arabian itineraries between Bal;/ and Andarab there is a 9 days' journey,12 
then it is evident, t h a t between Andarab and Begram, situated considerably 
nearer to each other, there cannot be a 15 days' journey. Thus it is clear, t h a t 
Alexander the Great during the 15 days penetrated much farther to the North 
into Bactria, t han Andarab. We must therefore t ry to find Drapsaka far ther to 
the North, than Andarab, viz. along the route leading to Bal;/, because 
Alexander the Great marched from here to there. Since Alexander the Great 
chose Drapsaka as a resting place for his troops, it must have been apparently 
a more significant city or fort . As such a more significant point only Qunduz 
can be taken into consideration which is situated about 70 kilometres nor th of 
Surkh Kotal beside the Qunduz river. Those are therefore very likely correct, 
who more recently identify Drapsaka with Qunduz, or look for it in the vicinity 
of this place.13 
According to these therefore the place-name ЛРАФО occurring in the 
Surkh Kotal inscription can be t raced back to the form *Drafsa-, and can be 
identified with Drapsaka well-known from the ancient sources, t ha t is with 
t h a t more significant city, which was situated nearest to the Surkh Kota l 
sanctuary. Thus this obscure point of the inscription becomes clear at once. 
When on account of water shortage t he cult in the Surkh Kotal sanctuary could 
not be maintained any longer, the statues of gods were t ransported to 
ЛРАФО — Drapsaka = Qunduz, the more significant centre situated nearest 
to i t , t ha t is the cult was transferred there. The circumstance, t ha t Drapsaka 
itself must have been a noteworthy centre of cult, is made likely by its name. 
The meaning of the Old Iranian word drafsa(ka)-, on the basis of the Armenian 
11
 See J . MARKWART: Das erste K a p i t e l der GâOâ u s t a v a t i . R o m a 1930. 8. 
12
 See J . MAROUART: E ränsah r n a c h der Geographie des Ps . Moses X o r e n a c ' i . 
Be r l i n 1901. 229. 
13
 Thus for e x a m p l e W . W . TARN: A lexande r the Grea t . I I . Cambridge 1950. Map . 
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word draus 'Bildsäule, Götterbild' ( < Iranian *drafêa-)u, was namely 
's tatue, statue of god' , and thus the city received the name *Drafsa- from the 
circumstance, tha t there was a sanctuary in it containing statues of gods. 
The name ANAHZO points to a similar direction. This, as it was recogniz-
ed already by Maricq, goes back to the Old Iranian form *ham-daiza-. The mean-
ing of the Old Iranian word *handaiza- could be 'fort , stronghold', and thus i t 
could easily become the name of fortified settlements. If Drapsaka was a forti-
fied city, what is fairly probable, then it is easily imaginable, t ha t besides the 
name *Drafsa- it also bore the name *Handaiza-. I t is not impossible, tha t just 
this name of the city was preserved for posterity. The name of Qunduz appears 
namely at its earliest place of occurrence, with Baihaqi, still in the form of 
Qhndz *Qohandiz.15 If there is a continuity of settlement bet ween Drapsaka — 
ЛРАФО/ANAHZO and Qunduz, it can easily be imagined, t h a t just the name 
meaning 'fort ' (Andiz) of the ancient settlement survived in the Middle Ages. 
The sentence ОТО MAA1Z0 П1А0Р1ГА0 closes down and sums up the 
preceding history of the sanctuary. As regards its general meaning there cannot 
be any doubt already in anticipation. If the statues of the gods have been taken 
away, the sanctuary became desolate. The predicate П1А0Р1ГА0 means 
exactly this. I t was recognized already by Maricq, t ha t this goes to the Old 
Iranian form *pati-ri%ta~, the passive past participle of the verb *raik- ' to 
leave'. As a supplement we can refer to the Avestan verb paiti-raêk-, whose 
meaning is among others 'im Stich lassen, preisgeben'. 
V I 
The syntactic s tructure of the next par t is clear, and if Ave define the 
meaking of the predicates, in its main lines its contents can also be easily sur-
veyed. The predicate of the subordinate sentence of t ime beginning with 
TA KA Л AO is АГААО which was already by Maricq correctly traced hack to 
the Old Iranian *ägata- 'come, arrived', only he interpreted it incorrectly from 
the syntactic point of view. The subject to the predicate АГААО must be 
looked for after t he conjunction, where with the help of the subsequent 
article I the word NOKONZOKO can be separated. Since hereafter a long 
enumeration follows, in which phrases referring to persons can he recognized 
(for example ФРЕ1ХОАА H О PO = */rï-yvabêv- ' the King's favourite'), in the 
word NOKONZOKO we must see in all probability a personal name. The syntac-
tic s tructure and skeleton of contents of the whole par t (lines 6 to 12) is there-
fore as follows: «When Nokonzoko . . . came, then by him the building . . .». 
14
 See in connec t ion wi th this word H . HÜBSCHMANN: Armenische ( í r ammat ik . I . 
Leipzig 1895. 147. Su re ly we need not r e fu t e M a r k w a r t ' s concept ion , who derived 
the n a m e Drapsaka ( D a s ers te Kapi te l dor (JâOâ us t ava t ï . 8) f r om a fo rm *Antar-âfë. 
15
 See J . MARKWART: Wehrot, und Arang. Leiden 1938. 44. 
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Here apparently a quite new period of the history of the sanctuary begins. 
Therefore it is not likely, that the meaning of the conjunction TA introducing 
the whole part should be 'until, while', and this whole part from the syntactic 
point of view should he linked to the preceding sentence («the sanctuary was 
desolate, until . . .«), as it was thought by Henning. The interpretation of the 
conjunction TA given by Henning ( = Man. Middle Persian d', New Persian 
tä) cannot he accepted also from the viewpoint of phonemic development, 
because the equivalent of an Old Iranian form *tdva-(ka) > Middle Persian 
tdy in Bactrian would by no means TA. More likely is Maricq's reference to 
the Avestan conjunction td 'dann, alsdann' based on the agreement of the 
phonemic forms, because this, as we seen, can he supported also by the syntac-
tic structure. 
The division of the text into words with the help of the known words 
and the articles can be made as follows: ТА К АЛ AO NOKONZOKO I 
КАРААРАГГО I ФРЕ1Х0ААН0Г0 KIAO ФРЕЮТАРО ABO РАО I BA-
rOnOYPO IAO 1 XOBOCA PO I PIZOPAPPO I АЛОРХААО KIAO ФАРО 
01С ПО AX О MO ZOO АЛО В АР Г AN О йСОГАОМАГГО П1А0 I IQ ГО ОАО 
YIPCO XPONO NE 1С AN О МАО МАЛО ЛГАЛО АМО ВАГОЛАГГО ТААНЮ 
MAAIZO ПОРОГАТО ТААНЮ EIIO САЛО KANAO. Regarding the expla-
nation of the certain words we have to point out the followings. 
The word КАРААРАГГО was interpreted by Maricq as an office name, 
and explained as the compound of the Old Iranian words *kdra- 'army' and 
*drang- 'to strengthen'. From the semantic point of view much more likely than 
this is the conception of Henning (and Gershevitch), who identify this office 
name with the Middle Iranian title kandrang (Xavaodyyrjz), and in its first part 
both see the equivalent of the Avestan word karana- 'Ende; Grenze, Rand; 
Ufer ; Flügel (des Heeres)'. This ingenious explanation, according to which the 
kandrang and the КАРААРАГГО would be 'the fortifyer, defender of the 
border' , just like the marzpdn, at the first glance seems to be very convincing, 
a f te r a more thorough investigation, however, it turns out to he unacceptable. 
I t is doubtless in the first place, tha t the Bactrian word cannot be explained 
from the form *karana-dranga-, because the continuation of this would be 
*KAPANOAPAPPO. or eventually *KAPNOAPAPrO (from the form 
*kardndrang — as it is done by Henning — we can star t out even less, because 
af ter n the d would have remained d). Even greater are the difficulties, however, 
f rom the viewpoint o f t h e subject. The question is raised namely with justifica-
tion, what has the Governor of a border province to do in Bagolango, in the 
inner part o f the Kuçâna Empire. But we are even more surprised, when at the 
end o f t h e inscription we learn about the collaboration of four karalrango-s simul-
taneously in the construction of the sanctuary. From the inscription we receive 
ra ther the impression, that Nokonzoko and his companions were officers en-
t rus ted with the reconstruction and maintenance of the Surkh Kotal sanctuary, 
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whose function could be similar to tha t of the Indian navakarmiga. For this 
reason it seems to be more correct to look for a word in the first par t of the 
office name КАРАЛРАГГО which correspons to this sphere of activity. From 
the Saka we know the word karäna- 'building, block',1 which is very likely the 
derivative of the word kara- 'circle, circuit, district'. The equivalent of this can 
be presumed also in the Bactrian, and thus the office name КАМААРАГГО 
can be traced back to the forms *kara-âdranga or *karä-dranga-, and its mean-
ing can be defined as ' superintendent of block of buildings, or district of city ' . 
The word ФРЕ1ХОААНОГО is so closely linked to t he office name, t h a t 
in it we must see rather a distinguishing attribute, t han a word meaning 
'loyal-to-the-emperor'. If we should interpret it like this, then the next phrase 
would be an enqity repetition. 
The word KIAO, occurring twice, concluding on the basis of the tex tua l 
coherence, is undoubtedly a relative pronoun, meaning 'who'. Thus it is a 
morphological pair of the word CIAO, and the relationship of the two pronouns 
— as it was pointed out already by Henning exactly corresponds to the 
relationship of the Par thian cy : ky. The element -AO also in these can be 
traced back to the Old Iranian emphatic particle tu. 
The word ФРЕ1СТАРО, according to Henning's correct interpretat ion 
is the superlative of the Old Iranian words *friya- 'kind' with the format ive 
syllables -stara-, meaning 'kindest, most devoted'. The title BAPOUOYPO 
'son of god; devaputra' was identified already by Maricq. 
Neit her the division, nor the meanings of the next words could be defined 
so far. Henning recognized the articles correctly, hut he separated a form AOIXO-
BOCAPO, and in this he tried to explain the word OBOCAPO from the Old 
Iranian *upacdra- (Middle Persian afzär). Thus naturally he did not know what 
to do with the element AOIX. Here we can eliminate the difficulty with the 
recognition, t h a t af ter the relative subordinate sentence the author of the 
inscription returns to the fur ther enumeration of the a t t r ibutes of Nokonzoko 
and this he marks with the short word //10. This can he traced back to the Old 
Iranian form *ida, and can be collated with the Avestan particle idä, iba 'ebenso, 
gleicherweise'. The word XOBOCAPO is the development of the Old I ran ian 
form *yvabu-cdra-. In this the first pa r t is the equivalent of the Sogdian word 
gwbw *%vaßu 'king, ruler, lord', and the second is either the derivative of t he 
verb kar- ' to think about someone with respect', or the derivative of the verb 
kar- ' to turn, to revolve, to serve around someone', and thus the meaning of the 
whole compound is ' the follower of the Lord, (or the servant of the Lord)'. In 
the first par t of the word PIZOPAPPO Henning looked for a word meaning 
'good', and its element -ГАРГО was traced back by Maricq to the form 
-kdraka-. In the case of this word it is striking that it begins with P. This sound 
occurs in the beginning of a word still only in the word PAO which is very 
1
 See H . W . B A I L E Y : B S O A S 10 (1942) 922 foil. 
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likely a loan-word from an Iranian language like the Saka, in which from the 
initial sound connection ys- a cerebral s developed. I t is clear, however, t ha t 
the sound P of the word PIZOPAPPO can be explained from an initial ys-, 
only if we presume, tha t it is a loan-word, because in the Bactrian according 
to the evidence of the word XPONO, this sound group remained unchanged. 
In the case of the root XOAP-, on the other hand, as we have seen, the disappear-
ance of the r sound has cerebralized the subsequent sound s. On the basis of 
this we can presume an original sound group sr- also in the beginning of the 
word PIZOPAPrO. Thus the first element of this word can be traced back to 
the Old Iranian form *srl-, which can plausibly be regarded as the equivalent of 
the Avestan srl- 'Schönheit', Old Indian srï;- 'beauty, wealth, splendour, 
dignity, lordship, highness'. The other element of the word, the form -ZOPAP-
ГО, can be derived from Old Iranian *]agäraka, and this can be regarded 
as a derivative of the reduplicated root of gar- 'to take care of something, to 
watch over something' (cp. Avestan fayäraya-, ]ayär-). Thus the meaning of the 
compound could be ' the faithful guard of the highness'. 
According to the explanation of Henning the word AAOPXAAO is the com-
pound of the equivalents of the word hada ' together' and the Parthian word 'xsd 
'mercy', meaning 'merciful'. Although the consonant shifting XP- > PX-
remains problematic, a better explanation than this is for the time being not 
available. We must, however, remark tha t the antecedent of the Bactrian 
word could only he *hada-ysad-, because from the form *hada-dysad- very 
likely the form *АЛАРХАЛО would have developed. 
The other relative subordinate sentence beginning with KIAO has 
remained so far almost completely obscure. I t seems tha t Henning imagined 
the end of this sentence before the word ОСОГАОМАГГО, because he included 
this word already into the sentence beginning with КАЛАО. The correctness 
of this conception is, however, very doubtful, because in this case either the 
particle IAO, or at least the article I ought to stand before it. Naturally, with 
regard to its form we can interpret it also as an adverb of mode, as Henning 
does, but in this case it ought to stand nearer to the verbal form. Thus it is 
more likely to think, that the relative subordinate sentence ends just with 
this word. As the predicate of the relative subordinate sentence the word 
BAPPANO can be regarded which is the verbal noun with the formative 
syllable -ana-/-äna- of the Old Iranian verb *barg- 'to wish' (cp. Avestan 
Ъагэд- 'willkommen heissen'). Thus the skeleton of contents of the subordi-
nate sentence is as follows: «who is . . . wishing». The word ОСОГАОМАГГО 
receives a meaning in this context. According to Henning's correct interpreta-
tion its meaning is 'with a pure heart', and it is a compound consisting of the 
elements *ava-suyta- 'burnt with fire, pure' (cp. Buddh. Sogdian 'wswgt- and 
Saka vasuta- 'pure') and manah- 'soul, temper, thought'. I ts first element was 
recognized already by Maricq. 
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Thus Nokonzoko wishes something «with pure soul». In this connection 
it is plausible to identify the word ФАРО with the Middle Iranian word farr 
'ruler's power, glory, wealth, etc.', which in the form ФАРРО/ФАРО as a deity 
is known also from the Kusäna coins. The word OICUOANO can be regarded 
as a compound consisting of the elements OIC1JO- and -ANO, whose first par t 
can be identified with Old Iranian *vispa- 'everything', and the second 
element with Old Iranian *hana- 'reaching, gaining, deserving' (cp. Avestan 
ban- 'mereri; Anrecht erwerben, gewinnen, etc.'). The word MO is the already 
known emphatic particle. In the case of the next word we have to count with 
two possibilities. Either we must read the form ZOOAAO, and in this case 
this can be traced back to the Old Iranian form *pvätu- (its meaning is 'life', cp. 
Avestan )iva- 'lebend, lebendig', Old I ndian jïvâtu- 'life'), in whose first syllable 
the i became shorter and labialized, as in the Eastern Iranian languages in 
general (cp. Saka juv- ' to live', Man. Sogdian jw- 'to live'), or only the form 
OAAO s tands on the stone, and in this case it can be derived from the Old 
Iranian form *vïïta-, and for this the meaning 'strength, abili ty ' can be presum-
ed (op. Saka hold- ' s t rength ' < *fra-vatä-, etc.2). 
The next phrase П1АО I ШГО ОАО YIPCO XPONO NE1ZANO MAO 
was already almost in its whole interpreted by Maricq correctly, viz.: «in the 
31st regnal year, in the month Nîsân». I t is plausible to see an adverb of place 
in the word МАЛ О s tanding between the adverb of time and the predicate. Thus 
we can accept Henning's interpretation, according to which this word is the 
continuation of the Old Iranian word *imada 'here' (cp. Chr. Sogdian mdy). 
Henning's explanation is supported also by the fact t h a t the exact equivalent 
of this word can be pointed out also f rom Yidya-Munji, viz.: molo 'here'.3 
The predicate of the sentence beginning with TAAHIO, viz. the word 
ПОРОГАТО, was collated by Henning with the Sogdian word prkst, a t t r ibut-
ing to it the meaning 'circumvallated', and it was presumed by him, tha t its -T-
originates from the sound connection -st-. However, the Sogdian word goes back 
to the Old Iranian form *pari-karsta- (cp. Avestan pairi-kars- 'ringsum ein-
furchen'), and its continuation in Bactrian would be *ПОРОГАРТО. Thus 
this explanation has to be rejected. As we have seen, the Bactrian -T- developed 
from the Old Iranian sound group -rt-, and thus the word ПОРОГАТО can he 
traced back to the Old Iranian forms *pari-garta- or *pari-karta-. I t is true, tha t 
these two forms render a possibility for altogether 9 to 10 different interpreta-
tions, bu t to the subject MAAIZO 'building surrounded by walls' among these 
only the derivation f rom the Old Iranian verb *pari-kar- 'draws around a 
furrow, a ditch' (cp. Avestan pairi-kar- 'ringsum einfurchen') is f i t t ing. The 
New Iranian continuations of this verb have in general such meanings which 
are connected with agriculture ('till the soil, plow, etc.'), hu t in the inscription 
2
 Fo r t he fami ly of th i s word see H . W . BAILEY: T P h S 1960. 70 ff . 
3
 G. MOROENSTIERNE: Indo- I ran ian F r o n t i e r Languages . I I . 46. 
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t o t he verbal form ПОРОГATO relating to the sanctuary such a meaning can-
not be attr ibuted. If we s tar t out f rom the general meaning of the verb, then 
ei ther we can suppose, tha t here its meaning is ' to surround with a ditch', or if 
we think of the possibility, tha t the surrounding of a building with a ditch 
apparent ly served purposes of defence, and tha t the mound arisen from the 
excavated earth, t he entrenchment, organically belonged to the ditch, then we 
can regard it as a special technical term, meaning 'entrench, surround with 
fortification' . Thus it seems to be probable, t ha t Nokonzoko surrounded the 
MAAIZO, that is the sanctuary building, already surrounded with a fence, in 
addi t ion to this also with a protective entrenchment or with a wall, tha t is he 
t ransformed the sanctuary to a veritable citadel. The last word in this question 
will naturally be said by archeological research. 
The predicate of the second sentence beginning with TAAHIOis undoubt-
edly KANAO. This circumstance excludes the possibility to see in this word the 
equivalent of the Saka word kanthä-, Buddh. Sogdian knlh 'city'. Thus 
there hardly remains any other possibility, than to explain the form KANAO 
f rom the passive pas t participle *kanta- of the Old Iranian verb *kan- ' to dig' 
( the passive past participle of the verb *kan- ' to desire, to love' is *käta-, ср. 
Avestan 1kan- and käta-). The skeleton of contents of this sentence is therefore 
as follows: «then by him EIIO САЛО was dug». Since the sanctuary was 
abandoned on account of the water shortage soon af ter its completion, it 
cannot be doubted, t h a t Nokonzoko first of all had to provide for the water 
supply. To this by all means belonged the construction or digging of an aque-
duc t , water-tank, or well. Thus there cannot be any doubt as to the general 
meaning of the word CAAO, and thus the context imperatively demands to 
regard it as the continuation of the Old Iranian word *cät- 'well' (cp. Avestan 
cat- 'Brunnengrube'), as it was done by Henning. The word EIIO is to be 
regarded — also together with Henning — as the Bactrian development 
of the Old I ranian numeral *aiva 'one'; of course it can only be inter-
pre ted , however, as *Po but not as *äiu-, as it was supposed by Henning. 
The division into words of the next part on the basis of the words already 
known is given automatically: OTHIO ABO OZOOACTO OTHIO ШЛО АСАГ-
ГЕ ЮО OL U РАО A TANO ABO MAAIZO ФАР О КАР ANO ABO MA Г AOHIO. 
Only the division of the words 100 and ФАРО could be questionable, but 
the former occurs also in lino 18 in different surroundinges, and thus it must be 
held a separate word, while the latter could be linked to the subsequent word, 
only if it could be identified either with the verbal prefix ФОР/ФРО or with 
the word ФЛРО 'farr'. To the explanation of the certain words we can remark 
t h e followings. 
On the basis of our above argumentation (cp. what we have said in 
connection with the word OACT1NAO) the word OZOOACTO can be held the 
passive past participle of the Old Iranian verb *uz-vad- 'lead up, lead o f f 
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( thus also Henning, the meaning '(Frauen) entführen, rauben ' of the corre-
sponding Avestan verb, uzväbaya-, is the result of a special semantic develop-
ment !). Thus the meaning of the sentence OTHIO ЛВО OZOOACTO is as 
follows: «Then by him the water was led up». This points to the fact, t h a t 
Nokonzoko some way or the other provided for the leading up of the water 
to the sanctuary si tuated 011 an elevation, or in general, for the lifting of t he 
water out of the well. 
The predicate of the next sentence was already by Maricq correctly t raced 
hack to the Old Iranian form *vidpta-, hut it was linked by him to the root 
*dar- ' to split'. Henning, on the other hand, held the form *vidfta- the passive 
past particle of the root dar- ' to hold', at the same time, however, lie a t t r ibuted 
to it the meaning 'set up', which is bv no means proved by the Avestan phrase 
yö stunU vibärayeiti . . . nmänahe 'who holds the house's . . . pillars' (Yt, X. 28), 
quoted by him. In fact we cannot doubt tha t at the definition of the word 
*vidrta- we must s t a r t out from the concept 'hold', because the whole fur ther 
context points to the circumstance, t ha t here we have to do with the m a i n -
t e n a n c e of the water supply or the well. For this reason among the mean-
ings of the Avestan verb vibäraya- in the first place very likely the meaning 
'einstemmen, feststemmen' can be taken into consideration. The word АСАГГЕ 
was already by Maricq correctly collated with the Avestan word asdnga-
'Stein', and its form was defined by him as nominative-accusative plural. Thus 
the sentence can he translated as follows: «Further by him (the well) with 
stones (cp. the meaning 'mittelst, per' of the Avestan preposition paiti) 
. . . was supported, . . .». 
The word 100 was combined by Henning with the Avestan word àiOyâ-
'Pfosten' , this however cannot be accepted either from the semantic viewpoint 
or from the viewpoint of the phonemic development. The Avestan word origina-
tes f rom the Old Iranian form *äOyä-, the continuation of this, however, would 
he in Bactrian, according to the evidence of the development XOAAHO < 
*%va-tävya-, *HOO. Besides this the word 100 'pillar' could he only subject 
in the sentence («hv him the pillar was supported with stones»), and this does 
not f i t in the context. Finally at the second place of occurrence of the word 
IOO (line 18) the context permits by no means the meaning 'pillar'. The mean-
ing of this word can be defined on the basis of the clarification of its syntact ic 
function. We find it namely in both places of its occurrence in connection with 
the conjunction ATANO, ATO following it. The sentences introduced by the 
word ATANO, ATO - as we shall see — express in both cases consequence of 
the preceding sentence. Thus it is doubtless tha t the meaning of the words 
IOO . . . ATANO and IOO ATO must be 'so tha t ' . We must therefore hold t he 
word IOO the equivalent of the Avestan particle iOä 'so, auf diese Weise, ita', 
with which, on the basis of the more morphological similarity, it was collated 
a l ready by Maricq. The basic word *dt- of the word Л TO was held by Henning 
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t h e equivalent of t h e Avestan conjunction at. Naturally, we can think in the 
same way also of t he Avestan conjunctions dat/at, whose meaning is par t ly 
identical with t h a t of at. In the Avesta, however, neither of them occurs with 
the meaning '(so) t h a t ' . In spite of this the relationship between the Bactrian 
ATO and the Avestan at/dt can still be proved. We can observe namely in the 
Avesta such use of these conjunctions, which explains their development into 
conjunctions of consequence. After conditional sentences in the Avesta they 
occur frequently in t he main sentence with the meaning 'so', viz. for example 
Yt . XVI, 2 yezi ahi paurva.naëmdt äat mam, avi.nmänaya «if you are ahead, 
so wait for me». I t is evident that in this case the second sentence is in a cer-
ta in measure a consequence of the f irst one, and thus t he particle äat already 
here takes up the funct ion of a conjunction of consequence. When the conjunc-
t ion *ät was s tar ted to be used in such function also a f t e r a non-conditional 
sentence, then its becoming a conjunction of consequence was already sub-
stantial ly carried out . I t is noteworthy, t h a t the relationship of the particles 
iOâ and ät. a l though with other meaning, can be observed already in t h e 
Avesta, for example Y. XXXVI, 1 idd ät yazamaidë аЪигэт. This is a fu r the r 
evidence to the question of the seemingly quite close connection of the Avestan 
and the Bactrian languages. 
The sentence «by him (the well) wi th stones was supported so, tha t . . .» 
substentially determines the meaning of the subsequent sentence, because the 
purpose and at t he same time consequence of the paving of the well could 
only be to insure t he continuous water supply. Before the predicate of the next 
sentence the word MA 'not ' stands. Thus, since otherwise we should expect a 
predicate with the meaning «should be, is», on account of the negation the 
meaning of the predicate must he ' there is not, it is missing'. To this require-
ment completely corresponds the explanation of Henning, who regards t he 
verbal form Г AOHIO as the optative of the Old I ranian root *gav- ' to be 
missing' (cp. for example Man. Sogdian yw- 'nötig haben, bedürfen'). In t he 
conjunction AT AN О the enclitic personal pronoun mus t be regarded as a 
proleptic reference t o ВАГЕ «gods». Thus this sentence can be interpreted as 
follows: «so tha t in our sanctuary the ФАРО KAPANO ABO should not be 
missing». This context renders it doubtless, t ha t the word ABO here is identical 
wi th the word ABO 'water ' , and the words preceding it cannot be interpreted 
otherwise, than as t h e attr ibutes of the word 'water'. The word KAPANO appa-
rent ly in a correct way, was collated by Henning with the Buddh. Sogdian word 
kr'n, kr"n, ' true, real, pure' . In the case of the word ФАРО which, as we have 
said, cannot be t he preposition or postposition corresponding to the Old 
I ran ian */ra- (this in a Middle Iranian language can also otherwise hardly be 
imagined, because such usage of the word cannot be t raced already in the Old 
Iranian), we must in t h e first place observe tha t in the beginning of the word 
we f ind an /. This cannot be explained from the original fr- sound group, 
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because the continuation of a form *fra- would be in the Bactrian *ФОРО (cp.-
ФОРААМСО). Thus we must presume, t h a t some other sound disappeared 
af ter the /. In connection with the word АРАФО we have seen, t ha t in Bac-
trian from the sound connection -fs- an / developed. Thus it is plausible also in 
this case to trace hack the word ФАРО t o an Old Iranian form *fsara-. This in 
turn can be interpreted as the derivative of the Old Iranian root *fsar- ' to 
enjoy, to be delighted, to rejoice' (cp. Saka ssar- 'to enjoy, to he delighted')4 
with the meanings 'delicious, fine, etc.' 
The division of the next jiart of t he text lias been given by us already 
earlier, and its translation automatically follows from the above explanations, 
viz.: «And when (or: if) from the canal their refreshing drink would disappear, 
then the gods from their dwelling-place should not want to go away, fur ther , 
their sanctuary should not become desolate (or: by them the building should 
not be left)» (lines 14 — 17). In this par t only the verbal form П1АОР1ХСНЮ 
requires an explanation. Maricq linked this correctly to the root *raik- 'to 
abandon' , bu t at the same time he interpreted it as an inchoative formed from 
the weakened form *rik- o f t h e above root (*riys-). This conception, however, 
can by no means be correct, because the context demands here a passive, and 
not an active verbal form. The recognition of the way of formation of the 
form П1АОР1ХСНЮ is rendered possible by one of the peculiar ways o f t h e 
formation of the Sogdian passive verbal forms. In Sogdian the simple 
present passive voice o f t h e verbs is formed by adding the formative syllable* 
-s- of the inchoative to the passive pas t participle of the verb, for example 
pts'c- is a verb, ptsyt- is its passive pas t participle, and ptsxsyy is passive 
singular 3rd person of the optative.5 On the basis of this it becomes clear at 
once tha t the formation o f t h e passive present tense is similar also in the Bactri-
an, and the verbal form П1АОР1ХСНЮ must also be derived from an ante-
cedent *pibo-riyb-s-ëî-o. 
v n 
The division into words o f t h e pa r t following next (lines 17 — 20) is facili-
t a t ed by the circumstance, tha t a few words appear also several times, and 
several words are already known to us. Thus the following division is given: 
ОТНЮ ACACKOMO САЛО AX РТРIГО K1PAO АЛВАРГО ОСТ АЛО IOO 
ATO П1ЛЕ1ХО САЛО П1ЛЕ1ХО AXPTPIPO УАРОУГО MAAIZO XOYZO 
ПОРООАТО. With the help o f t h e known words we can get a picture to some 
extent regarding the meaning o f t h e sentence: «Then by him . . . (to?) the well 
. . . was made. . ., so tha t . . . the well . . . the building . . .». Thus here there is 
some reference to some fur ther measure or establishment which is in connection 
1
 See for th is H . W . B A I L E Y : B S O A S 21 (1958) 543. 
6
 F o r t he fo rma t ion of t h e Sogdian pass ive voice ср. I . G E R S H E V I T C H : A G r a m m a r of 
Maniehean Sogdian, 123 foil. 
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with the well and its consequences affect the well and also the sanctuary. I f 
we observe it, in this part there occur interesting parallel phrases: 
on the one hand АХРТР1ГО KIPAO 
АЛВАРГО QCTAAO 
on the other hand TIIAEINO CAAO 
niAEINO AXPTPIEO YAPOYEO MAAIZO 
From these parallel structures we can establish the followings. The words 
AXPTPIEO and AABAPEO, as well as KIPAO and QCTAAO must be syno-
nymous words. On the other hand the double occurrence of the word TIIAE1NO 
in the same sentence points to the circumstance, tha t regarding the well and t h e 
sanctuary identical measures were taken, consequently the word AXPTPIEO 
must be comprehended also into the phrase П1АЕ1ХО CAAO. 
Let us see now first the word AXPTPIEO. Since in Bactrian from t h e 
sound group - X P T - > -XT-, and from -TP- > -YIP- developed, (cp. YIPCO 
'30'), thus it is doubtless, t ha t in this word the consonantal group -XPTP-
arose secondarily. In accordance with this we must t race back this word 
to the Old Iranian forms *Uysitaraka- or *Uysataraka-. This we cannot inter-
pre t otherwise, t h a n as the fur ther development of a derivative of the root 
*ays- with the formative syllable -tar- of the nomen agentis. Thus the pos-
sibility of connection with the Avestan verb äxs- 'die Aufsicht füh ren ; 
wachen über —, behüten ' offers itself automatically, for whom this derivative 
can in fact bo pointed out, viz.: aiwy-äxstar- 'der die Aufsicht hat, führ t über —, 
Beaufsichtiger'. On the basis of this we can a t t r ibute to the word AXPTPIEO 
the meaning 'overseer, inspector'. In connection with this there is a possibility 
also for a more exact definition of the meaning of the word KIPAO. The mean-
ing 'to make someone to something, to appoint ' of the verb kar- 'to do, to make ' 
can be pointed out already in Old Iranian (DBI I I , 57 utäsäm : I martiyam : 
triad istam : akunaus «and he appointed a man to their leader»). The fo rm 
KIPAO has here apparently exactly this meaning, viz.: «Further by him . . . 
t o the well overseer was appointed». 
Since the phrase АЛВАРГО QCTAAO must have a similar meaning, it 
is plausible to t race back the verbal form QCTAAO to the Old Iranian fo rm 
*ava-stäta- (this was done already by Maricq), whose meaning is 'was placed 
there ' . In the word АЛВАРГО on the basis of the context we must also see 
some similar official. Henning regarded this word the equivalent of Old Per-
sian *hadahära- 'helper, companion', and f rom the semantic point of view this 
explanation would be adequate, bu t from the phonemic viewpoint a diff iculty 
is caused by the fact , t ha t on the basis of the word АЛОРХАЛО in Bactr ian 
we must suppose *АЛОВАР(ГО). Since the word AABAPEO clearly points t o 
an Old Iranian form *hadvaraka-, thus the possibility of the tempting rela-
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tionship with the Old Persian *hadabära- must be given up. But we do not 
need this either, because the Old Iranian form *hadvaraka- can also be explained 
perfectly. This can namely be held the compoud of the word *ha- ' together ' 
and the verbal noun *dvara-ka- 'going' formed from the verb *dvar- 'to go' 
(cp. Avestan ha- 'zusammen seiend', dvar- 'gehen', ham-dvar- 'zusammen 
wohin gehen') meaning 'going together, walking together ' 'helper, compa-
nion'. An exact parallel of the semantic development of this word is given just-
by the Old Persian *hada-bära-, whose original meaning is 'going together, 
riding together ' and the meaning 'helper, companion' developed from this. 
From the context it is clear, tha t the word ACACKOMO can only be the 
a t t r ibute of the well. Since earlier the text of the inscription reports, t h a t 
Nokonzoko had the well supported by stones, t ha t is caused it to he paved, it is 
plausible to think, t h a t the word ACACKOMO marks already this condition 
of the well. Thus its presumable meaning is 'paved', and therefore the phrase 
ACACKOMO САЛО is the exact parallel of the denomination kuo eduo 'well 
with paved wall' of the Kala Sang Kharoçthî inscription. With the meaning 
of the word ACACKOMO received in a combinative way we can easily collate 
Henning's relevant explanation based on phonetic similarity, according to 
which it is the continuation of the Old Iranian word *hacä-skamba- 'buttressed' . 
For the time being nothing contradicts to the presuming of the development Old 
Iranian -mb- > Bactrian -M-, in fact this can also be supported with the similar 
phonemic development to be observed in Saka (cp. Saka skim- 'to build' < 
*skambaya-). 
The definition of the meaning of the main sentence enables us to inter-
pret also the subordinate sentence of consequence. If an overseer was ordered 
to the well, then the purpose of this was apparently to jirotect and maintain t he 
equipment of the well. Thus in the predicate ПОРООАТО of the subordinate 
sentence we must seek a word meaning 'guard, maintain ' . On the basis of the 
examples given hitherto it is doubtless, tha t the form ПОРООА TO can be traced 
back only to an Old Iranian form *pari-varta-. Henning's incidentally raised 
idea, according to which this word can be collated with the Parthian verb 
prwrz- 'provide, exert oneself around someone', and tha t it arose from the 
form *par(i)varst(a-), cannot be taken into consideration, because the conti-
nuation of the presumed word in the Bactrian would he *ПОРООАРТО. The 
form *pari-varta- can be regarded the passive past participle of the Old Iranian 
verb *pari-var - 'cover around, protect, maintain' (cp. Avestan 'юг- 'hüllend 
bedecken', etc.). Thus the known parts of the subordinate sentence can be 
translated as follows: «. . ., so tha t . . . the well . . . overseer . . . the building . . . 
maintained». Since in the main sentence two overseers are mentioned, and since 
the parallelism of the phrases demands also the comprehending of the word 
АХРТР1Г0 to the word САЛО, the sentence can only mean, t ha t the well and 
the sanctuary were maintained by separate overseers. According to this we 
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have to at tr ibute to the word IIIAEINO the meaning 'separate, different ' . 
Maricq, on the basis of mere morphological similarity, collated the word 
niAEINO with the Avestan word paitina- 'verschieden, gesondert ' , and the 
Man. Sogdian ptyyn ' independent ' , etc. This group of words corresponds wel^ 
to the concluded meaning of the word IIIAEINO, but the Bactrian form *pibino 
cannot be the development of the Old I ranian * patina-. Thus i t is more likely t o 
th ink, t h a t the Bactr ian and Sogdian words are not exact equivalents of the 
Avestan paitina-, b u t they are new, analogical formations from the Bactrian 
preposition *pib- and the Sogdian preposition pt-, respectively, with the for-
mat ive syllables -ën-/-ïn-. 
Thus according to the sentence the well was entrusted to an overseer, 
separa te from t h a t of the sanctuary. This contrasting renders it probable, 
t h a t the meaning of the phrase YAPOYEO standing before the word MAAIZO 
is really 'whole', and goes back to the Old Iranian form *harvaka-, as it was 
thought by Henning, but naturally, the form YAPOYTO cannot be interpreted 
as *haruug°, but only as *harûgo. The word XOYZO standing before the 
predicate ПОРООАТО on the basis of its syntactic position and the context 
can hardly be anything else, than adverb of mode, viz.: the overseers must have 
maintained the structures entrusted to them «well (diligently, etc.)». Thus the 
collation of the word with the Pa r th i an adjective xwj 'beautiful, good' goes 
wi thout difficulty. On the basis of mere morphological similarity, in the form 
of a presumption, it was made already by Henning. 
In the next pa r t (lines 20 — 24) there are already hardly one or two 
unknown words, therefore we t ry to translate it immediately:«Thus (ОТО) 
EIIOMO the well and the МАРГО XIPFOMANO was caused to be built 
equal ly by Borzomihro, by Kozgaskipüro, by Astiloganslgo, and by Nokon-
zoko, district-superintendents, with subject '(s obedience) towards the king 
0POMANO». As we can see, this pa r t of the inscription practically sums up the 
aforesaid. I t is therefore very likely, t h a t the word EIIOMO must be divided 
into two words, to EIIO and to MO and in the former we can see the stressed 
independent form of the Old I ranian particle *aiva ' this way, t ha t way' (in 
contras t to its enclitic variant pointed out in the word TAAIOO, which melted 
with the preceding word), and in the lat ter the emphatic particle MO, which 
has occurred already several times. The beginning of the sentence will be there-
fore as follows: «Therefore thus he had the well made and the . . .» 
In this concluding part we meet with two interesting moments. One of 
t h e m is, tha t the renovation of the sanctuary and the new construction work 
was made not only by Nokonzoko, mentioned in the beginning, but besides 
him also by three other karalrangos. Their equal rang and their equal participa-
t ion is emphatically stressed by the conjunction AMO put before the name of 
each of them. Exact ly this use of i t enables us to define the meaning of this con-
junct ion precisely, and at the same t ime to isolate its usage as compared with 
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the conjunction ОАО. The word AMO in Bactrian apparently still preserves 
its original meaning 'similar, same; similarly, the same way'. Thus while the 
the conjunction ОАО 'and' simply marks the relationship of two members of 
sentence belonging to the same category, the word AMO emphatically stresses 
this relationship. Thus the meaning of this word is not simply 'and', but 'and 
similarly, and at the same time'. Bv this its use in line 11 becomes clear, where 
according to these the passage МАЛО ЛГАЛО AMO ВАГОЛАГГО can be 
translates as follows: «he came here and at the same time in the sanctuary». 
The other interesting new moment in this part is the construction of a 
MAPTO XIРГО M AN О beside the well. Henning collated the word МАРГО 
with the Old Iranian word *masita- 'large', and the word X1PPOMANO with 
the New Persian word yirman 'halo, threshing-floor', and attributed to the 
whole phrase the meaning 'the great forecourt ' . Unfortunately, on account of 
phonemic difficulties, neither of the explanations can he accepted. For the 
time being we have no evidence to the effect, tha t the i would change the s 
preceding it into cerebral s, and the New Persian word going back to the root 
*yram- can by no means be collated with the form XIPTOMANO. The inter-
pretation of this phrase is rendered extremely difficult by the circumstance, 
that we have no objective basis for the definition of its concrete contents. 
On the basis of the context we can at the most think, that this structure men-
tioned together with the well was not some distant or separate establishment, 
but somehow it was connected with the well. Among other tilings we can take 
into consideration the finishing of the open space around the well, or some 
equipment of the well. 
According to our observations made hitherto, in Bactrian the sound s 
came to existence in a sound connection with y or witli r. The word MAPTO, 
however, cannot he traced back either to the form *maySta- or to the form 
*marsta-, because the Bactrian continuation of these would he *MAPTO and 
* MAPTO, respectively. We can, however, presume eventually, that just like 
the forms *karta- and *krta-, similarly also the antecedents *marsta- and 
*mr§ta- had differring developments in Bactrian. If against the development 
*marSta - > * М Л Х Т О we can count with the development MAPTO of the form 
*mrsta-, then we can derive this Bactrian word from the passive past participle 
of the Old Iranian root *marz- 'touch, polish, clean, rub, etc.', and we can 
attribute to it the meaning 'a smoothed, a polished place, space, terrace' . 
The word XIPI'OMANO seems to he a compound. I ts first element can he 
traced back to either of the forms *yrika-, *yarika-, or eventually *yaraka-. 
There is hardly an Iranian or Indian word, which could bo collated with this. 
I t can be linked with the highest probability perhaps to the Old Indian word 
khara- 'hard, coarse, sharp', and to the Middle Persian word *yäray ( > Arme-
nian yarak) 'hard stone, rock'. The word MANO can be interpreted as the 
participle of the verb *rnâ(y)- 'to build' with the formative syllable -na-. Thus 
14 Acta Antiqua XII/3—4. 
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XIPrOMANO can have the meaning 'built of, or with stone', or 'hard-bui l t ' , 
and it can perhaps be referred to the word САЛО, as well as to the word 
MAP TO, viz.: «Therefore thus he caused to be made the well and (around it) 
the space built of stone . . .». 
On the word ФРОМАХО s tanding at the end of the sentence Henn ing 
gave also two explanations, viz. either i t is the development of the Old I ranian 
word *framänä- 'command', or it is the equivalent of the Avestan framanah-, 
Middle Persian frmyn ' joyfully willing'. Henning's uncertainty originated f rom 
the circumstance, t h a t lie did not recognize the new sentence beginning a f t e r 
this word with ОТО, and he connected this conjunction and the f irst two 
words of the next sentence still to the sentence ending in ФРОМАХО. On t h e 
basis of our expositions regarding the conjunction ОТО we can hold it, however, 
doubtless, t ha t af ter ФРОМАХО a new sentence begins, and thus we can accept 
only the first explanation to be correct. The turning up of the word МАРНГО 
lias proved our earlier presumption regarding the Bactrian origin of the name 
Vagramaregra. Since this word does not appear in plural, as the title КАРАЛ-
РАГГЕ, we must interpret it very likely as an adverb of mode with the mean-
ing 'as a servant, like a servant, with the obedience of a servant ' . Thus for 
the concluding par t the following interpretation is given: «with submissive 
obedience towards the order of the King». This part of the inscription is there-
fore very important , because it clearly says, tha t the reconstruction of t h e 
sanctuary and the building of the well were made upon the order of the XOAA-
HO = РАО BAPOHOYPO = Huviska. 
Let us sav a few more words about the names. Borzomihro belongs to a 
well known Iranian tvjie of names, i ts Western Iranian form is Burzmihr. The 
name KozgaSkipûro is unknown in Western Iran. In the name Kozgaski- remain-
ing af ter the separation of the word -pttro 'son' we can observe the same for -
mative syllable, as in the names Kan i ska and Huvitka. Thus it is likely, t h a t 
in this we must see a characteristic Kusäna name. The basic form Kozga-
can be brought in connection with t he basic element Kozo/Kuju- of the name 
KozolojKujula, and thus it can be t raced back to the form * Кufuka-. Nokonzoko 
and Astilogansigo have a completely s trange effect in the Iranian material of 
names. These can hardly be Iranian names, they must perhaps be held ra ther 
of Indian origin. Nokonzoko can eventually be the transliteration of a Prakr i t 
development of *Nikancuka- or *Nikuhjaka-. In the same way we are perhaps 
faced with a Prakri t form of name also in the name Astilogansigo which can 
be the development of an original f o r m *Astalokdnuciyaka-. If these two 
names turn out to be really of Indian origin, then we can hold it jirobable, t ha t 
they came to Bagolango from the Indian territory under the direct regime of 
Huviska, in the service of the King. 
Finally, the last par t of the inscription (lines 24 to 25) immortalizes the: 
makers of the inscription, viz.: «Further, . . . was written equally by Mihramano„ 
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by Borzomihropöro . . .«. The assumption, that in this sentence the word 
NOBIXTO is really the development of the Old Iranian *ni-piyëta-, as it had 
been recognized already by Maricq, is rendered doubtless by the fact, tha t , 
according to the evidence of the word П1АОР1ГАО, the development of the 
Old Iranian sound connection -%t- in Bactrian is -ГА-. Thus in the sound 
group -XT- such a sound must have disappeared, whose presence caused their 
voicelessness. 
At the end of the inscription Maricq recommended the correction 
AM(0 MyiYPAMANO. This, however, presumes an error on part of the 
stone-cutter, since the name MIYPAMANO has already occurred once in the 
enumeration. Thus the word AMJYPAMANO cannot be regarded as a name, 
and it cannot he a predicate either. We can, therefore, see in it either an at t r ibute 
belonging to the names, or an adverb belonging to the verb. This word can he 
traced back to the Old Iranian form *hamidrämüna-, whose component ele-
ments can be explained as follows: *ha-miOra- can be collated with the Middle 
Persian (or Parthian) word hmyr ' together, altogether' ( < *hamihr),6 and 
*йтйпа- with the Avestan noun ä.manayha- 'Plan, Absicht; Energie, Unge-
stüm'. Thus for the word *hamiOrâmanaha- > AM IY PA MANO the meaning 
'with common, joint strenth, will' offers itself. 
The word EIIOMANO was interpreted by Henning as the continuation 
of the Old Iranian *aivamanah- 'agreeing'. However, the structure of the last 
two sentences is so parallel, viz.: 
ОТО EI/О MO CAAO . . . KIP AO AMO BOPZOM1YPO . . . 
OTOE/10 MANO NOBIXTO AMO MIYPAMANO . . . 
tha t the word EI 10 must be separated also in this sentence, and must be held 
the emphatic particle meaning 'thus'. The form MANO, separated this way as an 
independent word, can be identical with the element *тй?м- 'built; structure 
(eventually: construction)' presumed in the word XIPEOMANO. Thus the 
beginning of the last sentence can he interpreted as follows: «Further, thus 
the construction was described . . .» or eventually: «Further, thus the structure 
was provided with inscription . . .». 
Of the names Borzomihropüro means 'son of Borzomihro', and thus it is 
possible, that he was he son of Borzomihro mentioned earlier. The name 
Mihramano, on account of the first a, can be traced back only to an Old 
Iranian form *MiOrämäna-, whose components are the god's name *MiOra-
and the word *ämäna- 'similar' (cp. Middle Persian m'n- 'to resemble', m'n'g 
'similar'"). Thus the meaning of the whole name is 'similar to MiOra', and so it 
is an exact semantic parallel of the Par thian name Mihrsän 'similar to MiOra.'8 
6
 See for th is W . HENNING: E in man ichä i sches Bet - und Be ich tenbuch . 111. 
7
 С Р . W . H E N N I N G : Z U 9 ( 1 9 3 3 ) 1 7 7 . 
8
 See for this J . HARMATTA: Acta A n t . H u n g . 6 (1958) 105. foil. 
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On the basis of all these the t ex t of the Surkh Kotal inscription can be 
divided and in terpre ted as follows: 
The text of the inscription 
1. §. ΕΙΔΟ ΜΑΛΙΖΟ MO ΚΑΝ Η Ρ КО О AN ΙΝΔΟ ВАГ Ο ΑΑΓГО, 01 АО I 
ВАГО РАО Κ-
ΑΝΗ Ρ KI N А МО В АР ГО Κ1ΡΔΟ. 
2. §. ΤΑΔΙΟΟ, КЕАО ФОРААМСО 
ΜΑΛΙΖΟ ФРО-
ΓΙΡΑΟ, ТААНЮ ΜΑΝΔΑΡΟ ABO ΝΙΟΤΟ ХОТО, АС IAO ΜΑΛΙΖΟ 
АВАВГ-
О СТАЛО. ОАО КЛАЛО АСО ΑΡΟΥΟ ΜΙΝΑΝΟ 1 ΕΙΡΟ СТАЛО, ТАЛО 
I ВАГЕ 
5 АСО I ΝΟΡΑΑΜΟ ΦΡ0Χ0ΡΤ1ΝΑО, ТАЛО АВО ЛРАФО 0ΑΣΤΙΝΔО 
ABO ΑΝΔΗΖΟ. ОТО ΜΑΛΙΖΟ ΠΙΛΟ Ρ/РАО. 
3. §. ТА КАЛ А О ΝΟΚ-
ΟΝΖΟΚΟ I КАРАЛ Ρ ΑΡΓΟ I Φ ΡΕΙΧΟ Л А НО ГО, ΚΙΔΟ ФРЕ1СТА-
РО АВО РАО I ВΑΓΟΠΟΥΡΟ, IAO I ХОВОСАРО I ΡΙΖΟΓΑΡΓΟ I А-
ЛОРХАЛО, К IAO ΦΑΡΟ OICHOANO МО (ΖΟ)ΟΑΔΟ ΒΑΡΓΑΝΟ Ω-
10 corΑΟΜΑΡΓΟ, ΠΙΛΟ I ΙΩΓΟ ΟΔΟ YIPCO ΧΡΟΝΟ NEICAN0 Μ-
ΑΟ МАЛО ΑΓΑΑΟ ΑΜΟ ΒΑΓΟΛΑΓΓΟ, ΤΑΑΗΙΟ ΜΑΛΙΖΟ ΠΟ-
ΡΟΓΑΤΟ, ΤΑΑΗΙΟ EI/O СААО ΚΑΝΑΟ. ΟΤΗΙΟ ABO OZOOACTO. 
ΟΤΗΙΟ ΠΙΛΟ AC ΑΓΡΕ ΙΘΟ ΟΙΛΙΡΔΟ, ΑΤΑΝΟ ΑΒΟ ΜΑΛΙΖΟ Φ-
ΑΡΟ ΚΑΡΑΝΟ ΑΒΟ ΜΑ ΓΑΟΗΙΟ. ОАО ΚΑΛΔΑΝΟ АСО ΛΡΟ-
15 ΥΟ ΜΙΝΑΝΟ I ΕΙΡΟ BOO II10, ΤΑΑΑΝΟ 1 В ΑΡΕ АС О I ΝΟΡ-
ΑΑΜΟ ΜΑ ΦΡΟΧΟΑΡΟΝΔΗΙΟ, ОТ ΑΝ Ο ΜΑΛΙΖΟ ΜΑ ΗΙΔ-
OPIXCHIO. 
4. §. ΟΤΗΙΟ АС АС ΚΟΜΟ СААО ΑΧΡΤ-
ΡΙΓΟ ΚΙΡΑΟ, ΑΑΒΑΡΓΟ СТАЛО ΙΘΟ, ΑΤΟ ΠΙΑ -
ΕΙΝΟ СААО, ΠΙ ΔΕΙΝΟ ΑΧΡΤΡΙΓΟ ΥΑΡΟΥΡΟ ΜΑΛ-
20 1ΖΟ ΧΟΥΖΟ ΠΟΡΟΟΑΤΟ. 
5. §. ОТО Ε1ΙΟ МО СААО ОАО Μ-
АРТО XIΡ ГО Μ ΑΝ О ΚΙΡΑΟ ΑΜΟ ΒΟΡΖΟΜΙΥΡΟ ΑΜΟ ΚΟ-
ΖΡΑΡΚΙΠΟΥΡΟ ΑΜΟ ACTIAOPANCEIPI ΑΜΟ ΝΟΚ-
ΟΝΖΙΚΙ KAP ΑΑΡ ΑΡΓΕ ΜΑΡΗΓΟ ΠΙΛΟ IΧΟΑΔΗΟ Φ-
ΡΟΜΑΝΟ. 
6. §. ОТО Ε ПО ΜΑΝΟ ΝΟΒΙΧΤΟ ΑΜΟ ΜΙΥΡΑ-
25 ΜΑΝΟ ΑΜΟ ΒΟΡΖΟΜΙΥΡΟ Π ΟΥΡΟ + ΑΜΙΥΡΑΜΑΝΟ + 
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Translation of t he inscription 
§. 1. This building here surrounded with walls is the «Kaniska» 
Oanindo sanctuary, which the Lord King made the name-bearer of 
Kaniska. 
§. 2. There immediately, no sooner than the building was completed, 
then its drinkable water disappeared, was missing, at the same t ime the 
building became waterless. And when from the canal the refreshing 
5 drink disappeared, then the gods wanted to leave their dwelling-place, 
then they were taken to Lrafo ( = Drapsaka), to Andëzo ( = Qunduz). 
Then the building became desolate. 
§. 3. Then, when Nokonzoko, the karalrango (district-superintend-
ent), the king's favourite, who is most devoted towards the King, the (Son 
of God, as well as the Lord's servant, the loyal protector o f t h e Majesty, 
the good-hearted, who wishes glory, all-winning life (or: strength) 
10 from pure heart, in the 31st era-year, in the month of Nïsân came here 
and at the same time in the sanctuary, then he had the building surround-
ed with protective wall, then he h a d dug a well. Then he conducted the 
water up. Thereafter he supported (the well) with stones so ( = paved it 
so), tha t for the building the fine, pure water should not be missing, and 
when ( = if) from the canal their refreshing drink would disappear, the 
15 gods even then should not wish to leave their dwelling-place, t h a t is 
their building should not become desolate. 
§. 4. Then he appointed an overseer, to the supported ( = paved) 
well he placed a helper there, so t h a t separate (overseer) the well and 
20 separate overseer the whole building well maintained. 
§. 5. Therefore thus was prepared the well and the space (? terrace 
arround it) built of stone (or: f i rmly built) equally by Borzomihro, by 
Kozgaskipuro, by Astilogansigo, (and) by Nokonzoko. district-super-
intendents, with submissive obedience towards the order o f t h e King. 
25 §.6 . Further , thus was the s t ructure provided with inscription 
(or: thus the building work was described) by Mihramano, as well as by 
Borzomihropüro with joint efforts.* 
[•Additional note. — Another paper which will appear in one 
of the subsequent numbers of the Acta Ant. Hung., will contain the 
following chapters: «The Minor Bactr ian Inscriptions», «The Gramma-
tical Structure of Bactrian», «The Linguistic Position of Bactrian», 
«Bactrian and Avestan», «Historical Background of the Bactrian In-
scriptions».] 

G Y . M O R A V C S I K 
SAPPHOS FORTLEBEN IN BYZANZ 
Das literarische Vermächtnis der lesbischen Dichter in stellt eine der 
zahlreichen Ruinen auf dem «Trümmerfeld» der ant iken griechischen Li tera tur 
da r . Aus ihrer Dichtung sind uns fast nur Bruchstücke bekannt und zwar aus 
Zi ta ten späterer Schriftsteller,1 aus einem Ostrakon des I I I . Jh . vor u. Z., 
aus fünfzehn Papyr i des I I —III. J h . nach u . Z . u n d aus zwei Pergament-
handschrif ten aus dem VII. Jh . nach u. Z.2 Die le tz tgenannten zeigen, dass 
Sapphos Gedichte auch in Byzanz noch gelesen und kopier t wurden, und dies 
wird auch durch spätere Berichte bezeugt. Indem wir die diesbezüglichen schon 
bekannten Angaben3 mit neueren ergänzen, möchten wir ein möglichst voll-
s tändiges Bild des Fort lebens von Sapphos Dichtung in Byzanz bieten. 
Von den byzantinischen Schriftstellern aus dem IV. J h . bezeugen mehrere 
ihr Wissen um Sappho, so z. B. zit iert Himerios den Wort laut einer ihrer 
Gedichte, anderswo be ru f t er sich auf ein Gedicht und an einer weiteren 
Stelle teilt er die Paraphrase ihrer Worte mit.4 Ju l ianus zitiert die Dichterin 
in seinen Briefen und spielt an einer Stelle auf eines ihrer Gedichte an.5 Beson-
dere Beachtung verdient , dass Themistios in zwei Reden ihrer Erwähnung 
tu t , indem er berichtet , sein Vater habe seine Schüler nebst anderen ant iken 
Autoren auch mit Sappho bekannt gemacht.® Um das J a h r 500 exzerpierte 
Sopatros das 8. Buch von Sappho.7 
1
 Die von m i r geb rauch ten neues ten Ausgaben de r S a p p h o - F r a g m e n t e : D = 
Antho log ia Lyrica Graeca , ed . E . D I E H L I . Lipsiae 1 9 3 6 2 , 4 . 3 — 8 5 ; L P = P o e t a r u m Lesbio-
r u m f r a g m e n t a , ed . E . L O B E L e t D . P A G E . Oxford 1 9 5 5 . 1 — 1 1 0 ; R P = Alcée, Sapho , 
t e x t e é tabl i e t t r a d u i t p a r ТН. REINACH, avec la col laborat ion de A. PUECH. Par i s 1960. 
1 5 9 — 3 2 4 . 
2
 Vgl. L P I X — X ; R P 1 8 5 - 1 8 6 . 
3 Vgl . W . S C H M I D — O. S T Ä H L I N - Geschichte der griechischen L i t e r a t u r I . 1. 
München 1929. 427; H . RÜDIGER: Sappho . I h r R u f u n d R u h m bei der Nachwel t [Das 
E r b e der Alten. Zwei te Re ihe X X I . ] Leipzig 1933. 7. 
1
 D 116 = L P 105 = R P 112; D 133 = L P 104 = R P 9 ; R P 177. 
5
 D 4 = L P 34 = R P 3; D 147 = L P 163 = R P 178. 
6
 Themis t ios : Or. 13 und 20, ed . W . DINDORF. Hi ldeshe im 1961. 20921, 28923 . 
7
 Phot ios : Bibl . 1 6 1 , ed . R . H E N R Y I I . 1 2 4 4 ( J _ 4 L ; vgl . R P 1 0 5 . 
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Chorikios aus dem VI. Jh . verdankt man ein Bruchstück der Dichterin,, 
das er in seine Rede verwoben hat te . 8 Im selben Jh . wird Sappho auch in der 
volkstümlichen Weltchronik des Malalas erwähnt.9 
Vom VIT. bis zum XI. Jh . f indet man meines Wissens in der byzantini-
schen Literatur keine Spuren der Kenntnis ihrer Werke. Demgegenüber ver-
blieben uns aus der Zeit der sog. frühbyzantinischen Renaissance mehrere 
solche Schriften erhalten, die Sappho nicht bloss zitieren, sondern auch als 
Beweise ihrer verbreiteten Kenntnis in Byzanz gelten dürfen. In der Welt-
chronik des Georgios Kedrenos aus dem XI. Jh . werden bloss die Worte von 
Malalas wiederholt.10 Der berühmte Polyhistor Michael Psellos, der vnaro; 
ipiÁoaóípwv und Professor der Universi tät von Konstantinopel, erwähnt jedoch 
in seinen Werken an mehreren Stellen Sappho11 und berichtet in einer Rede, 
dass er unter anderen antiken Autoren seinen Schülern auch über Sappho 
Vort räge gehalten habe.12 
Von den byzantinischen Schriftstellern des XU. Jh . tu t auch Ioannes 
Tzetzes Sapphos Erwähnung.1 3 Wir wollen hier den dem Psellos ähnlichen 
Ausspruch von Michael Italikos, der in der ersten Hälf te des XI I . Jh . Pro-
fessor der Philosophie und Rhetorik in Konstantinopel war, besonders hervor-
heben: er gebraucht das Symbol eines Festmahles und zählt die Lehrfächer, 
die er täglich seinen Schülern «vorsetzt», auf, wobei er unter den Klassikern 
auch Sapphos Namen nennt.1 4 
Aber die byzantinischen Schriftsteller des XI-XII . Jh . haben Sappho nicht 
nur öf ters erwähnt u n d ihre Rolle im Hochschulunterricht betont, sondern 
sie haben sich auch u m die sapphische Überlieferung Verdienste erworben. In 
den neuesten Sappho-Ausgaben sind zahlreiche, durch diese Autoren auf uns 
gekommene Fragmente zu lesen. Besonders häufig treffen wir Sapphos Namen 
bei Eustathios, dem Metropoliten von Thessalonike aus dem X I I . Jh. , der sich 
in seinem Homer-Kommentar des öfteren auf Sappho beruft . Typisch für sein 
Vorgehen ist die Art, wie er das wohlbekannte Fragment "Aoreneç /uèv âycpï УЛ/MV 
oeAávvav usw. für die Nachwelt aufbewahr t hat. Er fügte nämlich zur 555. 
Zeile des VIII. Gesanges der Ibas ( wç ó' őr' êv ovgavcd aar na cpaeivr)v âpcpi aeApvrjv ) 
folgende Erklärung hinzu : 'laxéov, Ő'TÍ h т<Ъ 'zpaeivyv àficpi aeh'jvrjv' ov тr)v nArjai-
8
 D 128 = L P 112 = R P 108. 
,J
 E d . Bonn. 722: £ал<рш ngihrrj povaixg; vgl. К . KRUMBACHER: Geschichte der 
b y z a n t i n i s c h e n L i t t e r a t u r . München 1 8 9 7 . - ' 3 2 7 . 
E d . Bonn. 145,4: £ampci), f j xai лдопд Movawv ávgyóneozo. 
11
 Michaelis Pselli sc r ip ta minora , ed . E . KURTZ I . Milano 193(5. 2016: rj реАолош; 
£ал<р<0; 26024. 
12
 К . N. S A T H A S : Meaamvixt) BißAioOrjxrj V. Venet ia 187(5. 5921_25: xai yàg xai лед1 
nnirj/trtTov лдоç êviovç twv о/л/.дтшг q>6éyyo/iai . . . xai Нал<pà> g /юпаолош; . . .; ;vgl. K r u m -
b a c h o r op . oit. 504. 
13
 J . A. CRAMER: Anecdo t a Graeea Oxoniens ia I I I . Oxonii 1836. 33424. 
14
 J . A. CRAMER: op. cit . I I I . 167: . . . Kai ovre g Ai iga 'Og<pé(oç ал eon rrjç evwyiaç,. 
oiize r/ Ilivfiimixg wôrj, ovre rj Валдпхд yági; . . .; vgl. F . FUCHS: Die höhe ren Schalen 
von Kons tan t inope l i m Mit te la l te r [Byzant in i sches Archiv 8.] Leipzig—Berl in 1926-
37 — 38. 
8APPH0S FORTLEBEN IN BYZANZ 4 7 5 
<pafj vorjréov xal лХудоаеХгуоу- èv avvfj y <10 áyavgá elai rà aar да со g vnegavya-
Çóyeva, xaOà xal rj Холере!) лог> cprjoiv unci zitiert hernach die vier Zeilen des 
Fragmentes.1 5 Es gibt zehn Sappho-Bruchstücke, die laut den Herausgebern 
zum Teil oder gänzlich aus diesem Homer-Kommentar des Eustatliios ent-
nommen wurden.16 Ein Bruchstück blieb in einem Brief des Fus ta th ios 
erhalten.17 
Es ist interessant zu beobachten, wie aktuelle Ereignisse oder Situationen 
in den byzantinischen Autoren Sapphische Worte, die lebendig in ihrer Er in-
nerung haf te ten, ins Leben rufen. Diese werden dann in ihren Text verflochten. 
Es seien hier einige charakteristische Beispiele angeführ t . 
Die Prinzessin Anna Komnene schreibt in ihrem Werk um Mitte des 
XI I . Jh . folgendes über die Bogomilen: . . . rjßovXoyrjv ôè xal näaav rrjv 
Tcov BoyoyiXeov дсуууаааОас aïoeaiv áXXá ye x a> X v e 1 xal a l ó w ç , wç лоп 
cprjaiv у xaXr) Халсрш.18 Die Schriftstellerin gibt hier demnach Worte des auch 
aus der aristotelischen Rhetorik (I. 9, p. 1367a) wohlbekannten Sappho-Frag-
mentes wieder.19 
Vor kurzem entdeckte P . Wirth anlässlich der Studie der byzantinischen 
Reden aus dem XII . Jh . ein neues Sappho-Bruchstück.2 0 Er stiess nämlich 
auf fol. 224r — 227v des cod. Oxon.-Barocc. gr. 131 auf eine unveröffentlichte 
Rede, deren Urheber — wie er feststellt — der obenerwähnte Michael I ta l ikos 
war und die sicli an den Patriarchen von Konstantinopel, Michael II r ichte t . 
Es heisst darin, dass der Redner dem Hohepriester als dem Verlobten Christi 
einen Hochzeitsgesang ertönen lässt, doch keinen derartigen, wie Apollon 
anlässlich Ariadnes Hochzeit, oder die Musen bei derjenigen von Peleus u n d 
Thetis gesungen haben, aber auch kein solches Lied, wie dasjenige der Sappho: 
лagaßáXXovaa rag vvyepevoyevag nagOtvcmg xal то epOéyya л у x т é ô о g è ц y e-
XÉOTEQOV notovaa . . . Gregorios von Korinthos (ebenfalls aus dem 
XII . Jh.) zählt in seinem Kommentar zum Werk des Hermogenes IJegl yeOoôov 
óeivórrjTog sieben erotische Ausdrücke der Sappho vor,21 von denen zwei 
(лухтедсоу eyyeXeoTEga und gàôcov elßgenega) auch in der Rede des Michael 
15
 D 4 = L P 34 = K P 3. 
16
 D 4 = L P 34 = R P 3; D . 57 = L P 53; D 01 = L P 57; D 103 = L P 118 R P 
103; I) 105 = L P 160; D 118 = L P 143; D 135, 136 = L P 141 = R P 124, 125; D 139 = 
L P 167; L P 183 = R P 193; L P 190. 
17
 L P 209 = R P 180. 
18
 A n n a K o m n e n e XV. 9 , od. B . L E I B I I I . Pa r i s 1 9 4 5 . 223 u _ 1 3 . 
19
 D 149 = L P 137 = R P 160. Le t z t e r e Ausgabe b e r u f t sich im Gegensatz zu d e n 
anderen beiden n i ch t auf diese Stelle bei A n n a K o m n e n e . 
2 0
 P . W I R T H : Neue Spuren eines Sapphobruchs tüekes , H e r m e s 9 1 ( 1 9 6 3 ) 1 1 5 — 1 1 7 ; 
vgl. P . WIRTH: W e r ist der Verfasser der R e d e auf den P a t r i a r c h e n Michael I I K u r k u a s 
Oxeites?, Byzan t in i sche Zei t schr i f t 5 5 ( 1 9 6 2 ) 2 6 9 — 2 7 3 u n d Byzant in ische Ze i t sch r i f t 
5 6 ( 1 9 6 3 ) 1 3 9 . 
21
 CH. WALZ: Rhe to re s Graeci V I I . 2. 1236; vgl . D 138 = L P 156 = R P 140. 
Die beiden e rs ten spielen bloss da rau f a n , abe r R P n i m m t es u n t e r die Sappho-F rugmen to 
au f . Sein Vorgehen wird durch die a n g e f ü h r t e n W o r t e des Michael I ta l ikos vo l l ends 
gerech t fe r t ig t . 
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I tal ikos vorkommen. Der dritte dem Tex t des Michael Italikos entnommene 
Ausdruck (ïnnoi; dO/.o(pdgot;) kommt in den bisher bekannten Sappho-
Fragmenten nicht vor, doch sowohl dieser als auch die beiden anderen dienen 
zum Beweis dafür — was aus den Worten XOVQ vvpicpiovç und ràç vvfitpevopiévaç 
nagOévov; ersichtlich ist —, dass sie aus einem Epithalamion der Sappho 
en tnommen wurden. 
Es ist fast drei Jahrzehnte her, dass ich in einem ungarischen Aufsatz 
auf ein neues byzantinisches Bruchstück der Sappho hingewiesen habe.22 
Es gibt nämlich unter den uns erhalten gebliebenen Reden des byzantinischen 
Historikers Niketas Choniates eine, die zu Ehren der Vermählung des Kaisers 
I saak Angelos mit der Tochter des Ungarkönigs Béla I I I . im J . 1185 verfert igt 
wurde.2 3 Der Verfasser schmückt darin die Verherrlichung des Herrschers 
u n d seiner Gemahlin aus dem Westen mi t biblischen und homerischen Zitaten. 
Am Ende zitiert er aus dem hohen Lied und aus den Psalmen und sagt sodann: 
El de del rt, xal xcöv Ovgaicov цекоЬгцлатых xoïç Qeioiç xovxotç nagapiîÇai xal гщете-
goiç, âôsxco xal Xcmtpcb FJ ЛСПУТДЬА y EX À yeïga; eyovaa yoQÔôxovov tpogytyya-
y a i g о i ç â v v /и <p a, y a t q é x eu ô" ô v v pt cp í о ç.24 Dieses Sappho-Zitat ist 
nicht unbekannt . Hephaistion aus dem I I . J h . nach u. Z. ha t es, ohne den 
Namen der Dichterin zu nennen, in seinem Werk IIEQI ptéxgwv aufbewahr t und 
auch im Kommentar , das Choiroboskos im VI. Jh . dazu schrieb, kehrt es 
wieder. Auf Grund dessen geben die Sappho-Ausgaben folgende Texte: D 
129: XalgoLQ, â vvpnpa, yaigéru) ô' ô ydpißgoz, L P 117: f yaigotç à vvpttpa f , 
yatQÉxw ó' о ydptßgoz, R P 119: f yaíootaa f vvytpa, yatqéxm ô' о yapißodz' 
Das Zitat des Niketas Choniates zeigt einerseits, dass das fragliche Bruchstück 
tatsächlich von Sappho stammt, und anderseits dass seine Anfangsworte in 
Byzanz am Ende des XI I . Jh . noch in der von Hephaistion überlieferten 
Form bekannt waren, was die Annahme einer Korruptele überflüssig zu 
machen scheint. Doch weist der Text des Niketas Choniates nebst Über-
einst immungen auch Abweichungen auf. So ist das letzte Wort der Verszeile 
laut Hephaistion ydptßooz, bei dem byzantinischen Schriftsteller dagegen 
vvytptoç. Es zeugen aber triftige Gründe f ü r die Authentizität der Variante 
ydfißgoz: Sappho gebraucht in ihren Epi thalamien konsequent den Ausdruck 
ydpißoo; und nie das Wort vvpitpioç fü r «Bräutigam»,25 ferner f ü h r t Hephaistion 
die fragliche Verszeile gerade als I l lustrat ion der xaxaXrjxxtxà ЦЕЛ ДА an und 
23
 Herausgegeben v o n F . MILLER: Recue i l des historiens des croisades. Hi s to r i ens 
G r e c s I I . Par i s 1881. 615 — 619. 
24
 Bei der Mi t te i lung des Textes von M I L L E R nehme ich die H a n d s c h r i f t (cod. 
Vene tus -Marc ianus gr . X I . 22. s. X I I I . fol. 9(T') in Be t r ach t . 
22
 Sappho i smere tének nyomai B i záncban [ = Die Spuren der K e n n t n i s von S a p p h o 
in B y z a n z ] , A r c h i v u m Phi lologicum 6 1 ( 1 9 3 7 ) 2 0 9 — 2 1 1 . — Obwohl m e i n e m A u f s a t z 
e ine deu tsche Z u s a m m e n f a s s u n g (ebda 2 1 1 — 2 1 2 ) be igefügt wurde, u n d P . M A A S ihn in 
d e r Byzan t in i schen Ze i t sch r i f t ( 3 8 [ 1 9 3 8 ] 2 0 2 ) b e k a n n t gab, wird er in den neues ten 
S a p p h o - A u s g a b e n n i ch t e r w ä h n t . 
25
 S. den I n d e x der Ausgabe P L . 
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so kann der letzte, sechste Versfuss keinen vollkommenen Iambus abgeben. 
Dagegen steht in den byzantinischen Hochzeitsliedern fü r Bräutigam immer 
der schon bei antiken griechischen Schriftstellern übliche vv/utploç und ya/ißoo; 
wird eher im Sinn von «Schwiegersohn» gebraucht.28 Es ergibt sich daraus, 
dass Nikctas Choniates zweifelsohne dem literarischen Sprachgebrauch seiner 
Zeit folgend in Sapphos Text das Wort vvficpioç an die Stelle des alten yä/ißnog 
gesetzt haben musste, ebenso wie er in einem früheren Abschnitt seiner Rede 
das hohe Lied (5,10 — 13) frei zitierend das ursprüngliche àôsXtpiôoç der Sep-
tuaginta gleichfalls durch vvycpiog ersetzt. Zu diesem Vorgehen mag ihn unter 
anderen auch jener Ums tand bewogen haben, dass ihn die fünfeinhalb Iamben 
des Sapphischen Metrums wohl fremd anmuten. Durch die Ersetzung des zwei-
silbigen ya/ißgog durch das dreisilbige vv/irplog ergab die Verszeile einen regel-
rechten iambischen Trimeter, der, wie bekannt , die beliebteste Versform der 
Byzantiner war. 
Es f ragt sich nun, woher Niketas Choniates das Sappho-Zitat hernahm? 
Der Umstand, dass der byzantinische Historiker die Worte der Dichterin 
etwas ungebunden wiederholt, wobei er sie dem zeitgenössischen Sprach-
gebrauch gemäss abändert , legt den Gedanken nahe, dass er aus dem Gedächtnis 
zitierte, also wohl bewandert in der Sapphischen Dichtung gewesen sein mag. 
Denselben Eindruck bekommt man, wenn man das von Wirth in der Rede 
des Michael Italikos entdeckte Sappho-Bruchstück näher ins Auge fasst. 
Dass der Verfasser Zitat aus einem Sapphischen Epi thalamion seiner Rede 
einverleibt, weist darauf hin, dass er dies aus dem Kopfe zitiert. Es sei hiebei 
bemerkt, dass die Byzantiner nicht bloss Teile aus der Bibel, sondern eine 
solche Anzahl antiker Autorenstellen im Kopf behielten, wie dies einem heuti-
gen durch die Buchdruokerei verwöhnten Philologen schier unfassbar dünkt . 
Dass sie aus dem Gedächtnis zitieren, zeigt sich in der ungenauen Wiedergabe 
der Originale.27 
Auf welche geschriebene Quelle gehen nun die Kenntnisse des Niketas 
Choniates und des Michael Italikos zurück? P . Mass neigt zur Annahme hin, 
dass Niketas Choniates das Bruchstück aus zweiter Hand, das heisst aus 
dem Werke eines anderen Schriftstellers entlehnt ha t te . Gegenüber meiner 
Beweisführung, — laut welcher die Sapphische Zeile keinesfalls aus Hephaistion 
genommen wurde, da dieser in seinem Werk den Namen der Dichterin nicht 
erwähnt — spricht er die Vermutung aus, «dass Michael28 den Namen [der 
20
 Merkwürdigerweise leb t aber in der heut igen neugr iechischen Volkssprache der 
a l te Sinn von ya/mgóg (=ya/ißo0g)' 'B räu t igam, neubackener E h e m a n n ' weiter . — Übr igens 
h a t das W o r t ya/ißnäg a u c h schon in der Odyssee die B e d e u t u n g 'Schwiegersohn' , vgl. 
ô 569: oüvsx' eyeig 'EAévrjv xai otpiv yapßgog Aióg èaai. 
27
 E s würde sich lohnen, das Ve r f ah ren der B y z a n t i n e r be im Zitieren a n t i k e 
Quellen einer e ingehenden u n d gründlichen P r ü f u n g zu un te rz iehen . 
28
 P . MAAS schre ib t i r r tüml ich «Michael», indem er N i k e t a s Chonia tes m i t se inem 
B r u d e r Michael Choniates verwechsel t . 
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Sappho] in seinem Exemplar des Hephaist ion fand», «oder dass er den Namen 
auf Grund einer Korrektur zusetzte». Als dri t te Möglichkeit erwähnt er, 
«dass er das Zitat samt dem Namen einem Rhetor entnahm». Ebenso vermutet 
Maas, dass Anna Komnene ihr Sappho-Zitat keiner Sappho-Handschrif t , son-
dern der Rhetorik des Aristoteles verdankt . Ähnliche Ansicht vertr i t t P. 
Wi r th in Verbindung mit dem von ihm entdeckten Bruchstück. E r stellt 
die Präge, «ob unser Gewährsmann noch das ganze Lied, zu dem unser Zitat 
gehört , kannte», und er fügt hinzu, «wahrscheinlich en tnahm unser Rhe to r 
das Zitat einem uns heute verlorenen Werke eines Mittelmannes, in dem die 
ausgeschriebene Stelle gleichfalls wiederum nur als Zitat überliefert war». 
Kein Zweifel, byzantinische Autoren schöpften ihre antiken Zitate nicht 
immer unmittelbar aus den Werken, sondern mitunter aus den Schriften eines 
Mittelmannes. Die byzantinischen Wörterbücher, Lexika (Hesychios, das 
Etymologicum Magnum, Suda usw.) und Sprichwörtersammlungen haben 
mehr als 30 Sappho-Bruchstücke aufbewahrt , ihre Quellen jedoch waren 
grösstenteils die verschiedenen ant iken Werke. Eustathios, der zu seinem 
Homer-Kommentar ebenfalls eine Anzahl alter Quellen heranzog, beruf t sich 
an einer Stelle geradewegs auf Aristophanes Grammatik os, dem er das Sappho-
Zi ta t zu verdanken hat.29 Muss m a n aber dasselbe auch fü r die erwähnten 
f ü n f byzantinischen Autoren des XI I . Jh . vermuten? Wäre es möglich, 
dass Anna Komnene, Michael I talikos, Gregorios von Korinthos, Eustathios 
u n d Niketas Chômâtes, die in ihren historischen und rhetorischen Schriften 
und Reden gelegentlich und allem Anschein nach aus dem Gedächtnis Sappho 
zitieren, die Dichterin nur aus zweiter Hand gekannt hä t ten? Wohl kaum. 
Es kann wohl angenommen werden, dass die Aussage des Michael I tal ikos 
u n d alle übrigen Angaben meine f rühere , zu jener Zeit bloss durch die Rede 
des Niketas Choniates unters tützte Meinung, man hät te im X I I . Jh . in Byzanz 
Sapphos Gedichte noch gut gekannt , in vollem Masse erhär ten. Ob eine Hand-
schrif t sämtlicher Gedichte vorlag, oder bloss eine Art von Anthologie, wie 
eine zu seiner Zeit Sopatros angefert igt hatte, dürf te der Nachprüfung sich 
entziehen. 
Es sei hier noch die Kundgebung aus dem XII . Jh . angeführ t , laut welcher 
Sapphos Lieder der Zeit zum Opfer fielen. Im Gedicht des Issakios Tzetzes 
namens Utói FTivôagixwv pérgoov s teht diesbezüglich folgendes: 
'EneiÖf лagaváÁwfia rov ygóvov eyeyóvei 
xai >) Еатпрш xai rà Eancpovç, г) Àvga xai та [léXrj.30 
Doch wies gerade P . Maas d a r a u f h i n , dass man diesen Worten keinen Glauben 
schenken darf, da nicht allein Issakios Tzetzes, sondern auch andere byzanti-
nische Schriftsteller antike Werke f ü r verloren hielten, die in Byzanz noch 
29
 R P 193. 
30
 J . A. C r a m e r : Anecdo ta Graeca Par is iensia I . Oxonii 1839. 6320_21. 
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vorhanden waren, ja sogar bis zu unserer Zeit erhalten blieben.3 1 Leider über-
t r i f f t die Zahl derjenigen altgriechischen Autoren, die sich in den Bibliotheken 
von Byzanz noch vorfanden und später verloren gingen, diese bei weitem. 
Da wir nach dem X I I . Jh . in Byzanz meines Wissens keine Spuren mehr 
von Sappho entdecken können, müssen wir annehmen, dass das literarische 
Vermächtnis der lesbischen Dichterin samt vielen anderen griechischen Werken 
wohl im J . 1204 von den Kreuzzüglern vernichtet wurde.32 
1
 P . MAAS: Die Schicksale der an t i ken L i t e r a t u r in B y z a n z , Gereke-Norden : 
E in l e i t ung in die Al te r tumswissenschaf t I .3 Leipzig-Berl in 1927. N a c h t r ä g e 3. 
3 2
 S o a u c h H . R Ü D I G E R - o p . c i t . 7 . 
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